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-3CIRCULAIRE DE N. T. H. PERE
M. EDOUARD ROBERT, VICAIRE GtNERAL
Paris,ce 20 dcembre g194.
Messieurs et mes chers Freres,
La grAce de Notre Seigneur soit avec vous pour

jamais I
DjiA deux ans se sont kcoulds depuis ia mort de
notre regrett6 Tres Honor6 Pere Souvay. La Compagnie a 6ti privie de son Sup6rieur General, a un moment oh elle en avait le plus besoin, au moment oh
commeniait une guerre qui depuis s'est &tendue chaque jour et qui aujourd'hui s'etend a toutes les. parties du monde : Europe, Asie, Ambrique, Afrique,
Oc6anie. Cette disparition pourrait nous effrayer, si
nous ne savions que c'est Dieu qui gouverne la Compagnie, iua Pater, providentia gubernat, que saint
Vincent est toujours tL, qu'il veille toujours sur nous,
comme sur toutes les oeuvres de chariti, son patronage bienfaisant est tout puissant. Ayons done confiance en saint Vincent, notre fondateur et notre patron. Songeons surtout a nous animer de son esprit,
A en p6netrer nos pensees, nbs iparoles, nos actions,
et tout ira bien pour nous, pour nos oeuvres, pour
nfos maisons, pour nos provinces, en depit des apparences exterieures contraires. La guerre actuelle semble tout bouleverser, peut-.tre que, dans la pensde
de Dieu, elle est destin&e A tout renouveler. Quoiqu*il
en soit, notre principale affaire pour le moment est de
nous rendre < spirit Sancti Vincentii ferventes ),
afi de m6riter par la un patronage plus efficace de
notre Pere saint Vincent. La conservation de la Compagnie depend de la conservation de cet esprit ; le
developpement de la Compagnie dipend du.diveloppement de cet esprit ; le succes de nos fonctions, 1'accroissement des vocations, tout cela est intimement
uni avec la possession de l'esprit de notre bienheu-
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reux PNre. Voyons done les moyens & prendre pour
conserver et d6velopper cet esprit. Ma tAche est bien
facile, car une Assemblee g6nerale, celle de 1668, a
magnifiquement expose ces movens et ce qu'elle a dit
est toujours pratique et d'actualiti. Je ne commenterai pas tous les moyens indiques, ii y en a 12 ; je me
contenterai de vous en signaler quelques-uns :
Premier moyen : la Priere. - C'est Dieu qui a
donn4 cet esprit A saint Vincent : c'est Dieu qui nous
le donnera si nous 1'en prions par 1'intercession de
notre saint fondateur. Recitons bien, tous les soirs,
l'oraison de saint Vincent qui nous fait demander cet
esprit ; nous pouvons dire, si nous le voulons, aux
semi-doubles, la messe votive de saint Vincent; avant
la r6forme du Br6viaire faite par Pie X, nous pouvions souvent r6citer 1'office de saint Vincent ; si
nous ne le pouvons plus maintenant, il nous est permis cependant, quand il y a uo semi-double, de dire
la messe votive de notre Pere, si nous en avons la d4votion. Tous les mois, nous sommes invites, quand
nous disons la messe pour tous les d6funts, A y ajouter 1'intention de prier pour I'esprit primitif. Enfin,
dans le courant de l'ann6e, profitons des fetes de
saint Vincent pour redoubler de ferveur dans la priere
pour l'esprit primitif. Les solennites de la Translation, du 19 juillet, du 27 septembre, du 20 decembre

doivent 6tre pour nous comme les Quatre-Temps de
Iannbe Vincentienne. MWme si la guerre ne nous permet pas les pompes liturgiques des c6r6monies pontificales, n'omettons pas de bien c616brer ces f&tes par
la messe dite avec ferveur, l'office recite avec attention et d6votion, une lecture appropri&e au r4fectoire,
surtout les lettres de saint Vincent, une Conf&rence
ou une r6p6tition d'oraison qui anime notre maison,
confreres, clercs, freres, un discours qui excite nos
apostoliques, quelques prieres comme les litanies de
saint Vincent, que nous avons reprises, sous M. Souvay, a la Maison-MBre, pendant I'octave, apres le repas, toutes portes fermres. Est-ce que nous prions

-5bien saint Vincent ? Est-ce que nous 1'honorons comme on doit faire pour un pere et un fondateur ?
Prions saint Vincent de tout notre coeur. Autrefois,
dans Saint-Lazare, on le fetait en regle. Le matin, a
4 heures et demi, en guise d'oraison, toute la Communaute r6citait Matines, Laudes et Prime. On
chantait Tierce et la Grand'Messe. Le soir, Vepres,
Complies, Sermon, Salut du T. S. Sacrement, et
nos vieux coutumiers portaient que, si l'on ne sortait
pas trop tard, on recitait en commun Matines e t Laudes. A cette 6poque, le Briviaire en commun etait
sacro-saint, tous les jours. L'octave ou la neuvaine
se celebrait solennellement. Depuis quelque temps,
on a repris, a Saint-Lazare, I'usage d'un petit discours pour lesfideles pendant I'octave, tous les soirs,
avant le salut. I y a des dglises paroissiales d6dibes
a saint Vincent, oi on le prie et on I'honore beaucoup. Ne soyons pas des derniers a prier et honorer
notre Pere.
DeuxiBme moyen: Pratique des Regles. - L'esprit
de saint Vincent y est renferm6 ; elles en sont 1'rpanouissement; elles le contiennent, comme I'enveloppe
contient le fruit ; elles offrent parfois. des piquants
qui r6pugnent a la nature, comme certains fruits
mais ces piquants sont bons pour viriliser notre Ame:
prenons-les sans nous plaindre et nous atteindrons la
moelle, le fruit.
II y en a qui disent que nous avons besoin de r&forme pour les regles ; que dans plusieurs maisons on
ne voit guere d'exercices communs ; que, pendant les
vacances, certaines maisons sont comme les Isradlites du temps des Juges, uinusquisque quod sibi rectum videbatur, faciebat ». Est-ce vrai ? Je crois qu'il
y a de 1'exageration dans ces affirmations. Cependant, j'ai toujours present a la memoire les paroles
sev&res que M. Cazot, vicaire general, prononca au
debut de l'Assembl6e gendrale de 1033. 11 mit alors
en pratique, dans toute son intensit6, la parole de
saint Paul a Timothte : a Praedica verbum, insta

-6opportune, importune, argue, obsecra, increpa. n La
guerre nous invite aux r6flexions s6rieuses, examinons-nous sur les rbgles. Parcourons-les en forme
d'examen. D'abord, les lisons-nous en particulier,
tous les trois mois ? En public tous les ans ? Pour
le chapitre second, sommes-nous simples dans nos
predications ? Sommes-nous prudents ? La prudence
est tout a fait d'actualith. Soyons prudents en nos paroles, nos discours, nos lettres. Sommes-nous humbles, comme le doivent etre des enfants de saint Vincent ? Sommes-nous doux dans nos procedds, nos
paroles, doux et patients envers tous ? Sommes-nous
mortifies ? Savons-nous faire de necessitA vertu ?
N'exigeons-nous pas, mrme en ce temps de restrictions, un confort, des aises, des commodit6s qui jurent avec la misere qui regne autour de nous ? Somnous z6•6s, prkts A nous d6vouer aux taches, aux offices les plus p6nibles ? Pensons a nos pauvres prisonniers qui sont astreints ta des besognes moins
agriables que les n8tres.
Pour le troisibme chapitre, sommes-nous pauvres
en notre nourriture, en nos vetements, en nos meubles, en nos voyages ? Sommes-nous disint&ress6s
pour l'argent ?
Pour le quatrieme chapitre, rappelons-nous que si
nous sommes anges par l'Ame, nous sommes btes
par le corps. L'esprit est prompt, mais la chair est
faible. Le P. Fiat avait voulu faire une circulaire
sp6ciale sur la chastetd. Veillons et prions.
Pour le cinquieme chapitre, je n'oubiierai jamais
les paroles tres fortes du T. H. Pere Souvay mourant
qui disait ne pas regretter sa sevirite sur ce point,
alors qu'il allait paraitre devant Dieu.
Pour les chapitres qui concernent la charit6, peut&tre avons-nous lieu de dire i Peccavimus ? Le P.
Etienne .et le P. Fiat ont insisti maintes fois sur ce
sujet et saint Vincent a fait faire sept fois de suite
la conference sur la mrdisance.
Pour les exercices de pi&t6, la retraite annuelle est-

-7etle faite par tous en commun ? L'office se rkcite-t-il
en commun dans notre maison ?
On nous convie A un redressement national, A une
renovation spirituelle. La guerre nous ramene A l'esprit primitif pour bien des choses, en particulier pour
la pauvret6 et l'obissance. 11 y a des r6glements auxquels il faut se plier, qu'on le veuille ou non. On reprend I'habitude de la discipline. A quelque chose
maiheur est, bon. Remercions le Seigneur. Redevenons les soldats vaillants qu'6taient les premiers
compagnons de saint Vincent. Que leurs notices sont
belles et que leur lecture ferait du bien dans les maisons de formation. Si nous voulons 6tre vainqueurs,
et non vaincus dans les combats spirituels, il faut
nous exercer a la discipline, A la regle. II faut pratiquer la regle de saint Vincent. Le Seigneur n'a voulu faire triompher G(deon qu'avec des soldats mortifies. Dans les combats spirituels, on ne triomphe
contre le d&mon qu'avec la mortification. et le detachement. Hoc genus daemoniorum non potest exire nisi
in jejusio, a dit Notre Seigneur et saint Gr6goire
nous redit souvent au Breviaire: Nudi cum nudis luctare debemus.

Troisinme moyes : La Lecture de la Vie de saint
Vincent. - Saint Vincent ayant kt6 rempli de l'esprit qui doit nous animer, nous en trouverons les manifestations dans ses exemples, dans ses lettres, dans
ses conferences. D'oi l'obligation de bien connaitre
la vie et les ceuvres de notre P6re : ce doit etre une
des occupations jprincipales du S~minaire Interne
( Lire la Bible et saint Vincent, disait autrefois le
Pere Fiat, c'est la nourriture des s6minaristes. , Cette
lecture de saint Vincent doit se poursuivre et se continuer toute la vie, soit en particulier, soit en public.
On sera fidele A lire, tous les mois, A la place de la
conference, quelque chose des oeuvres de saint Vincent. Je demande que, dans les maisons de formation surtout, on lise au r6fectoire, pendant les octaves
de la Translation et du 19 juillet les lettres de saint
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Vincent a la suite. Rien n'est plus capable que cette
lecture pour nous imppregner de l'esprit de notre. Pere.
Je connais des prklats, des pr6tres et des hommes
d'oeuvres qui font des lettres de saint Vincent leur
lecture habituelle. ( J'y apprends, me disait un evque, comment il faut gouverner les hommes. , Que
l'on donne souvent conme livre de lecture spirituelle
aux s6minaristes, aux 6tudiants, aux jeunes pretres,
les lettres de saint Vincent ; c'est du bon pain
c'est de la nourriture solide.
Lisons done la vie de saint Vincent. Nous ne man-

quons pas, grice a Dieu, de bonnes vies de notre
P6re. Les meilleures, celles auxquelles il faut revenit toujours, ce sont celles d'Abelly, de Collet, de
Maynard et de Coste. Celle d'Abelly est toute d6sign6e pour le s6minaire ; car elle est pleine de la
substance et de la moelle des 6crits de saint Vincent.
Celle de Collet, un peu plus difficile a lire en public,
parce qu'elle s'attache trop A l'ordre chronologique,
complite heureusement celle d'Abelly. Celle de Maynard a le grand m6rite d'un ordre rigoureux et d'une
bonne tenue litt6raire. Celle de Coste est le dernier
mot de I'6rudition actuelle sur saint Vincent ; cependant, comme plusieurs personnages ont souhaitA
que la Congr6gation donnat une vie de saint Vincent
moins longue, je fais appel aux bonnes volontes et
aux comp6tences de mes confreres. Je ne dirai pas
que je mets au concours une vie de saint Vincent et
que des prix couronneront les efforts, mais je dirai
simplement que, si quelque confrire veut bien m6riter
de la Congregation, il n'a qu'A profiter de la vaste
erudition de Coste, de I'onction d'Abelly, de l'art et
du style de Maynard, et nous donner un petit chef
d'oeuvre oh dans le cadre historique suffisant pour
comprendre saint Vincent, on nous fera p6netrer surtout dans I'ame et l'esprit du saint. On a traite notre
P6re comme de grands savants et de grands critiques
ont trait6 Notre Seigneur. Par des proc6des historiques, soi-disant selon les lois de la haute critique,

-9on a d6couronn6 Notre Seigneur de sa divinitd. Par
leurs methodes ultra-savantes, ils ont edifie des travaux gigantesques qui s'4croulent au bout de dix ans
comme des chateaux de cartes. Ne faisons pas de
meme pour notre fondateur. Ayons A coeur de ne
dire que la v6rit6, toute la v6rit6, oui ; mais prenons garde a ne pas confondre la v6rit: objective
avec la veritt subjective qui n'est que le fruit de nos
prejuges et de nos idees preconcues. Que Dieu suscite parmi nous un historien consciencieux qui nous
donne une vie vraie, compl&te, intime,. eligante et
courte de saint Vin'cent.
Quatribme moyen : Communiquer aux Maisons les
choses idifiantes que Dieu y opfre. - Les relations
6difiantes sont des lumieres et des encouragements.
Elles montrent le vWritable esprit de saint Vincent
en rapportant ce qui se fait, les resultats obtenus. Les
compite-rendus des missions, les rapports des seminaires, les fruits des paroisses, les statistiques des
oeuvres, tout cela 4claire et encourage. Chaque maison peut dire ce que le grand saint Augustin disait
en lisant la vie des Saints : a Ce que tel ou tel a pu,
pourquoi ne le pourrais-je pas ? n Nos Annales ont
4t6 etablies par le Pere Etienne dans ce but. Elles
ont pour objet principal de nous faire connaitre ce
qui se fait ou ce qui s'est fait dans la Compagnie.
Elles sont, elles doivent tre non pas l'oeuvre des secr&taires de la Congregation, mais une ceuvre collective. Tous les missionnaires sont conviis A y collaborer. Les Visiteurs, d'aprbs les rbgles de leur office
(Cap. IX, parag. 2), devraient envoyer au Suprieur
genral,, non seulement les noms des confr6res vivants, des confreres dct6d6s, des postulants admis au
S6minaire et aux Voeux, mais encore, et ici je cite
textuellement, , une narration developpbe de tout ce
qpi se rapporte au progrbs des n6tres dans 1'esprit
de leur vocation, a l'accomplissement de nos fonctions
envers le prochain, comme sont les missions, les exercices des ordinands, les conferences eccldsiastiques,
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les retraites spirituelles, les seminaires, etc., en un
mot, tout ce qui peut contribuer A la consolation et &
l'ddification des n6tres. Ils exposeront tout cela avec
leurs circonstances, sans cependant tomber dans une
prolixit6 ou amplification de paroles, sans exageration surtout et en taisant, autant que faire se pourra,
ce qui pourrait

tre un scandale ou une offense ,. Ce

paragraphe des regles du Visiteur est t retenir et A
observer.
En demandant que l'on communique les choses idifiantes, l'Assemblee generale a en vue non seulement
ce qui se fait par les vivants, mais encore ce qui a
etd fait par les d6funts. II faut done communiquer a
chaque maison les notices des confreres edifiants. Remarquons a ce sujet que piusieurs Suplrieurs g6n&
raux avant la Revolution avaient 1'habitude d'ajouter
& leur circulaire du premier de I'an une autre circulaire contenant les notices des confreres defunts qui
ont vcu dans l'observance des r6gles.. Depuis la R&
volution, on a 6dite A part des recueils de notices.
Nous avons un certain nombre de volumes de ces notices (deux series) dont la lecture est aussi efficace
pour acquirir 1'esprit de saint Vincent que la lecture
des Annales et des Mimoires.
Je rappelle A ce propos la r6gle du Secretaire de la
Congregation (22) : 4 II lui appartient de reviser et
d'6diter les lettres annales des Missions ainsi que les
notices de ceux des n6tres qui sont morts pieusement
dans une humble observance de nos Rbgles et de cetles de leurs Offices. Le choix des lettres des Missions
se fera par le Secrtaire avec un des Assitants d6put,
par le Superieur g4neral. Quant aux notices des confrres, le choix en sera determine par le Superieur
g6neral. )
Je ferai remarquer ici que les Superieurs et les Visiteurs doivent nous aider A composer ces notices, en
faisant faire les conf6rencs traditionnelles sur les confreres 6difiants et en nous envoyant la copie de ces

conf6rences. J'ai le regret de dire que c'est une prati.
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que a peu pres tomble en d6suetude. Nous ne recevons plus rien ou presque rien ; ou si nous recevons

quelque chose, c'est une note parue dans un journal
du pays ou dans la Semaine Religieuse. Ce n'est pas
ce qu'il nous faut ; il nous faut une notice compos6e
par nous et pour nous. Evidemment, dans la redaction de ces notices, nous ne tomberons pas dans le
defaut de certaines Sernaines religieuses, oh tout est
parfait, tous les discours iloquents, toutes les cer&ronies impeccables, tous les chants merveilleux ;
mais cependant nous prendrons garde de ne pas composer ces notices de maniere A malidifier et a scandaiser ; tenons-nous en A la regle du visiteur cit6e plus
haut.
11 y aurait encore plusieurs antres moyens pour d&
velopper l'esprit primitif, mais cela m'entrainerait
trop loin, car je dois encore vous donner quelques
nouvelles de la Congregation ; ausi je laisse de c6t&

les autres moyens, et je vous dirai ce que je sais de
notre chkre Compagnie pour la pkriode 1941.
Commenons par la Maison-MWre. Le corps de
saint Vincent est toujours absent, mais son esprit, je
crois, y anime tous les membres. Nots essayons de
maintenir les bonnes traditions de 1'ancien Saint-Lazare.

Je dois dire que par la grace de Dieu, la sollicitude
des officiers, la bonne volont6 des prktres et des fr&
res, nous vivons, nous travaillons, nous prions.
D'abord, nous vivons; nous nous soumettons aussi
parfaitement que possible aux reglernents concernaat
la nourriture, I'iclairage, le chauffage, les rentr6es et
les sorties. GrAce & Dieu, nous avons ce qu'i faut
pour les besoins du corps ; notre ferme de Villebon
est" toujours exploitke par nos bons frdres, sous la
conduite de M. Mohllx ; elle ous fournit des l1gwi
mres tres apprkciables et nous arcitons de tout cor

les belles

ri6res de la beedictia de la table, en
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constatant tous les jours combien la Providence est
bonne pour nous.
Non seulement nous vivons, mais de plus nous
travaillons et nous prions. Nous travaillons a la Maison-Mere, oh beaucoup de prktres et de fideles viennent se confesser, oii ont lieu r4gulierement les reunions des Dames de la Charit6 et des Louises de Marillac, presiddes par M. Piet ; celles des associes de
la Sainte-Agonie, presidees par M. Collard. Nous
travaillons aussi en dehors de la Maison-M&re par
les confessions trimestrielles, les visites canoniques,
les aum6neries de maisons de soeurs, les retraites, les
journdes de r&collection, les catSchismes et meme de
petites missions faites dans des villages sans prktre.
Ce dernier ministire est tout a fait dans l'esprit de
saint Vincent et je remercie ceux qui l'exercent.
Enfin, nous prions, ce qui est un travail, le plus
important des travaux. Nous prions en commun, A
la salle d'oraison, par la priere officielle du Briviaire
que nous rcitons, grace a Dieu et a la bonne volontd des confreres, selon les prescriptions de la r&gle, soit i la chapelle, oi les beaux offices d'autrefois
sont rares, mais oh nous disons la messe, la grande
priere et ou nous recitons le chapelet, tous les soirs,
avec les fideles pour la paix, pour les prisonniers, pour
les morts, pour les bless6s, apres laquelle prire nous
recevons divotement la b6nbdiction de Notre Seigneur. Je remercie les confreres et frres qui pretent leur concours pour le chant. Prions selon les
prescriptions liturgiques. Saint Vincent a lancd ce
mouvement ; les Superieurs g4ndraux ont toujours
veill6 exactement et plusieurs minutieusement, depuis
le P. Almeras jusqu'au P. Souvay, A ce que se realise chez nous la belle antienne de Benedictus de
l'office de saint Vincent : Operatus est bonem et rectum et veruma in universa cultura ministerii domus
Domini juxta leges et caeremonias. C'est une tradition et une gloire de la Maison-M&re d'avoir 6t6
toujours exemplaire quoad caeremonias et ritum co-
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lendi Deum ; je ne veux pas que cette aureole soit
enlevie & Saint-Lazare pendant le temps que Dieu
me laissera Vicaire G6n6ral, et je prie 1'Assistant de
la Maison-Mere de veiller avec bont6 mais fermete
pour que les regles de la Liturgie soient toujours en
honneur a la Maison-Mere. II n'y a rien de petit au
service de Dieu.
Nous comptons 34 prktres a Saint-Lazare, dont 2
v4ndrables anciens, MM. Hottin et Lambert, qui,
membres de la Compagnie depuis 6o ans, font toujours edifice par leurs travaux et nous 6difient encore par leurs vertus et leur regularit6. Nous avons
un nouvel 6conome, M. Lasserre.
Nous avons eu toute l'annie deux ou trois clercs,
ce qui nous a valu la faveur de deux ordinations sacerdotales auxquelles nous n'etions plus habitues.
Nos freres coadjuteurs, adr nombre de 27, travaillent dans.tous les-Offices et voient avec plaisir 4 ou
5 jeunes postulants renforcer leurs rangs.
La province de France s'est agrandie provisoirement des maisons de la province d'Aquitaine qui
sont en zone occupee. M. Colliette a fait la visite de
toutes les maisons. Les maisons de Gentilly et du
Berceau renferment l'esproir du troupeau, nos apostoliques sont, a Gentilly, 23, au Berceau 38. C'est
peu pour les grands besoins qui vont suivre la guerre.
Messis multa, operarii pauci.

Le s6minaire interne est a Pont-Chevron, il compte
32 s6minaristes. Les philosophes, au nombre de 42,
sont igalement a Pont-Chevron, et les thoologiens,
au nombre de 48, occupent une partie de la maison
de Dax..Je recommande instamment a nos chers jeunes gens la prudence dans les paroles et dans les actions. Qu'ils desirent ardemment la saintet6, qu'ils la
recherchent prudemment, qu'ils la trouvent v6ritablement et qu'ils 1'accomplissent parfaitement, et
ainsi ils deviendront des missionnaires saints et savants. Je les recommande a la sollicitude paternelle
de Messieurs les Directeurs du Seminaire et des Re-
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gents des Etudes. La maison de Dax a perdu un
excellent confrere, M. Rigaud, qui fut toute sa vie
un ouvrier devou6, soit en Amnrique, soit sur les
champs de bataille de l'Orient, soit A Gentilly, soit A
Sainte-Rosalie, a la Maison-MWre, et qui s'est acquis tant de sympathie par sa bont6 condescendante.
Que Dieu nous donne beaucoup de boos ouvriers
comme lui.
Les maisons de Mission de la Province de France
actuelle sont Bordeaux, Rennes, Tours, oi4 M. Taillefer a remplac6 M. Lambert. Les Grands s6minaires
d'Angoulkme, de Beauvais, transfere A Montmagny
par suite de la guerre, de Troyes, d'Evreux, transfer6 A Paris, de Verdun, ont leur personnel enseignant
et dirigeant trbs actif et tres appreci6 des e6vques, L_
.paroisse Sainte-Anne a failli perdre son curk,.
Huguet, mais grace A une intervention chirurgicale
immtdiate et aux priires de ses vicaires et de ses pa&roissiens, notre excellent confrere nous a te conSerserv6, ce dont nous remercions le bon Dieu ; nous
avons envoy6 temporairement un jeune pretre A SteAnne, Un autre de nbs jeunes prktres aide A la pa-rqisse Sainte-Rosalie pour -les catichismes. GrIce
la bonne volont6 de quelques confreres, Mi. Saint-L6,
a
ger en particulier, presque toutes. les maisons dq
Soeurs de la zone occup6e ont pu recevoir le bienfait
de la visite canonique. A Folleville, M. Le Grave.
rend tient bon malgr6 toute sorte de difficults pour
sauver la belle ceuvre des petits Fr~res. Dlerci i tous

les rmissionpaires qui se deouent pour ta double famille de saint Vincent.
J'ai pu obtenir sans difficult un Iaisspz-paiser
pour aller en zone libre ; j'ai commence ar aller
saluer notre saint Fondateuit A Chiteau-l'Evýque ;
puis, avec M. Tibergbien comme apge gardien, j."'
parcouru les deux provinces d'Aquitaine et de Prot.
vence. Je n'ai pas a parler ici des maisons de Seurs,
sinon pour dire que les gMiisionnaires s'en ccupent
avec dmvouement. Partons seulement des maisons de
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confreres. J'ai d'abord saluI le digne Visiteur de la
province dAquitaine, M. Bogaert, Superieur du
Grand s6minaire de. P6rigueux. Cette maison a fait
une grande perte, cette annie, par la mort du vineri
M. Sackebant, vrai type du fils de saint Vincent.
M. Sackebant Xavier afait honneur a la Compagnie
partout oii il a pass6, soit dans les Grands sdminaires, soit a Smyrne ; il s'est d6vou6 sans compter, ii
a acceptt des tAches delicates, comme celle d'etre directeur des 6tudiants A Saint-Lazare ; ii a aime saint
Vincent dont ii voulait venger I'honneur attaqu6 par
des historiens de troisieme ordre ; il a aim6 les ceuvres de saint Vincent ; j'ai pri6 de tout coeur pour lui
A Perigueux, ou plut6t je l'ai pri6 de tout coeur,
afin qu'il obtienne A son successeur a P&rigueux, A
tous les superieurs de la Congregation, sans oublier
le Vicaire G6neral, la grAce de marcher sur ses trares, d'tre comme lui cc homines magni virtute et
prudentia sua praediti, homines pacificantes in domibus suis , (Eccli., 44). La province d'Aquitaine
est pour le moment diminude A cause de la ligne de'
demarcation ; les consulteurs actuels sont : MM. Delobel, Poupart, Contassot, Adam. Apr6s P&rigueux,
j'ai visiti la maison de Toulouse, oi deux v6ndrables

et grands pionniers des Missions faisaient leur cinquantaine de vocation i MM. Roux et Aubault. La
maison est actuellement dirighe par M. Adam et ren-

forc&e par de jeunes missionnaires. Que tous marchent sur les traces de leurs anciens et qu'ils fassent
autant de bien qu'eux, soit dans les missions, soit
chez les Sceurs, soit aupres des eccl6siastiques ; s'ils
le font, ils auront fait un tres grand bien. Je dois
mentionner sp&calement MM. Saint-Martin et Cassan, qui font merveille, avec les soeurs, au service
des pauvres soldats blesses, A Purpan, pres de Tou-

louse. J'ai trouv le s6minaire de Montauban A peu
pres vide ; les confreres 6taient occup6s a prbcher
des retraites ; mais j'ai appris que l'on respire tou-

jours en ces lieux Ie parfum des deux Perboyre, et
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que I'on marche sur leurs traces. De Montauban, je
suis all4 h Lourdes, oiu se tenait un Congres d'Enfants de Marie, dirige par notre confrdre, M. Triclot ; j'ai mis ma personne et la double famille sous
la protection de notre Mere du Ciel. De Lourdes, j'ai
gagn6 Albi, ou M. Durand, un veteran toujours jeune, avec ses dignes collaborateurs, dont les uns ont
6t6 mes condisciples aux Etudes, les autres mes l16ves, tous me couvrent de confusion voyant que je
suis si tloign6 de leur science, de leur sainteti. D'Albi, je suis pass i Montolieu, oh MM. Enjalbert et
Poupart sont sum6niers des Soeurs a l'habit et des
Petites Soeurs ; c'est h Montolieu qu'est mort M.
Frasse, visiteur et sous-directeur des Soeurs. La double famille a fait une grande perte par la mort de ce
digne confrere ; il avait &t6 l'un des premiers envoy6 A Rome pour prendre le doctorat ; il fut un
professeur trbs apprecie de nos. tudiants a Saint-Lazare ; p6n6tr6 de l'esprit de saint Vincent, ii partit
sans h6siter pour 'ltalie quand le Saint-Siege nous
demanda de prendre quelques grands s6minaires ;
ceux qui ont v6cu avec lui savent ce qu'il a souffert
et les vertus qu'il a pratiquies A cette occasion. Apres
la guerre 14-18, il fut visiteur et directeur en Alg&rie, et depuis quelques ann6es ii exercait ces mtmes
fonctions en Provence. M. Frasse a t6 l1'homme calme, pacifique, de bon sens, que doit etre un visiteur :
il a 6ti un directeur et sous-directeur des Soeurs tel
qu'on doit I'tre en cette charge ;* pas emballi, ne
lancant pas les Soeurs dans une mystique dangereuse, homme sage et prudent. II avait un grand esprit de foi, une solide pi&t6 ; ii est mort les armes a
la main, A la fin d'une retraite de Soeurs. Laudemus
viros gloriosos.
Pour remplacer M. Frasse dans sa double charge
de visiteur ct de sous-directeur, avec l'assentiment de
MM. les Assistants, j'ai fait choix de M. Mailhe, sup'rieur du Grand s6minaire de Montpeir:er
Sans
doute, il a de nomtbreuses et accablantes occupations,
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dont Mgr de Montpellier ne veut pas qu'il soit d&charg4, mais M. Mailh6 n'est pas homme a refuser la
peine ; il est de ces dignes ouvriers spirituels a qui
I'on peut tout demander et qui sont toujours pr&ts a
faire ce qu'on desire. Je l'en remercie de tout coeur
tt j'ai pleine confiance que Dieu benira son devouement a la double famille. J'ai installi M. Mailh4 visiteur le 20 septembre, et je lui ai donn6 comme con.sulteurs provinciaux, MM. Durand, Houllier, Sackebant, Maurel et comme procureur provincial M.
Dulau. J'ai fait cette installation entre deux retraites
pastorales prechses par M. Maurel. Je n'ai pas besoin
de dire que le Grand s6minaire de Montpellier marche a la satisfaction de Monseigneur, du clerg, et mme des s6minaristes. Nous y avons nos thdologiens
de zone libre, ce dont je remercie Mgr et M. Mailh6.
Mgr de Montpellier m'a dit ,galement que la maison
d'Ardouane allait tres bien sous la direction de M.
Pierre. Mgr de Carcassonne m'a dit la meme chose
pour la maison de Limoux, dont M. Meunier est
superieur.
De Montpellier, je suis all a Prime-Combe, oit
nous avons 62 e61ves a l'&cole apostolique, 22 clercs
au s6minaire interne et I6 philosophes. M. Cazet, le
sup-rieur, est un veteran des &coles apostoliques ; il
a 6t6 formi par M. Dillies ; il connatt les bonnes
mrthodes d'enseignement, il a bAti une belle &cole ;
que Notre-Dame de Prime-Combe lui envoie"et I'aide
a former avec ses confreres de bons et nombreux apostoliques.
A c6ta de I'ecole est venu se greffer le seminaire interne, dont M. Dufranc est le directeur et MM. Genoud et Arpourettes les sous-directeurs et professeurs
des philosophes. J'ai 6tC6difi6 de tout ce que j'ai vu
et entendu. Je remercie les confreres de leur zele et je
souhaite les meilleures benedictions sur cette chore
jeunesse. Qu'elle apprenne au seminaire a glorifier
Dieu par les exercices de pi6td, par la lecture de la
Bible, de! "saumes, de saint Vincent, a procurer le
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regne de Dieu par les vertus de simplicitA et d'humilit6, h faire la volont6 de Dieu par la pratique de la
rtgle. Prime-Combe est un sejour ideal pour le seminaire. Que l'union et la cordialit6 r6gnent de plus
en plus entre les deux ceuvres qui n'en font qu'une.
Je ne me suis pas arrktk h Toursainte, car les con-

freres ttaient on en mission on k l'h6pital ou au ciel.
Au ciel, cette mission a donn6 depuis quelques mois
son superieur, M. Frasse, ses confreres, MM. Basile
et Gr6goire. A I'hopital de Marseille, j'ai salu6 M.
Dillies qui supporte vaillamment un. s6jour prolongi
dans le lit, fruit d'un accident ; enfin, en mission ou
en retraite, j'ai vu M. Neveut qui prechait dans les
Alpes ; le seul confrere gardant la maison etait M.
Delteil ; je l'ai vu & Marseille, ainsi que M. Deiber,
qui ch6me pour les departs de missionnaires, mais qui
ne ch6me pas pour les autres travaux, et dont la
maison est toujours bien hospitaliire.
A la place de M. Frasse, superieur de Toursainte,
j'ai pri6 M. Ryckewaert de faire I'interim en attendant qu'il puisse retourner & Rome, maison internationale, dont il reste toujours superieur. A Marseille,
j'ai fait le pelerinage de Notre-Dame de la Garde,
afin que bient6t recommencent les departs de missionnaires pour la Chine, Madagascar et autres pays de
Mission.
Pendant que j'6tais & Marseille, j'aurais bien youlu passer en Algrie et aller saluer les chers confreres
et leur Visiteur ; mais les formalites auraient 6t6
longues et mon temps 4tait court. J'ai appris que les
oeuvres etaient florissantes et r4clamaient du monde.
Justement, la bonne Providence faisait d6barquer a
Marseille des confreres de Syrie : j'ai pu envover du
renfort & Alger a M. Verges, soit pour Alger, soit
pour Constantine ; mais je dois avertir les envoyds
et ceux qui les ont recus que ce secours n'est que
provisoire et que, la guerre terminbe, les envoyýs de-

vront faire retour en Syrie : Res clamfa domino. Je
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proteste d'avance contre toute prescription, excepti
la centenaire et I'immimoriale.
De Marseille, j'ai gagn6 Nice. J'ai trouv4 les confr~res en retraite ; j'ai admire leur belle chapelle si
liturgique et si artistique ; j'ai admire surtout le
devouement des confrkres qui, malgr6 leur ktat de
sante deficient pour quelques-uns, remplissent tous
avec ardeur leur charge inportante de directeurs. Je
me suis me1 un peu 4 leur retraite et je suis reparti
enchante de la beaute du site et de la beaute des
Ames.
De maisos de scevs en maisons de soeur, j'ai
long- la c6te d'azur, j'ai remonte le Rhbne et je suis
arrive aAIa Tepe, avec deux heures de retard, ce qui
mr'a priv6 d'une r&ception solennelle des pompiers

de l'tabhlisserent. Trois corfrkres se devouent en cet
asie de la raishre physique et procurent avec les
Somrs les consolations de la religion A de nombreux
rwlades de tout sexe et de tout age, M. Couturier paraisfait plein d<e santA ; hIlas I je viens de recevoir
une carte m'annonant -qu'il est paralyse par suite
d'une ataque, Que Dieu rende la sant6 A ce cher

cointrre et double les forces de MM_.-oUie et Aubault
qui eaercnt le ministbre en ces lieux. Si mon entrA
aYait 4t4 simple, ma sortie a 4d solennelle ; un pUplusa jf mie Srais cru le MarIchal PWtain.
Apr~4 La. Teppe, Lyon, o4 M, Houllier,. I •age

isons de sqcurs,
M. lHo-llier, se prodigue pour le**s
craignant A chaque instant que s. maison ne soit ef proptid~ pour cause. d'utilitV publique. II y avait autrfois ung coQe, postolique et une maison de mis-

sioas.. ActuelUen t, la cage eSt vide. les Qiseaux se
sont envoles, il ne reste que MM. Moulin et Coupý ; je 'ai pas va. cs derniers confreres, parce qu'ils
prkhaient au, derbrs, Si l'ona Qouvait faire revivre les
spleadeurs

de I'antique maison de Lyon, Son Emior,

iezc le Car4inal. Grl.ier, que j'ai sal•, est bien 4dipQSe pour la famille 4e saint Vincent, et il y aurait
4d

:
bien k faire e des vocations

requeillir en ce dig.
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c&se de Lyon, oh il y a tant de foi et de charitY. Je
suis alit placer sous la protection de Notre-Dame de
Fourviere ce d6sir et ce projet.
De Lyon, je suis all & Valfleury, ou M. Thiveny,
par un miracle de Notre-Dame, trouve, en ce temps,
de I'argent pour rebAtir son clocher, et oh les missionnaires de Loos, rtfugiis en zone libre, ont trouv6
un pied a terre prgyisoire. Je souhaite que ce provisoire cesse bient6t, car ii y a du travail aussi & Loos
et on reclame depuis longtemps et avec instance le
retour des missionnaires dans le Nord.
Apres avoir v6n6re Notre-Dame de Valfleury, je
suis arrivt a Vichy, ma derniire ktape pour les Missionnaires. La Maison du Missionnaire a le grand
honneur de loger Son Excellence le Nonce Apostolique, ainsi que les cardinaux et iveques de passage.
M. Aroud continue M. Wathl et l'on respire en cette
maison une atmosphere de vraie maison de missionnaires ; tout est simple, franc, cordial, tout est A la
missionnaire. Mais le travail est grand ; M. Btviere
aide M. Aroud Cyprien, dont le frere, M. Alphonse,
est tomb4 malade ; j'ai pu, depuis, envoyer M. Hauspie pour empicher tous ces vaillants de tomber I'un
apr&s l'autre. Accompagn6 de I'aimable M. Ferla,
j'ai profit6 de mon stjour a la capitale pour offrir mes
hommages aux principaux ministeres qui nous sont
si bienveillants. J'ai trouv6 partout un accueil dont
j'ai &t6 confus et dont j'ai renvoyi la gloire aux missionnaires et a saint Vincent et a Dieu.
Je n'ai pu, a mon grand regret, visiter Marvejols,
o0 se trouvent 40
rilves
; je souhaite que la maison soit toujours une bonne pepiniere de missionnaires.

De la zone libre, passons en zone interdite par la
penste et par le coeur. UL, M. Desmet conduit sa barque avec sfretd, malgr6 les tcueils et les temptes ;
je le remercie, lui et M. Agnius, et M. Thiry, de tout
cceur de tout ce qu'ils ont fait pour assurer les retraites des soeurs. M. Wattiez travaille toujours, malgre
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son grand age. M. Cantinat a &t6 recu docteur par le
Cardinal Li6nard, qui presida la soutenance; la th6se
etait sur la parousie. (i) A Loos, M. Lebacq garde la
maison de Missions et attend du renfort ; son frtre
maintient I'6cole apostolique (37 el-ves), malgre mille
difficultes. Honneur a ces vaillants qui combattent
les bons combats, pendant que plusieurs autres se
chauffent tranquillement au coin du feu ; c'est une
maniere de parler, un cliche, car il n'y a plus guere
maintenant ni feu, ni cheminee.
Je me suis 6tendu sur la France, parce que je n'ai
rien ou presque rien A dire sur les autres provinces.
Signalons qu'en Hollande un certain nombre de jeunes prktres, qui ne peuvent partir en Mission, suivent
les cours a l'Universit6 de Nimggue ; qu'au Portugal, nos confreres ont envoy6 des missionnaires en
Mozambique, renouvelant ainsi I'histoire glorieuse
des Missions du Portugal ; qu'au Br6sil, nous avons
perdu le Visiteur, M. Pasquier et au Chili, le Visiteur, M. Standaert. Ce sont deux tr&s grandes pertes.
J'espere pouvoir donner une petite notice de ces deux
missionnaires. M. Felhoen remplace M. Standaert,
et M. Germe fait fonction de Visiteur au Bresil. Mon
tour du monde est achev6, plus vite qu'en avion.
J'envoie par le sans fil du bon Dieu a tous les Missionnaires d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amnrique
et d'Oc6anie mes souhaits les plus affectueux' de bonne et sainte anne 1942. On me permettra d'envoyer
(i) L'poque de la paroisse d'aprks le Nouveau Testament
177 pages)
(xL These de doctorat soutenue devant la Facult6 de thdologie
de Lille (7 juillet 1941).

Aprbs une introduction (aperiu historiqtke de la question)
six chapitres 6tudient I'Upoque de I'avenement du Messie,
d'apres to les Juifs contemporains de Jisus ; 2° l'enseignement du Christ ; 3° les Actes des Apdtres ; 4° la doctrine
de St Paul ; 5o les Epitres catholiques ; 6° les ecrits de
St Jean.
La conclusion forme lechapitre VII. que suit la bibliographie du sujet. Pour la soutenance orale, vingt theses annexes
sont enfin simplement ,anckes, en leur bref libell6. (note des
Annales),
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des souhaits plus affectueux encore, s'il est possible,
a nos chers et pauvres prisonniers. Leur situation
nous peine ; nous prions tous les jours pour eux ;

nous attendons leur retour. 11 nous tarde de les revoir
et de les embrasser.
Cette annee 1942 ram~nera le 25' anniversaire de la

consecration 6piscopale de Sa Saintete Pie XII glorieusement regnant ; M. Scognamillo, qui est bien
dtvout A la Congregation, m'avertit que le Cardinal
Marchetti, Vicaire de Sa Saintet6 a Rome, invite
tous les pritres A c6hýbxer ce jour-li, 13 mai, aux in-

tentions de Sa Saintet6 et tous les fideles ai coimmunier pour la mnaie fin. J'ai prie M. Scognamillo de
dire i Sa Saintete que nous nous ferons un devoir
filial de rapondre t cet appel et de prier pour le Souverain Pontife qui a tant besoin des graces, lumi&res
et force de Dieu, en ces temps boulevers.s. C'est la
seule chose que me communique M. Scognamillo au
sujet de ce jubil e6piscopal ; si d'autres choses taient
reglees ou demandees a cette occasion, je n'ai pas

bhesoin de vous recommander d'y Wtre bien fidIees. D4
amantram et sufficit. En tout autre temps, je me serais fait ua pieux devoir d'aller a Rome offrir mes
hommages ik Sa Saintete. Actuellement, c'est impossible.
Caoncluion. - Je termine en vous disant avec saint
Paul - ( R.iouoissea-vous dans Le Seignet.r ). Sans

doute, les temps sont tristes ; cependant, je vous Ie
r6pete avec saint Paul, qui etait prisonnier quand if
iaisit cette recommandation : RWjouissea-vous. Que
votre modestie, votre bonth indulgente, votre douceuc
apparaissent A tous les regards. Le Seignrur est pro.
Och. Je ne veux pas faire le prophfte, n vous annoneer que. la parousia est proche. Je n'en sais rien. Est.
c la fin dt monde ? Est-ce I'enrantemreat d'un rimde nouveau ? Dieft seAl le sait. Mais ce que je sais,
c'est que le Seigneur est proche de nous. Peut-tre la
pmersia du jugemet particulier s'opere• bient&t
pour nous. Dans tous les cas, le Seigneur est prow
.

*

/

-

23 -

che, car il est en nous par la grace ; il est pros de
nous dans I'Eucharistie; et cela doit suffire pour nous
maintenir dans la joie spirituelle, malgre les tribulations et les peines. Ne vous inquiites de rien. Sans
doute, il faut se prioccuper de bien accomplir son office ; sans doute, il faut nous int6resser au sort de nos
pauvres confreres prisonniers ; sans doute, il faut
nous dimener, nous depenser pour assurer le ravitaillement ; mais faites cela sans perdre la paix
de 1'ame. Ne vous inquietez pas, ne vous troublez
pas ; faites connaitre vos besoins et ceux des
ames qui vous sont chores, faites-les connaitre A
Dieu par des pri&res, des supplications accompagn&es d'actions de grAces. Et que la paix divine qui
.passe tout sentiment garde vos cceurs et vos Ames
dans le Christ J6sus. - Ainsi soit-il.
Je demeure en I'amour de Notre Seigneur et de
Marie Immaculhe,
Messieurs et mes bien chers fr&res,
Votre tres humble et devouW serviteur,
Edouard ROBERT,
indigne prhtre de la Mission,
Vicaire G6neral.

NACROLOGE DE L'ANNAE 1941
i. M. Auvinet (Jean-Bap.), pr. d6c. Lyon en 12-40, 68, 0o.
2. Fr. Bienna (Ange), coad., d6ccd6 A Naples, 4-1 41, 83, 533. M. Saliba (Louis), pretre, d6cAdd Salonique, 1-1-4o. 6o, 40.
4. M. Petths (Victor), pr', dc. Mareuil la Motte, 9-6-4, 39, 9
o.
5. Fr. Dieguez (Manuel), co., d6c. Valdemoro 2-12-4o, 76, 4
6. Fr. PI (Joseph), clerc, ddc. en Chine, en fivrier 41, 24, 47. M. Gr6goire (Auguste), pretre, ddecd6 le 7 mars, 74, 53-

8. M. Praneuf (Joseph), pr. dde. Berceau de S. V. 17-3, 72,
9. Fr. Bouchedid (Elie), coa., dcd. & Antoura 5-2, 74,
0o. M. Hennessy (Robert), pr., dce. Denver, 3-1, 6o,
uj. M. Ahern-Howard (Jac.), pr., d&c. Chicago, 25-1, 43,
a1, M. Braida (AntoiJe), pr., 46c 11-8-4, A Turin, 50;

4452.
372534.
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8i, 65
13. M. Sackebant (Xavier), pr., dec. PerigueuX, 2-- -4
4
14. M Aronffy (Francois), pr., dcc. Szob, x"-7-4o, 66, 39.
ie. Fr. Veilak (Joseph), coadj., dc. Lakocsa, 19-12-40, 72, 41.

16. M. Alcade (Quintin), pr., dec. A Avila,

0o-x,

76, 6o. ,

17. M. Abad (Eulogio), pr6tre, d6c. A Badajoz, 16-1, 73, 57-

18. M. Granier (Marius), pr,
ig. M. Germund (EugBne),
2o.

dec. a Dax, le 12-4, 75, 55.

pretre, d6c. Paris, 19-4, 71, 52.

M. Pasquier (Eug.), pr., dec. Rio-de-Janeiro, 15-4, 74, 53.

21. M. Tison (Cripinien), pr.,

dec.

Provins,

25-4;

70, 46.

22. M. Marx (Charles), pr., dec. A Vienne, 8-8-40, 36, 17.
23. Fr. Krovatic (Jean), coadj., d6c. Istambul, 18-9-4o, 81, 61.
24. M. Morelli (Alph.), pr., dec. A Chengtingfu, 21-3-41, 84, 68.
25. M. Alloatti (Melchior), pretre, dec. A Turin 7-4, 8o, 63.
26. M. Angiuli (joseph), pratre, dec. A Rome 27-4, 57, 3727. Fr. Sanz (S6bastien), coadj., dec: Tardajos, 2-9-40, 76 52.
28. M. Pampliega (Francois), pr., dec. t Ponce x940, 67, 49.
29. M. Ferrer (Raymond), pr., dec: A Avila, 17-3-41, 59, 42.
30. M. Rigaud (Jean), pr6tre, dec. a Dax, le r" juin, So, 60.
31. M. Aoun (J6rdmie), pr., dec. a Tripoli, le 12-4, 87, 6o.
32. M. Balangud (Gaston), pr., dec. A Bogota en mai, 6o, 40.
33- M. Hernandez (Franqois), pr., d6c. Colombie, mai, 76, 56.
34. M. Wei (Pierre), pretre, dicdd en Chine, 35, 1435- M. Frasse (Jacques), pretre, dec. Montolieu, 22-6, 75, 55.
36. M. Alvaro (Antoine), pretre, d6c. Nantes, 17-6, 58, 40.
37. M. Dirven (Guillaume), pr&tre, dec. Lulung, 14-7 48, 27.
38. M. Beekmans (Corneille), pr., dde. A Belem, 28-7, 29, o0
39. M. Bausch (Guillaume), pr., dec. Heppenheim, 8-7, 66, 46.
4o. M. Hagemeister (Ed.), pr., dec. Dusseldorf, 3-9, 62, 43.
41. M. Standaert (Etienne), pr., d6c. Valparaiso, 28-7, 65, 42.
42. M. Possberg (Frdderic), pratre, dde. Cordoba, 26-7, 65, 42.
43. Fr. Kouo (Emmanuel), clerc, dc&d6 en Chine.
44 M. Foley (LUon), pretre, dde. Saint-Louis, le 12-5, 46, 31.
45. M. Sheldon (Herbert), pr., ddc. Los-Angeles, 12-5, 45, 2446. M. Powers (Thomas), pr., d6c6d6 A Denver, 24-7, 54, 3547. M. Navia (Alphonse), pr., dec. a Tunja, le 1i-6, 55, 3748. M. Sisto (Noel), pr6tre, dde. a Casale, le 23-9, 27, 8.
49. M. Mollo (Melchior), pretre, dec. A Turin, 29-9, 56, 41.
5o. Fr. Cornilleau (Jos.), coa., dic. Argentine, 9-7-40, 74, 46.
Sr. M. Trapp (Ch.), pr. dce. St-Jose (Costa-Rica), 15-9, 70, 52.
52. M. Salsa (Joachim), d6c6d& A Santa-Quiteria, le. 9-o.
53. M. Witzel (Joseph), dec. 8-9, (de la prov. d'Allem.), 27, 7.
54. M. Rupar (Maximilien), pr&tre, d&cdd6 A Belgrade, 53, 1355. Fr. Urban (Thomas), coadj. dec. A Budapest, 14-6, 71, 41.
56. M. Thiellement (Paul), pr&tre, dcd. a Quito, 8-1o, 74, 48.
57. M. Mac Dermott (Jean), pr., d6c. Saint-Louis, 23-7, 27, 8.

58. M. Rosenberg (Frd.), pr., dic. Henri-Chapelle, 8-4, 76, 55.
59. Fr. Capra (Jean), coadj. d&eddW

Chieri, le 29-11,

75, 50.

60. M. Rossi (Jean), pr&tre, dc. A Sarzane, le 8-12, 84, 67.
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MAISON-MERE: AU JOUR LE JQUR
i ]anvier 1941. - En ce premier jour de 1'an, dans
le chass-crois6 des voeux se giissent naturellement,
sous forme de souhaits, quelques pronostics sur la
future annie. Un chacun n'y attache gu&re d'importance: car nous ne savons rien ; la plainte est g6nrale: nous souffrons du manque de nouvelles... Apres
la drble de guerre, voici un dr6le de temps... Dans le
brouillard artificiel qui nous enveloppe, il est sage et
chretien d'agir suivant les principes et les directives
de saint Vincent : s'occuper avec entrain des ceuvres
de sa vocation. S'il y a, en p6dagogie active, le savoir-faire, le savoir-faire-faire, nous devons nous defier du faire-savoir tendancieux...
12 janvier. - En 1633, - il y a done 308 ans etait signbe a Rome la Bulle qui approuvait la Congregation de la Mission. Cette piece officielle nous'
rapporte aux tout premiers debuts de la Mission.
Vincent est depuis quelque 25 ans a Paris ; depuis le
i mars 1624, il est installe au vieux et modeste college des Bons-Enfants. La Congregation de la Mission est deja approuvee et par I'archeveque de Paris
(24 avril 1626) et par Lettres patentes du mois de
mai 1627. Mais cela ne suffit pas a Vincent : il poursuit done sans retard, en cour de Rome, I'approbation de la mission. L'affaire ne va pas sans contretemps : il y faut perseverance et entregent. Bien
qu'appuyees par le Roi et le Nonce, les demandes de
Vincent (en juin et septembre 1628) sont A Rome m8me sournoisement contrecarrees, et n'obtiennent tout
.d'abord, aupres de la Propagande, qu'un succes tres
partiel et bien minime : en tout cas insuffisant. Pour
la France seulement on agrtait, tout au plus, une societd de 20 A 25 prktres ; ils ne formeraient pas congregation, ni confrerie, et seraient sous la totale dependance des 6evques Ce n'etait gur-e viable et en
tout cas peu conforme aux vues de Vincent.

Sentant des oppositions, le fondateur de la Mission comprit bien vite qu'il fallait combattre les oppositions et les manoeuvres souterraines ; aussi, comme procureur, envoya-t-il h Rome le picard Frangois
du Coudray (mai 1631).
Des instructions et lettres, alors echangCes, bien
peu a survicu ; mais l'instruction essentielle de saint
Vincent demeure fort nette sur le but a poursuivre.
Elle est fondamentale
elle doit etre relue.
Vous devez faire entendre que le pauvre peuple se damne,
faute de savoir les choses nace.saires d son salut t faute de se
confesser. Que si Sa Saintetd savait cette necassiti elle n'aurait
point de repos qu'elle n'eut fit son possible pour y mettre
ordre : et que c'est la connaissance qu'on en a eue qui a fait
driger la Compagnie pour, en quelque fafon, y remddier, que,
pour ce faire, it faut viwe en Congrdgation et observer cinq
choses comme fondamentales de ce dessein : z° de laisser le
pouvoir aux devques d'envoyer les nissionnaires (dans) la part
de lewi diocese qu' lew plaira ; 20 que lesdits pritres soient
soumis aux curds oi ils iront faire la mission, pendant le temps
d'icele ; 30 qu'ils ne prenient rien de ces pauvres gens, mais
qu'ils vivent i leIrs ddpens ; 40 qu'ils ne prdchent, ni catechisent, ni confessent dans les wvies oi il y a archevechl,
eidchd ou presidial, exceptd les ordinands et ceux qui feront
lIs exercices dans la mission ; So qua le supdrieur de la Compagnie ait L'entiere direction d'icelle,, t que ces cin maximas
doivent dtre comme fondamentales de cette Congrigation.
Notes que I'awis de M. Duval est qu'il ne faut point que
l'on change rien du tout ao dessein dont je -ous envoie les
mdmoires. Baste pour les paroles ; mais pour la substance,
it fa•t qv'efgdemeure ertibre. Autrement Ton n'y fourrail
rien changer ni 6ter qui ne portAt un frks grand prdjudice.
Cette pensde est de lui seul, sans que je lui en aie parld. Tenez-y done ferme et faites entendre qu'il y a longues aneaes
que I'on pense a cela et qu'on en a l'exprience.

Par suite de ces instructions, la requ&te, dlabor&e
et presentie par du Coudray - soigneusemaent revue - reproduit c la vigueur, la bri6vetj et la clart6
d'expression de cette lettre de Vincent '. Aucun changement substantiel. Pour jeter du lest et conceder
quelque chose, observons toutefois que la duree d'of-

fice du successeur de Vincent est proposke pour un
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triennat, ou deux tout au plus ; les 6ventuels chan-

gemeats on modifications des statuts operrs par le
superieur general seront soumis a 1'approbation de
l'Ordinaire du lieu, I'archevkque de Paris ; on excluait du ministkre de la Congregation tous lieux soumis a la Couronne de France oi se trouvaient Parle-

ment ou Bailliage.
La piece tait pr&e fin decembre 1631, et saint Vincent encourageait M. du Coudray qui aurait desird
interventions et mnmoires presentis par des personnages bien en cour : Vincent partage cet- avis ; mais
il a confiance dans le bien fonde de sa demande.
Quant aux mtneires que voas d4sirewris &tre psentis par
d'autres qui eussent moins d'intrdst a la chose que nous, je

le

voudrais bien aussi, quoiqu'il me semble que cela soit asses
inginu ; mais quel remide ? Qui dit les choses tout botne.
ment, comme elles sont, et se soumet, Dieu agres, comme je

crois, ce procddi. La veriti et

'humilitr
s'accordent bien

semble (23

144.

dcembre 1632),

I.

n-

Du Coudray va de I'avant, avec confiance.
La requ&te ainsi 6laborde fut present6e cette foisci, non A la Propagande, mais a la Congregation
des Eveques et R6guliers : addressee (clause de style
et de presentation) a Sa Saintete pour I'irectian
d'une mission de pritres seculiers en France (i).
(Suite page 30).
(i) Cette importantepidce (fasciculede to folios: 277 sur 212
mm.) a 0t d&6cuverte le 17 juillet 1925 seulement. Un des
assistants de la Bibliothlque Vaticane, M. Giovanni Mazzini,
en reclassant les Archives de la Congregation des Religieux,
mit la main sur cette requite de 1632, prtsent6e au SaintSiige, au nom de Vincent de Paul.
Avee I'autorisation du cardinal Gaktan de Lai, gardien
pour lors des Archives des Sacrkes CongrIgations, le texte fut
publi6 et commentti par le sus(it Jean Mazzini, dans les Annali de igas, p. 174-r87. Malheureusement. le docteur Mazzi.
ni n'a pas reproduit les votes derits que conservent les folios
i verso ; 5 recto et verso ; 9 recto et verso ; ro recto.
Les Annales de 1926, aux pages I40-ý44, ont enfoui le texte

en sa pr6sentation latine ; en voici I'italien.
Beatissimo Padre. Sono alcun anni che Filippo Emanuele di Gondi Cante di Joigny considerando Per la sua fieta et
chanita che in molti luoghi Ii poveri contadini mancano di
consolatione spirituale et nnoon ham chi I insegni fe cose ne-
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cessarie alla salute delle loro anime sborso del suo proprio
la somma di quarantacinque mila lire per impiegare in beni
stabili per fondatione di una Congregatione o Compagnia di
Preti secolari che debbano vivere sotto la giuresditione et governo di un superiore da eleggersi da loro per.attendere a spese
loro et sensa speranza di premio alcuno ad insegnare et ammaestrare detti contadini nelle cose della religione et fede cattolica et alle confessionni prediche et amministratione delli santissimi sacramenli secondo i bisogni ove et quando saranno mandati dalli Ordinarii quali avranno questa sola authorita sopra
detti Pretti, et gia si sono Congregati da trenta persone in circa
nella citta di Parigi quali hanno data felice principio a questo
Instituto col consenso et approbatione di quell' arcivescovo,
del Re christianissimo et del Parlamento, et si spera che con
l'aiuto di Dio sia per far gran progresso purche sia approvato et confirmato dalla sede apostolica.
Pero si supplica humilmente V Bne conforme alla raccomandatione che gliene vien fatta ber lettere speciali da sua
maesta christianissima sia servita approvare et confirmare
detto Instituto con le conditioni, regole et ordini che si contengono nella scrittura qui inclusa et con altre gratie, indulti
et privileggi necessarii per il mantenimento et augmento di
esso et soliti concedersi in simil caso. Che il tutto riuscira a
gloria d'Iddio et beneficio del prossimo.
Alcuni anni sono che Emanuele de Gondy conte di Joigny
considerando per sua pieta et charita che in molti luoghi della
Francia Ii contadnii hanno di bisogno di consolatione spirituale, che molti ignorano li principali misteri della fede ciow
la santissima Trinita et dell' Incarnatione o che non vi credono
come si deve, che non ardiscono palesare et confessare i loro
peccati alli suoi parochi per vergogna o per troppo gran
familiarita, et che molti sono in quel'errore che pensano d'esser bene confessati ancorchi celino i lor piu grami peccati,
impiego quarantacinque mila lire per I'erettione d'una Congregatione di Preti secolari detti missionari quali doverebbone
informare deiti contadini delli rudimenti della dottrina christiana, ricesere le lor confessioni, amministrarli i santissimi
sacramenti, predicarli et insegnarli tutto cio che spetta alla
salute delle anime ove et quando sarebbono mandati dall'
Ordinarii, et git alcuni Preti secolari insieme Congregati in
ura casa di Parigi vacando a quelli spirituali exercitii con
massima edificatione del popolo sotto la direttione di Vincenzo
de Paul prete della diocesi Aquen. Institutore di detta Congregatione et Superiore di detta casa hanno dato felice principio
a quell' Instituto osservando le regole seguenti :
1. Per capo principale il precipuo fine di detta Congregatioa
ne h di onorare la Santissima Trinita et if sacro misterio dell
Incarnatione.
2. Li Preht di detta Congregatione sono mandati dall' Ordinarii (a quali detta Congregationne in cio si sottomette
et intende d'esser per sempre sottomessa) per tutti i
luoghi sudditi
alla Corona di Franca, infuora quell owe ci a Parlamento o
Bulliaggio (perclh in questi non mancano preti tanto secol.-
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ri quanto regolari et altri sinistri ecclesiastic). Son mandati
dunque accio insegnino alli ignoranti i precetti di Dio et Iinformino deli rudimenti della doctrina cristiana, ricevino le
loro confessioni, amminstrino le sacramenti ecclesiastici et
esercitino verso loro il catechismo et la predica con licensa pero
delli parochi sensa la quale non s'intromettono a fare detti
eserciti t wrogliono potersi intromettere.
3. Neli luoghi ove hanno predicate procurano che siano
instituite dal' Ordinarii certe Confralernita dette della Charita per so'venire alli poveri ammalati et in questa pia opera,
contribuiscono qualche cosa del suo.
4. Quietano et pacificano le liti et discordie nelle quali i

contadini particolarmente impiegano tutta a vita, et questo

fanno con tutta la charita possibile.
5. Ricevono nelle loro case li parochiani che vogliano esser instrutti all' esercitii spirituali et a governare Ie lor chiese, et s'affatigono che queli parochiani si congreghino insieme ogni mese per trattare de casi di conscientia et delf amministratione de' sacramenti quando pcro lo possono fare per
la commodita et vicinanza de' luoghi et sensa detrimento delle
lor chiese.
6. Ricevono ancho pelle lor case ne' tempi che si celebrano
I'Ordini quel che si vogliono far promuovere per insegnrli
come si debbono portare a quelli Ordinii et dignamente riceverli.
7. Detta Congratione fa et promette di far per sempre tutte
le cose sudette gratuitamente et sensa speransa di premio
alcuno.
Hora aloando Ie lot menti ale cose Celesti piu abondantemente ii Preti di detta Congregatione hanno deliberato I'n-

frascritte ordinationi :

r. Che la Congregatione sara composta di laici, chierici et
preti secolari quali havranno ogni cosa commune.
2. I laici contenti dell' officio di Martha havranno cura
delle cose domestice.
3. 1 chierici dovranno havere 17 o x8 anni avanti che siano
Congregatione, et passato I'anno della probaammessi necal
tione savannao iscriti ael corpo della Congregatione.
4. Vincenso de Paul institutore sudetto restara superiore di
detta casa di Parigi, et quando saranno instituste del' altre
case sara eletto per superiorc generale et perpetuo di:detta
6
Congregatione.
supe5. Doppo la morte di detto Vincenso si eleggera un
riore generale di tre in tre anni et si potra continuare per
altri tre anni solamente.

6. I1 supjriore generale instituira li superiori et altri mi-

nistri inferiori, gli levara ad nutum, visitera et corrigera tutte
le case et persone et altre cose di detta Congregatione et
havra tutta quela superiorita che hanno 'altri superiori generali di simin o altre Congregationi.
Hora perchi da queW' Instituto son provenuti grandissimi
frutti come lo mostra l'esperientia, et si spera che si feeli
er
principii havranno di giorno in giorno pi felice progresso,
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Venue a la s6ance du 13 f6vrier 1632, la petition

est ainsi resume : Etablie i Paris avec les consente-

ments et approbations de l'Ordinaire, de Sa Majesth
tris chretienne, et du Parlement, cetle Congrigation
de pritres sdculiers doit visiter, enseigner et admi-

nistrer es gens des champs, dans les choses de la foi:
elle demande la confirmation de l'institut

La piece fut alors transmise pour examen a l'Emi-

nentissime Cardinal Bentivoglio (i) qui, le 30 avril
suivant, devait donner la conclusion de son examen.
Et le cardinal -

de sa main -

(i) Le cardinal Guido Bentivoglio,

formule brievement
archeveque

titulaire

A Rome, le 27 mai 16o7, au moment
de Rhodes avait 6t6 sacra
de partir pour sa nonciature en Flandre (1607-1615) que devait suivre celle de France (9 juiltet i616-ti janvier 1621). Sous

Paul V, ii avait recu le chapeau cardinalice le 22 avril 1621,
et le 17 mal suivant. le titre de Saint Jean devant la Porte
latine. Le cardinal touchait les revenus d'evtque de Riez en
lorsqu'il fut
Provence (ii juillet 1622-15 septembre 1625),
transfer au titre de Sainte-Marie du Peupp (26 octobre 1632).
Puis sucessivement ce furent SaintePraxide (7 mai x635), SteMarie de Trastevere (28 mars x639) et 1'6vech6 de Palestrina
(i juillet 1641). Entre temps, le cardinal Bentivoglio devenait
Cambrier du Sacy-Coltlge, le 8 janvier 1631 ; il termina ses
jours h Rome, le 7 septembre 1644. (Cf. Patrice Gauchat :
Ilierarchia medii oevi... tome IV, 1935).
perche sussistono con piu fermezza queUe cose elfe vengono
confermate dalla sede apostolica. Vincenzo superiore di detta
casa di Parigi et l'altri Preti d ddetta Congregatione su~licano humilmente accio sia cofJi.mata et approvata detta Cowstato fatto tanto da
gregatione at tutto cio da qu. insaazi
essa Congregatione quanto da tutte l persone di esa, et di
pi concedere al superiore generale di detta Congregatione
che oltre le sudette ordinationi possa fare qualsivoglia statuet hon'esti et non contrarii ali sacri Canoni et al sacro
ti liciti
Concitio tridentino. at mularli, alterarli, modificarli, limitarli, corrigerl et farne de nuovi per la qualita delUe cose at
delli tempi et quando sara espediente, purch& li sodetti statulimitati, e loro mutationi, alterationi, modificationi,
tioni et correttioni siano prima approvate daU' ordinario. St
di piu conceder a detta Congregatione et a tutte le eersone
di essa che sono di presente et saranno per I'avenire la partecipatione et communicatione di tutti et ciascheduni i prrileggi, immunita, liberta, esentioti, facolta et favori, et gratie,
indulti.. indulgenze, et altre grazie concesse all' altre CoM
gregationi.
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sa decision ; en demandant qu'on interroge le Nonce
et 1'Archev&que de Paris pour avoir leur avis et leur
sentiment sur cette confirmation apostolique souhaitie.
En conformit6 avec cette conclusion, Vincent, de
son c6td, le Ia juillet 1632, decrit ses efforts pour

obteni- des deux memes autorites (l'Archev&ch

et

la Nonciature de Paris) le3 temoignages desirds, mal-

gre toutefois les oppositions bien p6nibles a jusqu'&
la personne de laquelle nous devrions espIrer la
plus grande assistance n. (P.

de Gondi

?)

Ces manoeuvres et ces menees n'aboutirent pas,
et la Bulle du pape Urbain VIII fut signee le 12 janvier suivant. Elle approuvait solennellement la Congregatior de la Mission - dans le sens et A peu pres
dans les termes de la demande vincentienne.
L'original de cette Bulle Salvatoris nostri, expddi6 de Rome A Paris fut conserv4 dans les archives de
Saint-Lazare, jusqu'au moment de la Rdvolution,
qui enleva et nationalisa papiers et titres de propriete. Depuis lors, le pr&cieux parchemin se trouve (avec
les autres) aux' Archives nationales :il mesure 95
centimetres de large sur 56 de hauteur. L'V, initial
d'Urbain est amplement orne suivant le style du
temps et les procedes calligraphiques des scribes de
la Cour Romaine. Le texte latin, qui remplit io pages au tome xui de Saint Vincent occupe ici 6r lignes
qui courent d'un bout & l'autre du parchemin avec les
abreviations classiques en pareil document : toute
ponctuation est absente ; de ci, de 1A quelques majuscules. (i) -

Le sceau -

ia bulle de plomb -

est

appendu sur lacs de soie.
(i) Apr&s un collationnement du texte original, void les ob-

servations A retenir pour le texte publid dans le volume xmi, p.
257-167. M. Coste parait avoir utilisd quelqu'une des" nom
breuses copies aux menues variantes, au lieu de I'original
qui fait foi. Cinq ou six variantes soqt scules d'un notable
m
inter&t pour le sens du texte.
P. 258, igne 8 : suppriner le in ; p. 261, ligne
: lire
ordinaa auctoritate ; Iigne 3 : lire sedare as componer

;
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De cet important document historique, nous ne
connaissons aucune traduction francaise : en voici
une qui donnera tout au moins quelque idWe de ce
texte prkcieux, dont les longues periodes, en l'enche.
vetrement des clauses, se d6veloppent suivant le formulaire accoutum6 en de pareils Actes.
Buie d'drection de la Congregation de la Mission :
Salvatoris nostri (12 janvier 1633).
Urbain, dtvque, serviteur des serviteurs de Dieu, a noire
cher fits I'Official de notre frere I'archev~que de Paris, salu
et binediction apostolique.
De notre Sauveur et Seigneur J]sus-Christ, auteur de noire salut et maitre de toute salutaire doctrine, nous tenns
place sur cette terre, malgre notre indignitd. De par aifleurs,
suivant I'obligation de notre office pastoral, nous awons A caeur
I'augmentation du culte didin, nous veillons A la propagra
tion de la religion et an salut des imes. Nous encourageows
les desirs pieux et fructueux de tos les fidiles, surtout de
ceux que rehausse la noblesse d'origine, et qui libdralement
distribuent leurs biens, afin que e pieux eccldsiasiques s'adonneut au service de Dieu et travaillent an salut des bmes,
et constituent de la sorte des Congrtgations religieuses visant
a l'instruction des simples dans la doctrine divine, d lI dissdmination de Conseils et de pr&cetes salutaires, A la pratique
des bonnes cevres, travaillant de la sorte a laugmentation
du culte diin, et A ce que s'accomplisse le salt des &mes.
Toutes ces bonnes wuvres nous les encowageons de la pieuse
ligne o1: lire curae au lieu de curiae ; ligne 22 : lire dictum
Slieu de divinum ; ligne 28 : lire ex corpore au lieu de
S; p. 262, ligne 2, lire :
ssunt vel poterunt ;' igne
-19, lire : ac opere et opera ; ligne 2, lire : earm au lieu
S'odiorum ; line 29, lire : exercitata au liu de exercita ; p.
-'63,ligne 6, lre : majoris ; ligne 16, lire : efflagitarunt ; lIgMe 33, supprimer : ac ; p. 264, ligne 5 : lire existunt au
lieu d'existant ; ligne 42, lire : et regulas ac in eis ; ligne
23, lire : nteroenerint au lieu de interfuerint; page 265, ligne
4, lire :debeat ; ligne 21, lire : et levare ac in ; ligne 28,
lire : appropriationem au lieu de approbationem ; page 266,
ligne 14, lire : concedimus et approbamus ; ligne 16, lire :
et quotiescumque ; ligne 26, lire : alterare, mutare, modificare ; page 267, ligne 4, lire : eligenda ; ligne 9 : lire, ac in
provincialibus.
Les signatures des notaires de la Chancellerie alignent les
nom de Claudius Thomas Lotharingus, p. mag. ; Corsettus,
del Rosso, Salustius ?, Boncomp, Sentadon, Lebret, Tyolinus,
Selignusdius ?, Fabrinus.

affection d'un pere, et ces sories de Congrgations, nous
les approuvolts et drigeons : nous leur multiplions grAces et
spiciales faveurs, selon qu'il nous paraft bon dans le Seigneur.
Ainsi, rdcemment, nous a et prisentie une requite ; elle
venait de nos chers filts les clercs, pritres et associts de la
Congregation dite de la mission, etablie en la ville de Paris,
et que dirige, comme supirieur gineral, Vincent de Paul,
pretre originaire du diocese de Dax, de la province d'Auch.
Cette demande exposait les pensies de deux poux : notre
cher fils, noble homme Emmanuel de Gondi, comte de Joigny, proposd g~enral aux galeres de tout le royaume de France, et notre chare file dons le Christ, noble dame FranfoiseMarguerite de la Rochefot. Ces chrdtiens consideraient que
pour grandement faciliter a tous, et pour enseigner les prrceptes divins et les vdritis de la foi catholique, sont particue
liirement nWcessaires la predication et I'audition assidues de la
parole de Dieu, et tout ensemble la friquentation de la Confession sacramentelle et la digne reception de I'Eucharistie.
Pour les habitants des willes et citLs importantes, ne manquent
Scertes pas les prddic4teurs. conseillers ou directeurs. VIouds
de remarquable pidt/ et de savoir, ces apdtres idifient le peuple par leurs prrdications, et, avec applaudissement et grand
fruit pour les Ames, leur enseignent tout ce qui est nicessqipe
A sawlt.
Quant aux habitants des villages, terres, hameaux, bourgs
et autres modestes agglomirations, gens des champs pour la
plupart, on n'dprouve pas pour eux un egal soaci. DWs lors,
c'est 14 une ignorance gindralisee des preceptes de la foi, de
la bonne fafon de confesser ses piches, bref maconnaissance
de ce qui est nicessaire pour sauver son nme. Et l'indigence
des campagnes devient encore plus grande que les cures pewwent t peine suffire aux besoins d'une si grande masse. De lI
ce diplorable danger de la perte de tant d'dmes que le Christ
noire Dieu et Sauveur, afprs s'etre fait hommc, a voulu racheter par la mort de la Croix.
En consequence, monsieur et madame de Gondi songeaient
.pebes
que l'instilution d'une pieuse Congregation d'hommes
et idoines serait fort utile pour le salut de ces dmes et trbs
agrýable d Dieu, dont la grandeur et la bonti sont infinies.
Et en conclusion, pour ces ap6tres qui auraient la charge d'instruire les habitants des champs, villages et modestes hameaux,
lesdits fondateurs, de lears propres biens, -versrentquaranteAinq mile livres tournois, en vue de fonder et etablir ladite
Congregation ou maison projetie, en cette vile de Paris.
Paralllement d une telle resolution ainsi commencae, Dieu,
aueur de tous biens, avait entretemps donn/ senqblable ins-
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piration au susdit Vincent de Paul. Cehi-ci, pour dbnner nmi
&
galement par Mon.
sance 4 une telle Congrtgation, souhtitle
sieur et Madame de Gondi, entreprit de doter la retigior chri.
tienne d'une aide si utile. Elle fut certes bien modeste ea ses
ddbuts ; mais, peu d peu, Vaide divine le favorisant, Vincent
trouva plusieUs ecclsiastiques pieux, courageux, et dsireux
d faire partie d'un tel Institut. Pour cas ouwiers de Dieu, d
Paris igalemejt, Vincent trouve une maison adaptt• et com
moddi
de son citd, notre vnderable ft&re, Jean Fraufois de
Gondi, pour lors archevesque de Paris, donna toute autorisation. Ce pasteur pieux et vigilant, souciewu tout ensemble d"
saint des dmes corifides & ses soins,. cdressait I'espoi que
ses ouailles retireraient les plus graods fruits d'une si Attile
institution, De par ailleurs, conservetl au- fondatewr use paterneli bienveillance, Monseigneur de Gonidi eut A coer de
fortement recommander daans le Seigine
leur pieux projet,
En tonsequence, ces pretres se rduniret en ladite maiton
[des Bons Enfants], et 1d recurent en commus sons Ie gouvernementi et la direction dudit Vistceet de Paul, eýl et mandat fpour touWk Sa
e supeteuas gsradl de calte maison at
de cette Congitgation dfte de la MissioM4.
Voiti les principaux points et rigles dont fut prescripe 'observance. Li jii et le but partictlier de t'lstitut et de tous
ses membres est, avec la grace de Dieu, de travaille & leur
propre salut, A celui des habitants des campagnes, hamseabx,
tetrr3, lieua et les plus humbles milagt. Quant aux
n
lens,
et citEi,
qui possident archevtchd, td•chdi parlcenert t
bailliage, Id les cletcs et prfttrs de ladite. Congrigatiom ni doivent eiercer aucutte fonction publique d letw Institut. II let
est setlemeit loisible d'y preparei e ptfied les Ordinads ;
posui que ceux-ci refoivent dignement il
Ordtes, la inissidO
leuf peut procurer, qusnse jours avdat leWr psmetioni, la
exerccel spiritmels et Utte confession g4•derate de tCte
o
fe
mie.
Les membres de la mission hoioreront stpcialement I'auguste Trinitd, le mystere de I'Incarnation et vdMrereont la
bienheureuse Vierge Marie, mtre ae Dieu. Bien que SOUmiS A
le*rs suptrieurs et & lear Gdrjn l por leur discipline et directioi, let Associds de cetie Congrugatio6 seront, seulemetW
pour tes missions, soumis aux Ordinres des lieux. Ces dernies, aisti qu'il leur semblera bon, poirront Menoyer, darm
les dti'erses parties de leurs dioceset, letssojett de ladite Cotgregation qui seront ddsignus pat leur's spirieurs.
Parvenus au lieu de lear mission, us auroAt & coer d'enseigner aux igtorants les commandements de Diet 3i i leur

apprendront let rudiments de la doctrine chrdtiense, entendront en outte lears confessions gtPerales, donneront des inW-
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trvutions families adaiptls I~Pintellig•nce populairp, et feront Is crathisme. Pour toat cela, ils obtiendront auparawant
la permission du curd d I'epdroit I sans cette outorisation, its
'entreptredroat vien des usdits emplois. Dpans le lieux oa
ils exercerant Ls fonctians de cal4chiste at de riddicateur,
les missionnaires auront itcwtt - sous Vautori4 de I'Ordide la Chariti, pe vue de
asive - d'instituew les Cotfrwiet
secoari les auwrea i 5• a'effjrceront ene outre avec la plus
pcande chasit d'apoiser at eccrmoder proc4, diSensions #t
diftrfends.
Quant ax Reeteurs d'dglises waoissiales, ddsircux d'Atre
instruits de la bone gdrance de leurs paroisses, on soaucieu
de poursuivre les exercices spiritaels, dqns cettc vu. la mision les admettra ches elb.

De mime, dans les maisons de ladite Congrigation, que
les cawis eux-mimes, dans leur mensuelle rianion, rdsolvent
des cas de conscience at des qusstions Por I'•4ainistF4rion
dee sacrements. Cela, biesn esnntd, suiwant la commoditd dfs
lieux, et sans nul ddtrimen t pur la charge pastorale : Ptt
attfCte d'ute ricnmsave gratuitewcst accordl, ct seans nW
ui v" do t reitributipo diasis d4aus * sauk
Pease humama.
ie.,

Cette dite Congregation se composera de laics, de dlats et
I'affice de Martl•, qufont
d4 ftilres. Les lqjques, adon s
aiuodu 4amnstiIqu. Lef 4aerf, 4g4s au moais de.
n s 8 oans,
ds prft tinq.
no se•j nt
oas
refes t~ps jiunes. APTrs u
de peresia1er,
idaines Ct ant I'intentiot
'ils sant recon0 s
lewg vi .,dwartn, en 4qdjt CobngrSdgtio*n, s scront adeits el
IQw cCpf.
ft Cn de~cds.ont Gsatcids. Chaque jo*r, ia aPs4t4ront Ot sacrilice 4d la saiptg msesS
; chaque semaiw, is
# e pdenitence et d'E•talis. e.
s'affpcvhetrst$ des sacrempents
De i(pe• •Et., le prsitres clibregont gpoti4iennement. De par
illews. Odtrvs et auttfs, cpnsacrfrogt tous wMe bfr
etire
W
O f c I'exmen de c~usci sce.
otre
4 0 mdditatisn, ctt usen
A la mort dudit Vincent, la C>ngriegtion choisz*, parsi
ses membres, • asutre su4pdeur gen~uol. Cel i-ci constittuea
t
isfjrieurs de toutes
et .dichargwa ls asupt iemus eministres
ls autasnwaisoa d4 14 Coompagni• : i les
WPry cHager
at transfer. B visitera at colrigera maisQns, •w w 0t ewr•
not, i7p#ssdfrpF I1'agtqsannes d l CoW~ igrtion ; e un
rit4 ft 4dprioritd gq&'qt qcco14tqp d'4aowir et 4'eGer.et, frw
G 4divArses sqPisoaS, iFes ft feroawnesq, s qutrets0
kunr
tas 4adsenbSablob
(otgigrg
atoin.
b
de cette Cong4dgaliat
En ce sens, detus le ddhas

de 10
Mission, les pritres se sont occupis de corageassw net Wmioykc leurs forces •i itusMes ct IorPorelCs &a arcoufi le
diocse d4e Paris. gE
W f lie* $t parvos. 4k reskent SW
pq

-36ou deux mois, vacant & I'instruction souhaitdc des ignorants et des campagnards, leur enseignant les priceptes de
Dieu, les rudiments de la foi, la fa"on de bien et convenablement confesser leurs pdchis. C'est aussi le catUchisme et la
multiplication des instructions sur les mysteres chritiens et
I'administration des sacrements de Penitence et d'Eucharistie.
De par ailleurs, les Pritres de la mission instruisent pleinement les recteurs des gglises paroissiales et autres pfrtres de
tout ce qui regarde leurs fonctions : encourageant ceux qui
sont sufissament rapprochis & se raunir de temps a autre pour
discuter et dtudier les cas de conscience et d'administration
des sacrements ; ils assistent d ces entretiens et discussions,

y interviennent et y prennent une part soigneuse

t effective.

En outre, is instituent. des Confrdries de Charitd, et procurett
I'accomodement des proces et diffjrends, et l'apaisement des
divisions.
Dans ce but, refus a Paris en ladite maison de la mission,
les clercs sur le point d'itre promus aux Ordres sacrds seront
charitablement et soigneusement instruits de I'importance de
leurs prochaines ordinations, et de la fafon de les dignement
recevoir. Is seront en outre amplement et diversement exerces
par les membres de la mission, conformdment an but de lea

Institut.
De ces heureux succs d realiser, apparait avec vidence
que cette pieuse Congrigation devient fort agriable d Dieu,
grandement utile aux hommes et meme nicessaire. Grdce A
elle, en effet, voici les rdsultats obtenus en fort pea de temps;
I'usage des confessions sacramentelles et de la saintr Eucharistie, rare auparavant, est devenu frIquent, de par la bienveiUance divine ; les Confriries -de la Chariti ant dta etabies
en plusieurs lieux pour venir au secours des malades ; les mariages clandestins ont disparu ; les pchis *ublics out dti extirpds. et I'on constate la restitution des biens voids ; les difices sacris sont disornmis miecu entretenus, les c4monies
de 'Eglise plus soigneusement observees, l'office divin vrcitt
et entendu avec un sens d'une plus profonde pi~td, et les antres bienfaits spirituels se sont visiblement multiplids.
Dans ce sens, la renommie de ce pieux Institut s'est rdpandue en France. Les dveques de diverses citds et provinces se
sor*t risolus d'appeler en leurs dioceses quelques pretres bu
associds de ladite Congregation de la mission pour former
utilement leurs sujets et enflammer ches eux le zele de la
vertu et de la pidti. En outre; beaucoup de prlats, en divers
lieux, ont ddj& demandi de nouveaux itablissements et maisons de la mission.
En vue de satisfaire a ces religieuses et louables dispositions, et tout ensemble dans le vif disi de souhaiter et pro-

- 37 curer la propagation d'un si utile Institut, on nous demande
et on attend de nous wntre approbation et celle de ce siege
apostolique.
La mime requite ajoute que l'expdrience apprend que dcja
fort grands out det les fruits qui proviennent de cette pieuse
fondation ; elle assure en outre que les heureux debuts rdaliseront 'espoir de progrks plus satisfaisants encore, s'ils obtiennent 'appui, Ie riconfort et I'approbation du Saint Siege.
En ce but, de la part de Vincent, des clercs, pritres et associds susdits, nous a dit prdsentie une humble supplique : d savoir que, dans notre bienveiltance apostoltuie, nous examinions opportun4ment et approuvions la Congrigation susdite,
et les autres points ci-dessus 6noncis.
Des lors, nous qui avons a cceur et, de toute notre dme,
ouhailons contemnpler l'accroissement du culte divin, la propagation de la religion, I'augmentation des ministres de I'Eglise, I'amplification du zle pour Ie salut des imes, et la
multiplication vigoureuse des ceures pies, voici ce ue nous

arons dIcidd.
Tout d'abord, de outes les sentences, censures et peines
ecdcsiastiques, encourues de par Ie droit on nommiment, en
quelque cause ou occasion que ce soit, s'iLs s'en trouvent toutefois lis, dans la seule mue des prisentes faveurs, ous absolvons et tenons pour absous, Vincent, les clercs, pretres et associis mentionnis, toutes et chacunes des personnes de la susdite Congrdgation. Favorablement disposi en suite de la requite de la susdite mission, et sur L'ais de nos w•enrables freres les cardinaux de la sinte Eglise romaine, prdposes aux
ffaires des Riguliers, nou, par cet Jcrit apostolique, nos
mandons A votre Sagesse qu'en notre nom.et de par notre autoritW apostolique wous approuiez et confirmies ladite Congregation, son institution, ses rigles et tout lew contein,
tout
ce qui de l1 suvra et proviendra ligitimement ; confirmes toutes et chacunes des decisions que prendront ladite Congrvgaý
tion, ses associds ou ses personnes pour I'observance et le di-

veloppement de cet Institut ; approuves I•lection ou deputation d vie faite en la personne dudit Vincent, comme supdrieur
ginkral de ladite Congrdgation de la mission ; a tout cela
ajoutes la force de I'inviolable fermeti apostolique ; et s'ii
s'en trouve quelques-uns, supplies a tous .les difauts des formalitis requises de droit et de fait, a toutes les solennits
- bien que substantieales - et ceLes requises par le droit, et
toutes autres au besoin.
En outre, pour plus grande precaution, en cette susdite wile de Paris, et dans la maison oA ladite Congrigation de la
mission - comme ii est affirmi - a iti dejd instituie, nowu
vous dputons, de par notre autoriti apostolique, d'itablir suM

-38Congrdgation dudit Instilut appelle de 14 nissiot. Elle srP
compos
de laics, de clercs at de pr4tref, eus tenw d'olserrer et accomplir ce qui est contenu dans les rigles et chpitres dja desoncds, sQomis quont A la discipline et A la direction, 4'abord audit 'Vincmn gq9, sa vie durant et de par cef
frdsentes, restwra sopdrieur gdnirql de cetk rnme Congregation de la mission, pis, aprTs ?a mort du susdi# Viscent, &
celui des membres d4e l mission pi pn srit
pqr elle, £..
superieur geniral.
Relativement aux missions seulement, les Ord•iair•
des
lieix, ainsi qu'il a ddjAd dt dit, garderont lear oetoritd. Qtcw
A tout le reste, et pour toutes les maisons de lea msisim 4dj
peut-etre rigoses on qui Ie weront dan la suite, ledit
W wpprietr
general aura totale supriorit et 4ttoritd pour leg biens, et
les persomnes, supirieurs et injxrieuas, C'est cO gpu de nonveau et pour toujours, ft de par nqtrq atoritt uwas ayes 4
driger et instilter, sans pr~djdice to.tefois des cWr
. des

droits peroissiaux et de eux de teus qtres. Ainsi drigde et
institude, ladite Congregation pourra librement receir, tour
S daottion, tous tttn cbwun- 44s biens qui lui sprqnt par la
suite cCasion jmTeement 4do0ýs et asigtns. Et voici pour ceux
qg'pell po;#d4 44j4 oai qui, dans la suite, lui seront done•s,
1Ii.is oa assignis : as supirieur gSenral, deir
s, Proprf
amtoritd, A son d4•lgud ou aux ma#dt4Ws, soit par
stit
'li,
par up au4rN oo pfr tous autres, ii sera licite et loisible de
Prer4re fibrement poSesssson relle de tows ces biens et de les
cwsterver perptiellenftpt,, d'en percevoir les fruits et IWs ?molusepts gui en proviennent, les exiger, les recovvrer et les
trqesformer P•,tfle
usages et I'ftilite de la4te Congrdgtior de la wisson, sanj qyu de par aileus soit requise toute
autr ptertnission de gi g9e ca soit, Tels sont Jle points que,
pour iamOi , aoif dIves apluiger et #4tribuer de par pntre
autori4.
Quant a nous, evoid notre decision. Si an vestu des tic
sentes ettres, . vws arrtive A nouveau de confirmer, agrier,
iriger et instiltue, appliuer at attribuer, at si comma ii at
dej
mentionn•, ilwous survient d'accorder d'autres semblables concessions a la Congrdgetioe

eale-mme de la missian,

A ses maisors, A son Gindral, aux autres supgdrurs et per,
sonns, A leurs bies et possessions, our qua da toa
et ekacuns des puivihges, prsrogatives, prfirmces.,
fa~urs., idults, indulgences et graces, use chacuna des semlables on
differentes Congregations : leurs maisons, lears Gdndrqwu et
Iutres supdriesurs, ntafwtfrs at Orsonnfs, iss possessins,
propri4td et tos let
nip•n
dont eles opt Isage et sersi,
JQavisane et disposition, comme eUes en pauvent et pPo.
fowt user, save
.
iv. jir,
4 e
Af q4aenti,
4t
ll
p$t

n
diffreince, four~t totefois
iareiiteet,
et sai l moindfe
qu'elles soieni en usage, ne soient poas etirded, nt comprises
sous quelque revocation, Q4Uelles ne soient contraires aux
et aentres
sacrjs canons, aMt Deieets du Concile de Trents
Constitutiois apostoliques, qu'elles ne repugnent aux ragles
et ordonnances de ladite Congregation de la mission, cesdites
maisons ou congrdgations auront pouvoir et cdmpetence pour
en user, s'en seroir, jogit et disposer librement dt licitement
avaiet det particuliSde tes concessions, comme si elslers e
rement t. spdcialement concdddes de par notre autoritd apostolsque. Ainsi done de par la teneur des presentes et egalement i jamais, nous concedons el atlribuons ioutes ces fa-

de
veuri. Audit PVicent et aux divers superieurs ge&iradii
los isible, chaqte fois qu'll
additA Congrigation ii sera d los
lIt, pfioatr bon, de formuler et edicter tons statuts et ordonnances. intdressant It bon regimt et gouvernement, le
direction et organisation de ladite Congregation de la mis-

sioi de ses •,aiso4s, personnes et biens, pournu toutefois que
ces ddieions soient licites, honntes et qu'elles ne s'epposeht

en ries as sbcrds canons it Constitutions apostoliques aux
Ia
a rgle de
Ddcreti et dispositions du Concsie Ad Trente, et
Idit4 Conigrdgation d la mission. Le tout sera sounis lIi'prdSatiosd de l'archezvque de Paris et, chaque fois qua cela
paraitra expedient, suiiwant les temps et circonstances, pourra

etre rdeoqu4 amendd, modifid, change et renouvele, cependant
apr6s examen et approbation du susdit archeveque. De tout
Wbla nou
Quant

towcddok dgdlement pour l'oeenr, licence et faces presentes lettres, eies sont et seront

acides

pour toujours et a joamas. Et pas plus que des dispositions
eontraifts, ne les atteindront aucune revocation, suspension,
limitation on autre disposition contraire ed favors sembl-

bles on diffdrentes. Toufours edles et seront exceptes 'et chaIet fois qu'i e4h sera idictd, tou6es ces fois eles reprendront
tfer antique -et tououri valide statat ; elles seront rdtablies
ie plemnement rdfntWgrdes, et seront comme A noureau conce.

djes A toute, date posterieure, a choisir par tout futur superieur gednral dp ladite Congrigation de la mission, ses assoties et autres personnes.
De mdme, tout juge, ordinaire on

nt'itiorit quelqu

autorit,

deilgud,

jouissani

de

devra juger et prononcer de la

sorti i et s'il arrival que toute autre autoritd prdtendit en iuger autrement, nous ddclarons que cela demeure sans valeur,
nonobstant let ddcisiots spcialed ou cotstitutions et ordonnances apostoliques genEales dEji porties ou a promulgueu
par les Conciles proinciaux, le* syhodes on les cofntues uni-

Oerselr I brof, Mnonbstant toute cldise contraire.

-40DonnR a Rome, proche Sat-Pierre, 'an de l'Incrnation
du Sauveur mil six cent trente deux, le premier des Ides de
janvier, de notre pontificat le dixieme.

Adress6e a l'Official de Paris, Denis Le Blanc,
cette Bulle fut par lui communiquee au Promoteur
de la Curie parisienne, par d6cret dudit Official porte
le 20 octobre 1633. Le 14 mars 1634, l'approbation
officielle en fut fulminQe, en presence de messire
Georges Froger, cure de Saint-Nicolas du Chardonnet, afin que soient bien et dfiment conserves et observes les concordats passes entre les cures de SaintNicolas et les Directeurs des Bons Enfants. Le 27
novembre 1634 suivant, les conclusions du Promoteur furent a leur tour promulguees (i) : elles vi(x) D'apres une copie authentique de x638 (Archives de la
Mission), ces conclusions ont et6 publiees dans les Annales,
1919, p. 571,575. avec une traduction de M. Neveut.
Notons que le diocese de Paris ne fut pas le seul qui, des
les premiers temps de la Mission. vit nos confrres. Vincent
en envovait A Bordeaux m&me, a la pri&e de I'archevlque,
Henri d'Escoubleau de Sourdis (1629-1645).
Void ce que notait, dans son Journal, un bourgeois bordelais, qui tout en admirant le zle des ap6tres, ne peut s'empcher d'y souligner gentiment leur accent de Paris... a (1632)
L'archevrque fait wenir de Paris les PMres appels de la
Mission en son diocese, qui allrent pricher et faire le catechisme partout, principalement aux villes, bourgs et autres
lieux plus peuples dudit diocse et firett un grand fruit. Toutefois ce ne fut qu'un feu de paille, fort ardent, mais de peu
de durde, comme fut aussi le dessein que formireWt plusieurs
jeunes pretres d'aller, A I'exemple desdits Phres, frdcher et
catichiser par les paroisses champitres.
Ces Peres de la Mission dtaient deux ; le premier et principal desquels await des gestes thdAtrals et, comme on dit en
commun proverbe, de l'H6tel de Bourgogne, notamment
quand it catechisait en son langage de Paris, qui donnait
bien souvent i rite A ceux qui ne prenaient pas bien garde A
son zzle tout,a fait naif et spirituel. Ils furent, au comment
cement, grandement suivis et admirds, mais enfin cette admiration tomba de langueur. )
Chronique bordelaise par Jean de Gaufreteau, publike a
Bordeaux en 1878, chez Gounouilhou, tome II, p. 173Dans 1'Mdition soign6e de cette Chronique donn6e par J.
Delpit pour des bibliophiles, les faits sont reports a 1632, il
est tirs probable qu'il faille lire 1634. M. Coste (tome I. p.2 8 6 )
mentionne cette mission bordelaise A propos d'une lettre de
saint Vincent A Jean de Fonteneil du 7 dcembre 1634.
Puis se r6ferant A L, Bertrand IHistoire des seininaires de
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saient le droit de visite que 1'archeveque, de Paris
conservait alors au college des Bons Enfants et &
Saint-Lazare, oil depuis 18 mois, Vincent avait transport6 et fix6 sa residence. C'est le point de d6part de
la Mission.
2-rI fYvrier. - Malgr6 la neige que maintient le
froid de ces jours-ci, les Associgs de la Sainte-Agonie suivent les exercices de la Retraite annuelle que
leur assure M. le Chanoine de la Tour. Signalons
que les instructions de cette neuvaine ont &t6 ped
apres imprim6es.
17 fivrier. - Le bienheureux Clet nous fait sp&
cialement penser A nos ch&res missions de Chine,
dont une autre muraille bien autrement large et haute nous separe depuis plusieurs mois. Nous n'en
avons quasi plus de nouvelles... mais nous sommes
assures qu'ils pensent A nous. Le souvenir et la priere nous font ais6ment rejoindre ces ouvriers du bon
Dieu (i).
(i) Le bienheureux Clet, dNja diacre B Lyon le 19 dcembre
1772 (IV Temps d'apr6s Sainte. Lucie) fut 6galement ordonnt
pritre. non le 17, mais le 27 mars 1773 (samedi d'avant la
Passion) au seminaire Saint-Charles de Lyon par le mnme
Mgr Jean-Baptiste Marte Bron, dv6que d'Egde in partibus, et
pour lors auxiliaire de I'archev&que de Lyon, Antoine de Malvin de Mont4zet.
Bordeaux et de Bazas, i894, I, page 215, il observe que le
avait donn6 les
pouvoirs a nos deux missionnaires (Jean de la Salle et Joseph
Brunet) qui venaient catichiser avec se .en leur langage de
z2 octobre 1634, I'archev6que de Bordeaux
Paris.

Le texte de ces pouvoirs a 6t6 depuis copi6 par M. Joseph
Guichard, aux Archives ddpartementales de la Gironde (G.
619). Le voici d'apris la copie de notre cher corfr&re :
Henricus, Dei et sanctae sedis gratia, archiepiscops Burdigalensis Aquitaniae Primas. Quoniam toto corde afficimur us
dilectissimae, diocesis nostrae plees, in visceribus Domini
nostri Jesu Christi ermanentes, ad felicitatem adversus mndi llecebras aspirent aeternanm : idcrco, Nos omnibus viis el
modis amantissimo gregi procurare non cessamus at viam
justitiae ingrediatur per sacras profecto piorum sacerdotum
commonitiones. Hinc est quod nos charissimos Nobis in Xristo
fratres, Joannem de la Sale et Josephum Brunet, presbyteros

23-25 fivrier. - Adoration perpituelle.- En pptre
phapelle, le Saint-Sacrement est e~Wxp
durant ce•
tros joyrs. Le soir, devant up auditoire relativement
restrint de fideles, M. Andr Gifard qous parle de
1'Eucharistie et &chauffe ,nos coeurs.

S1mars. -

.Sinte Louise de flarilla.-

Ap

4o

de la rue du Bac, I'aýditeur .de la popciatjre, M1gr
Paul BerT~ , c1l4bre
grand'messe. Et le 6ir,, M,
gl
Taillefer donne, avec aspplept, 14 conftrence
joPt.
jm,

23 mars. - En ce quatrieme dimanche de Car&.
4 Apo*, Ja caue de Marc-Antoi.n~. D,4rado

fWit ja wtas gi ayant ; elle jst officie-1pegp inrq^4.ujw.,. Le Pfiejt ea fst apjur'm)i Wsg,6l De q
tWKte, ysici la traducqioa frajpca,

:j

,,<T Vwitear
# TiWrp 4e 18a7 A s* ont, 4le 1490&
Marcanornuo
burando monra un talent et wue pnruene remarquables. Sa vie a
ecrite entr'utres
ut6 par wM.P. Martinengo. (Turin, m888, in-12, 340 pages). II faut signaru Flw•r
providentielle collaboratrice de M. Durando, Louise Borgiotfi, co-fondatrice des Seurs pasardenines. Nee a Turin, Te i6
vyrioer iioa, elie y rmounut e 23 fvrier 173. Sa. vi, &crite

arM . tIurando, Jut publi6e en 1877x ar M. 'Giovanni Tore.
Ssaint confese.ur de
BLo
Qse
rgi'B•4
futIe
azariste F
as i88l).
er St -6
•f
AOsiScopsa (8(
quos vocant missionis, ad quascumque paraeci$a huais iwest
dioacesis
umandamus 'i.ni
'S4CtjA s MAostis
Cmum.

"tsRm. - CaU~ de bdatification et cesonisation da saertet d~ Dies Mr,-Antobte Dtrando, wrvttr de is Congrigatiof de lt MblsiK~* fondateur de 1'Institut des Saeurs de Jesu&
dh Naiareth (Nazrede) (i)
Tinensiti
(X
4
Beatftcalibni et tatonisdtioniS seai Def Marci Atntoni
Daiand, sdcerdotis Coitgregatiotis MissianUi, fundatoris Insa Jesi Naoarmn.
itlhli SoriOtii
Stipkt dubia6 An signanda sit Comnissio Introductionis
.causae in casu et ad effectum de quo agitur.
Quod S. Vincentii a Paulo Vitam ,4rprime perfmen4eium
oculos percedit, su#t magnifica ac Pine innumera caritatis
opera, quibus hic Sanctus proximoium necessildtibui btne
att
genus turn sp$itualibus turn tmfor'lib~us iuccrefe
git Y qure jure merito Lt6 decimus tentus i omnlur societatum tartaatis li totd catholicd orbe existentium, et ab eo
quomodocumque proniinantium, peculiarem apud Deum pafttiumt

declaavit et eotistittit

a.

Vaenm inttmt qeius animum

prescrutando, tantae virtutis radix in ejus profundissinma humiaaeeeam divinae munificentiae aptissllitate est agnoscenda,
DatriH

B*tsigalae, uib sign

sigilloque nostro ac secre-

faiii hoiti siibscriptiom, dia vigesima priffi mensis octobris
tinti

Doniiti maizisimnb Sxtentesimo trigesimn quarto.
SoaUnMs, arch. Burdigalensis.

c ier Ie savant M. L. ertrand; alrtAyant 4ti amen6
tepr iulpicien au Grand skminaire de bordeaux rtpipelbns
(op. cjt: p. 213) que cest4
luA
I
e nbdis devoris ) teptte db
l"'ins•ptioq latine que
, Jean-Baptiste P4thartin fit jddls
placer en 'dglise cathbdrale de Taries pour y rappeler le soit
venr du diaconat et du sous-diaconat de saint Vincent.
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- 44 Sur le doute : Dans ce cas et pour I'effet dont i s'agit,
faut-il signer la Commission d'introduction de la Cause ?
Dans la vie de saint Vincent de Paul, ce qui frappe d'abord
les yeux attentifs, ce sont les magnifiques et presque inowsbrables c~uvres de charitd. Par eles, le saint s'est efforcd de
subvenir spirituellement et temporellement aux diverses ftcessitds du prochain. Devant cette constatation, L&en XII. a
fort justement declarE et constittd Vincent de Paul patron spcial, aupres de Dieu, de toutes les soci6tes de charith qui existent dans le monde cathoiique tout entier et qui procedent de
lui.de quelque ft~on que ce soit. Mais en scrutant an plus intime l'esprit de Vincent, on doit reconnoitre que is racine
d'une si grande vertu reste a chercher dans sa tres profonde
humilitd, qui 'a rends instrument fort docile & Is munificence divine :
L'orgueil, proclamait saint Vincent, est Ie
venin de la charite, l'humilite en est la gardienne ; 'humiliti
attire dans P'Ame toutes les autres vertus n.
Cette doctrine, selon Vincent, doit etre la marque de la Conmum instrumentum comparavit : Caritatis venenum, aiebat,
est superbia, humilitas vero eius fulcimen ; humilitas caeteras omnes virtutes in animam inducit u. Documentum hoc
Congregationis Missionis a se conditae quasi signum constituft, sub quo kius sodales praelia Dominu in animarum salute
certare debeant ; sed vero hucusque, Deo adjuvante, hoc ratione hi generose decertant. Deus autem fideles sues servos
large rependit : nonnullos enim e Vincentiana familia persaepe suscitat qui, legiferi Patris westigia pone sequentes, sen
sanguinis effusione, seu evangelica praedicatione aliisque socris ministeris, ses caritatis oberibus, Christi Ecclesiam mi.
rifice illustrant.
Quos inter Marcus Antonius Duranro merito est annumerandus. Et sane. Monte Regali, pedemontanae regionis ttbe,
die 22 mass mensis anno 18o0,

e pfis honestisque parentibus

losepho atque Angela Vinai natus, sub eorum disciplina adolevit. Mundi v.anitate agnita, ditinamque vocationem ad eligiosam vitam persentiens octavurm supro decimum anntu
agens in Congregationem Missionis S. Vincentii a Paulo ad"olavit, tirocinio lanuae posito. Anno 182o, Sariesa
sacra
vota. summo animi gaudio nuncupavit, quadiennio autenm
post, sacerdotio est auctus. Animarum wero zelo exardescens,
sacris expeditionibus se dedidit, laetos animarum manipulos
coligens suferioribus wis maximopere probantibus. Qua non
doctrinam tantum, sed et eximiam vir pietatem, regularum
ad unguem observantiam vigilemque prudentiam attenre ow.
derantes, eum imxtriginta annos agentem, taurinensi domui
PrEeosuerunt, quinque autem annis post, pedemontanae proinciae visitatorem ; denum anno 1862 Commissarium extraordinarium, super omnibus Italiae domibus potestatem hbentem,
constituere. Nec conjectura Cos fefellit. Sub eius enim
regimine plures Ct restitutae et npiter
erectae fuere 4omas,

-
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grigation de la mission qu'il a fondd-; c'est par I'humiliti que
ses enfants doivent poursuivre les combats du Seigneur et c'est
de la sorte que, grace A Dieu, ils luttent ginreeusement. Des
lors la bonte divine, de son c6tU, multiplie copieusement ses
fid.es serviteurs: dans la jamille vincentienne fort sowoent
Dieu suscite des ouvriers qui. suivant docilement les traces de
lear Phre et L.gislateur, illustrent merveilleusement I'Eglise
du Christ, soit Par I'effusion du sang, la prfdication de I'Evangile, soit par tout autre sacri ministere ou par des aeuvres
de charitd.
Parmi ces fits de Vincent, i, faut justement compter MarcAntoine Durando,-et certes, d bon droit. Le 22 mai x8Io, i1
naquit a Mondovi, ville du Pidmont : son pere, Joseph Durando, et sa mere, Angela Vinai, I'eduquirent chretiennement.
Reeonnaissant bient6t la vaniUt du monde, et se sentant appeld par une divine vocation, & lE vie religieuse, il entra a iS
ans dans la Congrdgation de la Mission. Recu au saminair
interne alors A Genes, il emit, deux ans apris, ses vown &
sodalium auctus numerus, regularum custodia, diligentissim&
quidem, sed simul suaviter exacta, adeo ut in tota Italia, pra#sertim vero in pedemontana provincia, suae Congregationis
sedulissimus tutor merito sit habendus. Nec apud sues tartum eius animi vis virtusque se continuit ; fere enim nui'am
fuit in taurinensi civitate opus ad salutem pauperum vel ad
clei disciplinam fovendam, cuius ipse particeps non fuisset.
Nec satis. Probe enim noscens quantum dmolumenti Societas
Puelarum a Caritate ckristiano populo attulisset, auctor fuit
ut in Italia quoque huius tam bene de Ecclesia meriti Instituti domus constituerentur : hoc autem tam felici suceessu factum est ut modo plura Puellarum millia in hoc regno in populi bonum impigre adlaborent. Item ut pium opus a Fidei
propagatione, a serva Dei Paulina Maria Jaricot Lugduni nuper constitutum, suos surculos apud Italos quoque diffunderet, operam efficaciter dedit.
Ut plurium piarum puellarum votis occurreret, anno 1865,
Institutum Sororum a lesu Nazareno condidit, cui servam Dei
Aloisiam Borgiotti praeposuit regulasque sapientissimas tradidit. Quattuor post annos, non sine divinae Providentiae consilio, factum est ut eidem Instituto infirmorum honestioris
census, in suis domibus degentium, cura adderetur. Plures
huius Instituti domus, Episcopfs approbantibus, variis in locis

sunt constitutae.
Etsi tot tantaque pro Dei gloria patraverat, servum inutiles, ut iam S. Vincentius, se existimabat magnumque peccatorem ;-maxima tamen eius fiducia in Dei misericordia, Beqta Virgine opitulante, erat. Aetate, laboribus atque infirmitate fractus die to decembris anno i88o, sacramentis morie-.
tium roboratus lectissimam animam Deo reddidit.
Ordinaria auctoritate super fama sanctitatis, scriptis atquw
4pedienti Urbaqi VfIj deretis, seri P
D
liturgicum cultun
Ot

e mm
n*,
u me gande jc, t1e0t
,Sisand4; te fui aigms four lW
8a44.
en
prttrise,
la
quaire ains jQl tard, torsqu'il refut

BrTliant diu za des ames, i s'adonnm tofaemeet aux misions : joyeusement I rassemblait des dqui4es de missiomnsd
res, sous la plus entire approbatiok d? set soeiiewiT . s.
dcitrin; sai rematquabi* fidt, u"e sc#arpilewsd obsetwarnce i*i
rigles, sa prudence ve7ile Ui ntrerit aimi en vedette. et,
Ceu a3r~i. fill ofiac a la t9tt de Id aisoft de Turii:, A 1'dge
i• itetite an't A einei Cinq ariidis pglu t di, o~t i nomnwJt
zisiteur du PiUmont, et en 1862, Marc-Antoine DurdiWdO tait
toites lts maisoro de
ftabil Cýo rissaiVe extraordinaire, pb
l'ltalte entire. L• suite me troinpS fa•i •s espfrs. Sdtaik t
Sdiechion, ptusiers i•tablissemvenii freMi restittif et d'astret
touvellemenit Mrigi : le personiel jut augmtenet, I'obserrima
des raglei fut assurde avec une raide fermeWt et t6ut ianioih
ble uine remarqaibli suavitg : de tele, sotte quo rt toute I'It&
Ji,;
uaii spdcialeineni on la p*ovinc* finmontaise, 4 fft e4t.f
4l coimne le vritant tuteur de s& Congrigation Toutefoia,

frohlbeistbus,

ih Curia taurinensi anhis 19284i930 eLt

oit-

•
940

ad sacranm Rititumt
fctdae sunt iuridicae inquisitioneS;,fque
9diigiegationem delatae. Interim Suitiis Pontificibus, Pi .Xf
l
s. . regniatntiiue, Pio XlI plures porrectae sunt ifoJtlattEi
tilterae pro causae iniroduction.
An;is i934 et 1937 duo S.k.C. edidit decreta aibius edixit,
ad ultritperensii scripfis serri Del, ifhil obstare quomiost
ra procedt quiet.
Omnibus itaque serva.tiu. e iure servandis, Reimo P,. tosephO Scogtamillp, Coigregationis Mfisioni pjrocurator# et
postulatore generali initante, Enmus ac Revmns cardinalis R.phael Carolus kossi. cauisae relatr, in ordinariis S.R.C. €cdubjim pfoposuit dismitiis die in iartli huium anni hebitis1
cptanduni . An signanda sit coinmissio introductionis c.ausa
in casu et ad ellectuni de quo agitur. Emi ac Revml patres;
auditis turn cardinalis ponentis relatioiw,

tun officialim

prae-

suffragiis scripto datis, nec non R., P. P. Soalvatore
Natucci, fidel promotore generali, omnibis rite perpetiss, rescribeil4uni cý'esuere : Affirmative, tempe : Signandam ess
commissionemi introducttonis causae si Sanctissimo placueit.
o papakee XfI relatione a su
.Jacta autei SSnw D. N.
R .cripo cardini t , subsign .tadie, ,Sanctitas sua, Emoriumo
trum rescriptuim ratum habens, propria mani Commissionei
introductionis causae servi Dei Marci Antonii Durando sigsare ,4gnata est.
Datum Romae, die 33 mawii, dominica IV quadragesimae
a. D. I941.
latorumi

L. S.
C. card. SAwior,

(Acta Apostatic Sedits, 1941,

Ep, Praen., Praefectus.

A. CAatuNCi SScretarius,
. 396 398)
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sa force d'dme, sa aertu na se
eorna pas seue•ment aux siens:
m la ville de Turin, it participa quasi & toutes leas a
res con-

caMrant ie bise A faire aux paures, on visant a la discipine
du clehrg. Et ce n'est pas assez. En effet, connaissant fort
bien k grand bien que la Compagnie des Filles de la Chariti
pwodiguait au peuple chmetien, Durando cut A ccerm de costitues ae Italic de nauelles maisons de cette si mn&itate comw
munaust. Le succas courouna ses efforts : car en ce royaume
d'ltase c'est actlueUement par miiers qu'avec ardem tramai.

lent les Smurs. De m*nmy il s'efforfa de transplaste el multiplier en Italie do am"bsux rejetons de 1'iuewr pieuse de la
Propagation de la Foi que venait alors d'dtablir A Lyon la
servanle de Dieu Pa;line-Marie Jaricot.
Enfin, acciant aux vcux de pieuses jeunes filles, M. Durando fonda, en i865, I'lnstitut des Sueurs de I'Enfant J6sus
de Nazareth : il plafa A sa tele la pieuse Louise Borgiotti et
tout ensemble lui prodigua des riglements fort sages. Quatre ans plus lard, non sans des vues de la divine Providence,
les maisons des Nazareennes ajoutirent .A leur ddvouement le
soin d'infirmes, auxquelles leurs ressources permettaient de
verser une pension. Et de cet Institut, en plusieurs lieux, furent riges et approuves par les iveques de nouveaux 6tablissements.
it cepentdant, devant tant et de si grands travaux, M. DP,
rando, a I'cole de saint Vincent de Paul, s'estimait serviteur
inutih et grand pdcheur. De par ailleurs, sa confiance en
Dleg et dans la secours de la Vierge Marie demnariit fort
Sgrage.

Aisi, use par l'4ge, les travaux, les infitipitis, M. 'Du.
rando, rdconfortd par les sacrements des mourants, rendait )
Dieu sa grande &me, le io dicembre i88o.
L'6vach& de Turin, as cours des asmdes 1928-1930 et en
A94o, preacrivit des enquetes juridiques ssr la renownme de
srntetd d4 M. Duran4o, sur ses ecrits, et sur la fidele confornmit garde4 aux decrets d'Urbain VII tIrohibant le culte
liturgique a I'endroit des simples serviteurs de Dieu. Ces
prochs furent portis: & cette sacrde Congregation des Rites
enttre temps, sous te pontificat de Pie XI, de sainte msi4moie,
et sous le rigne actuel de Sa Saintete Pie XI[, plusisurs lettre. postulatoires furent adressdes, demandant I'introduction
de Is Cause de Marc-Antoine Durando.
En 1934 et z937, dmux dicrets de la Congrdgation des Ri-

tfs -

aprs l'qsam1ei des fcrits -

proclamrent qu

rien av

s'otposai4
oggqcfder pls outre. C'est pourquoi, toutes ts
pres riptions du drpit dlast fidlement squvegardees et sur les
instance du Rivirend Joseph Scognamilo, procureur
et pastulatew
u
*sMra de la Congrigeaion de la Mission, Son Ki.

hence le Cardinal Raphael-Charles Rossi,

rapporteur de la

Cause, lors de la sdance ordinaire des Rites le it mars dernier
(x94i), proposa l'examen de cette question : Dans ce cas prsent et pour le but ici poursuivi, faut-il signer la Commission
d'introduction de la Cause ? Les Revdrendissimes et Eminenlissimes Cardinaux entetdirent et le rapport du susdit Cardinal Po'ent et les avis dcrits des Consulteurs attitrds et le sentiment du Rvevrend Salvator Natucci, promoteur gneiral Je
la Foi. Tout cela fut soigneusement pris en considration et
l'on fut d'avis de rdpondre Affirmativement, c'est-d-dire : La
Commission d'introduction de la Cause est a signer, si toute.

fois il plait au Saint PNre.
De cette stance, le Cardinal,soussignd, au jour de ce Ppr.

sent d Lret, fit un rapport A Sa Saintetd Pie XII. Ce derncr,
approuitant et ratifiant I'avis des Eminentissimes Cardinaux.
daigna signer de sa main la Commission d'introduction de la
Cause du serviteur de Dieu, Marc-Antoine Durando.
Donnd a Rome, Ie 23 mars, quatriime dimanch e e Careme, de cet an du Seigneur mi neuf cent quarante un.
Charles, Cardinal SAL.orr, eveque de Palestrina,
Prifet de la Congregation des Rites.
Alphonse CA•uINC, secritaire.

25 mars. - A Notre-Dante, sacre de Mgr Georges
Debray, coadjuteur de 1'evvque de Meaux. La bienveillance du Vicaire g&neral de Paris, archidiacre de
Sceaux, le souvenir de sa tante, fille de la Charit4
en Syrie, nous font specialement prier pour cet episcopat qui s'ouvre, avec courage, au milieu des difficultis de notre temps. I1 en est d'ailleurs souvent de
la sorte : nous sommes de I'Eglise militante..
6-13 avril. - Semaine Sainte. - Cremonies rnduites en notre chapelle. A signaler seulement, pour
le Samedi-Saint, deux messes basses a 7 h. et a 8 h.
pour l'utilit6 et commoditj des fideles.
24 avril. Le souvenir de la naissance de saint
Vincent de Paul, attache & ce jour, nous ramene a
ce modeste village de Pouy, dont Vincent reste a
jamais la gloire. Nous connaissons tous le nom du
village natal dont Vincent a lui-meme plusieurs fois
rappel le souvenir, et la pauvret6, mais assez peu
savent que Pouy n'est devenu Saint-Vincent de Paul
qu'en suite de l'Ordonnance royale du 3 d6cembre

-49-

1828. Cet acte officiel est un aboutissant de bien des
efforts. et ddmarches pour glorifier Vincent.
Au lendemain de la Rdvolution (qui elle aussi a
estimi et proclam6 les merites, la valeur de l'illustre philanthrope et la grandeur de l'homme), le roi
Charles X, c&dant aux demandes de la duchesse de
Berry et aux demarches du Conseil gen&ral des Landes, a d&er&t le.changement du nom de Pouy.
La duchesse d'Angouleme, fille de Louis XVI, a
la fin de juin 1823, avait visit6 la chapelle de saint
Vincent de Paul, 4iev&e sur le lieu de sa naissance.
Le 15 juillet 1828, le sous-prefet de Dax demande
d'urgence au maire de Pouy une petite branche de
l'arbre-chene de saint Vincent de Paul, pour l'offrir a
Son Altesse Royale, la duchesse de Berry, bellefille du roi Charles X. Celle-ci, lors de son passage
& Peyrehorade, en aout suivant, accepte le titre de
fondatrice de I'hospice alors projet6 de saint Vincent
de Paul. L'euvre devait aboutir un quart de siýle
plus tard...
II etait plus expeditif et plus facile d'inscrire sur la
carte le nom glorieux de- Vincent. L'affaire ne traiia
pas : elle avait tout pour rbussir. Inteipr&te des sentiments du peuple, le Conseil municipal expose ce
d6sir, en octobre 1828 (i). Le sous-pr6fet de Dax,
I'&v6que d'Aire, le Pr6fet des Landes l'approuvent.
Le ministre adopte ; la duchesse de Berry appuie la
demande, et le roi Charles X signe l'ordonnance du
3 d6cembre 1828. C'est ce que retracent ces quelques pices inedites, qui, parmi tant d'autres, concourent a la gloire de Vincent de Paul. Les voici:
(x) La notice sur le Berceau de Saint-Vincent, parue dans
les Annales, 1886, p. 481-512, 1887, p. 26-56, 481-55, est de
M. PWmartin qui 1'a reprise et publi&e en x889 : Saint V4ncent
de Paul dans ses rapports awec la Gascogne, (268 pages). M.
Coste, en deux cahiers a transcrit ou analys6 chronologiquement les princidales pi"ces d'archives sur le Berceau, depuis
1626 jusqu'a I86o. - Relativement A cette petition d'octobre
1828, M. Pemartin, op. cit., en a donn6 un extrait d'apres les
Archives municipales de Pouy, mais on y note entr'autres la
suppression des noms propres...

des Registfes des D•librations de la Con•nuw
de Poit (arPip. tst. F2 I, 844).

Extlrii

SIanc du Cotisel nqunicipal 4de la Compnnpe de FPoay, du

24 bre nmi I.uit ent ~wngt uit.
L'an ntil huat cent vingt huit et le vingle (sic) qualre do
mois d'octobre, le Conseil mnicialt de la Commune de Pony
rduni extraoadinairement s9wS

Mqire, eas

14 prisidenct

de Mosjctw

gIrtu 4's tw at0eprisgtion speciale 4e

Ie

Mowievr ve

5ous-Prfef (de pignolj Pour cet objet.

Pyr4eps Timothie Badets, jefm C.urouy, Jean Capdupin,
Jean Descors, Simmo Laeroix, ~Michel Lafauri6, Jean Casenaire ot Gabriel'Npugaro. Monsieur teMoire 4 ex*osi gqu Madaomse
uchesse e ALrry, auns sqn pqssage A peyrebora4e,

wwit daognd acceplfr A 1a p•rerf de Monsieur le Baron .Je
Caunao, prefet des Landes, le te
de fondatrice d'us hopital
d'Incurables qui serait dlevd dans la commune en l'hosiwew

de sa;i" Vincent de Paul, et qu'il tait convenable de seisi
cetae cisolstance mviprqbla posr exprimer les sentiments

dttpt le Fossail est pinitr powr ce grand Saiqt ft pour les
b.tt•4 de I'pugyste mere du nouDel Henry.

Sur aoi, leConsepi, considdrani que saint Vincent de Paul
dont Madame

vieat

d'h'oorer aujourd'hki la mndnoir,

est ad

dea cetU colmmune. coasidoreat qge la fje d4 Chqarf tpro
(sic) et de Henry quatre daigne honorer la mimoire 4d grand
s.n et d4 gra, 4 hqome qui est pidarmi nous, nos devas
non setdement temoigner noire profonde et respectueuse recoinissance tpour ce bienfoal mais encore faire delater towut
nastfc uratsAon pour
taist
Vincet e Paul,
Avwfn gis e
g 4 l'wamiisd : 1* qua 14f cpwmasfWr4
pW, oio saolt y'inert 4e Paul a tfis
mrdi
Wissce,
4I
d aPrs Pd~ues, I'an mi cinsq cent ,oixaUte seiso,
soit
hte.
rise t preidre le nom de Commune de Saint Vincent-de-Paul:

a qua laFprsensi

delibdration soit adress4 par Mousieur Ia
S*s-FfJat
t
Ai
w> 14 Pj
prfa, qe. f rwre de4 trwwomett
4
sQygpeif Ie Minsfipitt
dea 'Iqtdrifur, as sgljcitqst de4
bontds 4eon ~oXce'e-e Paccomplwsement des forTmalt. s 'ncessases our obe
la'fae;r qgi est Vobjet Le a diate dLie
bdratio.

,

.

De tout quoi fait et dilibded Pouy, slance tenante
me your aea" ya dFessus, eL ,vou sigri, ce e n's f.
gnav. tp^
sa. olt : qitstsisnrds Badets, Cout ou

^inL

Ler(

%f'1es t6d

L

Transmns

m.
,e
C--

(

*W~y. a»
4e P<Wrj :Y LPs a

pour avis A l

o noem qirgqe
of Pouy
Monseigneur Donuimque-Marie

d'Aire, optte di6ihbratiqn
4'vgue
t I

.

b d.e iQ..d;

-

St

-·

d'Awir.

kAich

Montde-Mtisai kIe 4 9re Ms&.
onsieur le PrIfet, j ne puis qu'approuvd la demsidm
des
habitants de Pouy tendar i obteni que Mtur iimnsile bit
au4trid•e A prendre le nom .de Saint-Vincent de Paul. C'esji u
hommage Aui les honore, t n'est joint de dtl qi4i he dut dive
glorieuse de porter
f
n nom auquel se rattdt
letSowbe•id
tanf de. ertus et de tant de servic4i.
J'ai 'ownnewi;r d'ere, avec la phs respectueuse coisidriti
tion, Monsieur Ie Prdfet, votre tris humble et tris obdissat
suiteburi
0. 1AARiK. vi. d'Aire.
(Arch. nat., Fa I 844).
De son c6tg; Ie Sdus-Prdfet de Dat appile la dlibdration
conmuriait
de Poiny, et i M. Ie Prefet des Landea ii expose
sa peni
eit sni avis mnotive.
Sous-Pr fecture de Dax.
Le Sous-Prefet,
Vu Ja deUberation Atu Conisea muicipal de POujl, As 24 de
ce mois, gui demrande que i noti de zcete iommuand soil cha*gL et qu'elle soit appelde i I'avenir commune de Saint-VhUicitt
de Paul ;
Vu le proje de , la Commission qui a det nomeme four
choisir les amojge
lesilus coIvinMables afi d'honorer la dunAiid de ai•i Vficent de Prdtd
ViU l'i4pprobtian que Madahme daigna dnotw &Ace Projet,
et i•eeptant le tite dk fotdaticee de I'tdbli*enem t chait
b gqi doft tte f"ele
en .dwsoirk de cet apire de I'hwuia
Vii Us thressions dont t'est serai le Consei pour expri;
Wf sa releittseuse aet vsie thtei: aiusance pW r waiven noutS
e Jeanhe d'Albret i

Considtrant que si MI+*ipectddftnad e etdlerdes wsnax ha.
dividuels A ceux du Conseil, il et impiossbie dae " point fa.
togi coin,*e fraiafis, let stetiments Adbt u eslt piitra
fourdil Prituesis Augstse i
tbdisid6t-ait qiu Madame, en daignafi
honoreP te
efoftre
di'k graid fonmte, detient par et setl foilt A bfeMtniria da

ifS oA

a rift m si•~t

:

Considerant gue saint Vincent de Paul est au melwns ur
gidiid kominm aX yeux & toibs eit peiples et
fpsqua Ceia
aux yeux dati athodiftsf pfissyue I'Eglise re regards cowaWe
un saint ;

tofisid&cadt q~ les 's
te et les communes ne peuvent que
s'honorer en chiangeant leaw no r•tri
i 4'w#t 5&4d
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homme et surtout d'un saint dJot la naissance sera toujours
pour elles us titre de gloire immortelle ;
Considdrant que saint Vincent de Paul est ni dans la commune de Pouy, 'an mil cinq cent soixante seize. Ie mardi de
Paques,
Est d'avis que Itev
du Conseil municipal soit accuilli,
comme iminemment franfais et religieux, et que cette commune porte & 'avenir le nom de Saint-Vincent de Paul as lieu
de Posy.
Dax,.le 25 octobre 18A8,
F. DE PIGNOL
Transmettant ce double avis de Mgr Savy et de M. de Pignol, le Pr6fet des Landes & son tour 4paule leur commune
requ&te aupris du Ministre de l'Intbrieur.
Nous, maitre des Requites, Prdfet des Landes,
Vu la deliberation du Conseil municipal de Pouy, .lavis
approbatif de Monseigneur l'Eeque d'Aire, et celui de M. le
Sous-Prifet de l'arrondissement de Dax, tendant d autoriser
ladite commune de Pouy A prendre Ie nom de Saint-Vincent
de Paul ;
Estimons qu'il y a lieu d'accueillir cette demande et que
cette faweur comblerait les veux de tons les habitants de ces
contrees.
A Mont-de-Marsan, le io novembre 1828.
B. Chevalier DE CauNam.
Le Prifet des Landes au Ministre de I'ntirieur.
Monttde-Marsan, le io 9bre 1828.
Monseigneur. J'ai Phonneur de vous adresser une dlibdration du Conseil municipal de la commune de Pouy, tendant
a obtenir du Gouvernement I'autorisation de prendre l nom
de Saint-Vincent de Paul. Je joins a cet enzoi les avis de M.
le Sous-Prefet de Dax et de Mgr IPEvdque d'Aire, dont les
"motifs sent suffisamment diveloppds pour permettre & Votre
Excellence d'apprecier le mirite d'une demande qui ne. peut
avoir aucun inconednient et qui satisfait le vcu grdnral des
habitants de ce Ddpartement.
Votre Excellence a dejd pu reconnaitre par les ddlibdrations
du Conseil gnedral en faveur du monument projet en I'honneur de saint Vincent de Paul, combien ses membres attachent d'importance A ce monument. J'ose done espArer, Monseigneur, que wous moudres bien soliciter l'ordonnance royale
a ce sujet.
]'ai 'honneur d'dtre avec respect, Monseigneur, de Votre
Excellence, le tris humble et tres obdissant serviteur.
Le maitre des Requ&tes, Prdfet des Landes :
Bon Chevalier D• CAUuIA,
).
s
(Arch,
(Arch. ntt.
Fa I not.
I844
) .
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Hierarchiquement parvenue au Minist&e de l'Intrieur, la
demande e Pouy fait I'objet d'un rapport des'Bureaux ; tout
conuwe les multiples affaires quotidiennes qu'apporte le courrier ministdriel.
Rapport prdsente A Son Excellence e Ministre Secrltaire
d'Etat au Dipartement de 'lnt~ieur.
[Vicomte de Martignac]
Paris, le 30 non. 1828
Monseigneur,
Un itablissement de charitd dont S.A.R.
Madame, Duchesse de Berry, a daignd accepter le titre de
fondatrice, s'dlve dans le d>partement des Landes sons Ie
nom de Saint Vincent de Paul. La commune de Pouy, glorieuse d'avoir vu natre ce bienfaiteur de I'humamitd, et oulant en cossacrer le souvenir, demande par I'organe de son

Corps municipal, I'autorisation d'en prendre Ie nom. Cette
demande ne pouvait manquer d'dtre appuyde par M. le Prdfet t par Mgr I'Eveque du diocase. L'accuellir we serait pas
seulement accorder une jfaveur & la commune de Pouy, ce serait rendre hommage A Is mdmoire d'un homme illustre pa
ses bienfaits.
J'ai I'honneur de proposer & Votre Excellence de soumettre A l'approbation du Roi Ie projet d'Ordomnance qui est cijoint, A l'effet d'antoriser le changement de nom solicitd par

la commune.

[G. AMaER,

Cddacteur].

Et le Roi Charles X, pri6 par le Vicomte de Martignac,
Ministre de I'Int&ieur, et agreant cette ultime demarche, signe enfin l'Ordonnance royale. Ainsi aboutit le changement
souhait6 : Pouy, desormais, devient e1galement Sain-Vincentde-Paul.
Ordonnance. - Charles par la grace de Dieu roi de France
et de Navarre,
Sur le rapport de notre Ministre Secrdtaire d'Etat au dipartement de I'Intdriour,

Nous avons ordon

t

onnons ce qui suit

Art. i. - La commune de Pouy, arrondissemenet de Dax,
departement des Landes, prendra A lavenir le nom de SaintVincent de Paul.
Art. 2. - Notre Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
et nos Ministres de I'Iatirieur et des Finances sent, etc...
En marge : S(on) E[xcellence] adopte.
(Arch. nat., F2 I 844-)

Ce changement d'appellation ne fut qu'une manifestation de la vive admiration qui entourait le souvenir et le nom de Vincent de Paud,
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De let debut dti sxij sictle, il y eat aussi e pidijet
d'ui monumenit, d'uik etablisseitent, destines arappeler et glorifier, sur le lieu meme de sa naissance,
le nom et l'oeuvre charitable de Vincent de Paul.
Propos6 ds ie io novembre i821 par Jean lucros
Bellepeyre, alors squs-prfet provisoire de Dax et
qui devait se tant depenser comme secretaire de la
Commission du Berceau, le monument a saint Vincent retint en ia2a I'attention du Conseil gendral des
Landes.
La Commission, fond6e le 13 novembre 182 3 , so-

licite aussit6t subventions et patronages : le Rol
Charles X, la famaille royale (Duchesse de Berry, due

d'Angouleme, Comte d'Artois...) ,les ministries tes
Ev•pies, les D6pitus; les Prifets, sous-Prffets,, 1e
Receveurs g4nirauk et particuliers, les ciiur de Canton, etc... C'est toute une serie de circulaires et de
lettres o0 le devoad M. Ducros (r) rappelle et entretikdt It soutenir glirieux dk saint Vincent.
bnn icrit ibame au Prince de Castei Cicala,

mubas-

sadeur du Roi de Naples a.Paris (juin 1824). Le Roi
d1 Doeix Siciles a fait dclater soA admiratioik ~bu
les verts de saint Vincent de Paul, en lii didiant
as temple dont la magnificence se fait remarqeir,
mbme dans ua pays plein de merveilles en ce gbA~m
De par aillears, B Paris» le 15 aoOt 1824, est posre
la premire pierre de l'6glise saint Vincent de Phil.
Entre temrn , leS Landes veulent, elles iusai, gorifier
Vincent. Parmi les nombreuses inteiiaetions des As-

semblees dpiartementalesi citons celle de 1827 et du

o1 septembre 1828 ol M. Vergers fait un 41oge solvent repris de I'illustre Landais.
Crnseil garal des Landes, 19 a6d i2, Titr
ment de saint Vincent de Paul.
Le Conseil perdani I'esprance de wvor
(i)

J.e

l
doEs
er Ducro

par lui veri

4 : Morl-
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Un an plus tard, en sa sdance du io septembre 182%, te
Conseil gneral des Landes, r6uni sous la prtsidence de il.
de Rrivite, 'entend eitrYe atres sujets M. Vergers, 'secritalre
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re encore dans une partie de la France et par cosequent dAms

presque toute IEurope, la contre oa cet iustre saint a vu le
jour.
Pris de la mwil de Dax, une chapelle abandonnde, o.-les habitants des hameaux voisins -ont encore en ilerinage, oc-

cupe aujourd'hui la place de la chaumiere oi naquit saint

Vincent de Paul. A peu de distance de cette chapele, existe
un vieux chene sous L'ombrage duquel, dans sa premiere jeunesse, 'homme que 'Eglise rve&re comme un saint, que 'hlmanite prodame son ap6tre, se livrait & de *iuses mdditations en gardant les troupeaux.
Singulires destinies que celles de la France! Qu'eUes proutent bies la main de la Providencel Aux premiers temps de la
monarchie, la sagesse inspirde de la Vierge de Nanterre gui-

de ses souverains et saane sa capitale ; plus tard, une astre

bergAre, Jeanne d'Arc, arrache la patrie au joug de IAngletorre ; dans e grand sidce qui plafa le peuple fransais a a
tWte des peuples, civilisis, un simple pasteur de cs arides contrees dont i norm seal fldciit I'imagination, sans nom, sans

credit, sans fortune, par le seal .ascendant de la verts la plus
sublime, fait partout, sous les pas de son humble indigence,

jailir des trisors de bienfaits, et couwre le sol des Lys, d'dtablissements qui Lhonorent davantage que ls magnifiques
monuments des arts qu'i offre a I'admiration de lt'tranger.
En 1821, le Conseil gienral du d4aotement des Landes
confat Vheureuse idie d'dlever un monument d Ia memoire de
saint Vincent de Paul. Dans ses sessions suivantes, it vota
des fonds ; une Commission fut organisee, des -souscriptions
furent cuvetes : eces ne furent pas infructueuses. Le Roi,
les Princes daignirent placer leur nom a la tte des souscripirconstances, lexicution de ce
teurs. Par suite de diverses
l'arrivee de M. le Baron de Cauprojet fut suspendue, et
nan, comme Prdfet dans les Landes, aucun plan s'avait en-

core iet

arreit.

Cet itat de choses affligea l'administrateur expdimentd aux
soins duquel le ddpartement du Var doit la restauration- de
la Sainte-Baume, monument religieux, de tout temps vinr&
du Provenfal, et que I'orage.r volutionnaire avait frappd de
ses joudres.
Ce digne magistrat s'empresse de riorganiser la Commission & pea prks dissoute par la perte de plusieurs de ses membres. En examinant L'etat des ressources, it pensa que le
moyen de les accrottre dtait de donner un but utile au mons.
ment : il Iui arut qu'on ne pourrait mieux honorer sain
Vincent de Paul qu'en fondant un hospice consacr aux Ina,rables, dans le lieu wme o& i etait ne.
La chaperle dont les Tootes tombent en uines werra de
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nouveau une oule de pdlerins affluer sous ses scintres (sic)
sacrdes ; autour d'elle, un hospice, confi aux soins des vdeni
rables Scwurs de la Charitd, offrira un asile & I'infortune, un
lieu de repos pour la souffrance sans espoir de gudrison.
La Commission a .adoptj
ce projet A I'unanimiti ; sa dtli.
bdration est soumise au Conseil gineral : elle demande le
rdtablissement » budget et en deux anndes, des fonds qui
avaient did wofis, montant & la somme de 15.300 francs. Les
Conseis d'arrondissement de Mont-de-Marsan, de SaintSever,
et de Dax out imis un vcs unanime en faveur de l'dtablissement projett, et se sont rdunis pour solliciter une allocation
de fonds pour cet objet.
Le Conseil gindral, pndtrd des memes sentiments, s'empresse d'accueillir les %ezux qui lui sont exprim.s et donrant
suite A ses ddlibdrations prdcedentes, ouvre au budget co-s
rant un credit de 5.ooo francs a prendre sur les sommes mi-

ses en reserve au budget primitif et suppldmentaire, et ume
somme de xo.ooo francs qui sera imputie sur le budget de
1829 : ce qui complntera presque en totaliti I'allocation votie
a diverses reprises. Le Conseil gdndral, qui sent d'ailleurs
toute I'importance d'un semblable dtablissement, est prdt &
voter les nouvelles sommes qui seront jugdes ndcessaires,
mais i espire avec raison que les souscripteurs et les secours
du Gouvernement I'empdcheront de faire de nouveaux sacrifices.
L'utile monument, qu'on se propose d'driger A la memoire
de saint Vincent de Paul n'est pas particulier aux Landes ;:
intresse la France, les nations qui nous avoisinent, I'humae
nitd entibre.
Saint Vincent de Paul est le hdos de la Charitd ; il a ouvert
d'dternels asiles a tous les maux de ses semblables, dans toutes les phases de la vie, A I'enfance ddlaissde, A la vieillesse
abandonnee par la mort des siens on par 'ingratitude. Si
toutes les nations civilises nous I'envient, toutes les nations
civlisees rendent hommage & ses vertus, et payeront un tribut
A sa mnmoire. Saint Vincent de Paul est us objet de vdneration pour tons les cultes. Philosophe chritien, il a force a la
plus respectueuse admiration les plus wains des philosophes,
l'orgueil des sophismes modernes viendra s'humilier detvrt sa
tombe et y deposera son offrande.
Tout garantit done le succhs du plan propose : d'immenses
ressources lui sont assurees. Le zele eclaird de M. le Baron
Chevalier de Caunan, son gott str, ses connaissances administratives doivent nous inspirer la plus extreme confiance.
II ne s'agit plus ici d'un monument religieux, objet de la
v4neration particulire d'une province, mais d'un monument

qui doit exciter I'intiet universel, S,A.R, Madame Duchesse

-58-de Berry ti d'aflleuar bie
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tioult, dgrier te tittr di fondatrice

Cette auguste Princesse a dalgte
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di 1VIntLi•ieAU
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con-

sacfe
& saint Vinfent di Pail, destini asax Iscurablei, at
tt chaiie
fondi pdr S.A.R. MAddinne 14 DuchesSe de Berry MS. 1 Pfisident d'adresser Wi extrifa di cj vote & Le~tl
E
cellences, en sollicitant & cet dgar- us tdmoignage de ei,
bievweiance particaiWre.
Le Conseil genarat,
considerant que la publictiis
rdas
port 46i w·int de lii itre prsseant et dont it
addopti Ils
conclusions, ne peut que concourir efficacemnet a I'aventage
de l'iVabissement ui. en est robjet, mek zotd uas itment
l'impresiion at Utte distribution proportiennelle entre ete trm
arrottdisseikerts.
(Airc.

itr.,

Ft c V).

Le monument projetj prend diverses formes t en
1828, c'est, avec u~te chapelle, tn hospice d'incirables : podr te dernier fti songe A acquirir la maison

de figlose (ancienne rdsidence des Lazaristes avant
la Revolution) ; quant la modeste chapelle d'auprks
dn chine, elle sera reconstruite et deviendra 6glise

parbis~lale ; puis de la, jusqti'h Bihglbe, ori tacerdi
ilne routL avec quatre rangees d'arbres. En tait, la
route, plus modeste, fut terminee en 1830, et le monument attendait toujours. Les souscriptions arrivaient au compte-gouttes : on sh d6fie toujoijrt
et
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souvent h bon droit, des collects qui ne ralijsqt
pas.
En 1838, une grele, exceptionnellempffnt qfaste,
ravage la Chalosse. Pour venir on aide aux siniqtrOs,
on les emploie au tramc d'une route entre

lugrop et

Souprosse 0838-1839). C'est la ro0te sqint YiVceif
que vient payer l'argent disponjble d4 monur 4qt
projet&.
En x84o, pour honorer Ie lieu de naissance de faint
Vincent, on pense alors ktablir ume fermftmodle1 qui
donnerait du travail aux enfants trouvis. On songe

encore A un asile daparteeneltl poer mendianq, a
une maison de retraite pour ecclsiqstiqucy
p~vegnus
au spir de leur vie. Et I'on continuQ d'eptaIsse

pro-

jets Sur projets, et de voir diffirplts so mpltiplier.
Enfin en mai 1849, la Commission cdle 4 1'Evlque

iponumnent deptiG
d'Aire le soin de mettre sur pied Ie
longtemps revi.
Et d6s le 26'mai 1851,

W. Dulin, ecrtaire gr446-

ral de i'Evoch6 de Dqx 6crivant & M. Truquit, sup6
rieur lazariste de Notre Dame du Pouy, tde s'crier :
l'oeuvre se fera, elle naitra, o Ie ban Dis la bisira.
Les Fills de la Charit de saint Vinesst de PaS lsi
serviront de mres. n Et en effet, aprks des quotes et
subventions longtemps poursuivies, ,voic enfin le
6 aoft i85r, la pose de la prermire pierre de la c&apelle.

Pour autant, les difficultd ne cessent pas : les constructions absorbent les m4ritantes offrandes de la charite, M. Truquet se d6pense et meurt a la peine (a2
septembre 86i, a Tarbes), mais l'aouvre continue, et
les 23 et 24 avril 1864 c'est enfin le grand jour de
l'inauguration du Berceau de saint Vincent de

Paul ().
25 avril. - Subitement, M. Cr6pinien Tison meurt
a P ovins. Ce confr6re, depuis plusieurs mpis, servait
(i) Sur. le cinquantenaire en 1914, et les fftes organiseas
par M. Edouard Robert, voir tes Annales, 19r4, p. 342-355,

d'aum6nier a Tachy, sdjour de campagne de la maison Eugine-Napolion. De cette solitude, il ne sortait guire que pour se rendre, tous les 15 jours, A
Provins : afin de s'y confesser et causer un tantinnet
avec M. le Doyen. Dans la froideur de ce matin-la,
A peine arriv6 dans 1'dglise, vide A cette heure, M.
Tison s'affaisse, terrass6 par une crise. Une personne
etait presente... elle avertit M. le cure. La mort, ce
genre de mort, etait presente A la pens•e de notre
confrere : plusieurs attaques l'avaient dejA averti. II
etait pret.
Revenu de Chine en 1911, apr6s treize ans de s&jour d'abord au Tchly

septentrional

(1898-1908),

puis au Kiangsi oriental, M. Tison avait 4t, employi
en diverses aumbneries de France : Montpellier
(1913), Toursainte (1917), Bouscat (1919), la Teppe
(1924) oh il fut quelque temps superieur, Alger (1928),
Tours (1929), Rennes (1931), puis ce fut Paris (1936),

et le 29 avril de cet an xg94, il etait enterr6 a Provins,
devant une fidele assistance de paroissiens. Des sceurs
de Tachy, et MM. Piet et Combaluzier repr4sentaient
la famille de saint Vincent.
M. Tison etait de Vred (Nord) oiu ii 6tait ne .le
23 juin 1871. Son p6re, cordonnier du village, donna
A son fils le nom protecteur du saint de la corporation : Crepinie... et sur ses vieux jours, M. Tison
racontait que, tout jeune, il 6tait pris par i'amour du
metier paternel. Les cr6pins; les tiges, les formes...
I'enthousiasmaient A tel point que, la nuit venue, il
se levait parfois pour manier les outils de son pere,
tirer l'alene, preparer le fil et I'enduire de poix. Et A
Tachy, dans les derniers mois de sa vie, ii s'etait 6tabli cordonnier, r6parant les souliers de la
maisonne,
s'ingtniant en ces temps dle disette, pour utiliser les
dechets de cuir, rencontres de ci de la.
Cette atmosphere de travail, ce sens de se rendre
utile ne g&naient nullement sa profonde vie de pit6
:rendre service, c'est la legon et le profit d'une
telle

vie.

27 avril. -
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Translation des Reliques de saint Vin-

cent. - Devant l'assistance accoutumee d'un tel jour
de fete, N. T. H. Pere M. le Vicaire general chante
la grand'messe a 9 heures ; et le soir, M. Taillefer
dtgage quelques lemons de cette solennit6.
Devant cet autel que ne domine plus la chasse,
nous ivoquons la grande tame et I'ceuvre de saint
Vincent. De son vivant deja, en 1640, Camus louangeait (i) une de ses oeuvres : la Congregation de la
Mission. Voici - dans la copieuse production litt&raire de l'v&que de Belley - quelques extraits rares
et peu connus. Les devoirs d'un bon paroissien
(Paris i6 4 1,in-12) se terminent par un supplement;

o& apres un chapitre sur les Chanoines de saint Victor et sur les PNres Capucins, l'auteur poursuit :
a J'ajouterai & ceux-ci les Pretres que I'on a**eUe de la

Mission, lesquels retirds an communaut it la maison que I'on
d'une doctrine et capacit
appeUe de Saint-Lgaare, qoiquo
assez connue et d'une vie sainte et de trWs bonne odeur, me
font nianmoins aucunes fonctions ni dricales ni pastorales
aviUe, quoique Pritres sdculiers et qui ont toutes les
d ha
qualitis requises pour les y exercer, et qu'en effet is les exercent, mais i la campagne seulement et parmi les illes dont
tre plus pressants ; encore ne
ils connaissent les besoins
s'en milent-ils point, sans l'envoi et admission des devques.
mais encore sans I'agrdment et consentement des curds, pour
n'entrer dans la famille d'autrui sans la zolontd du Pre et du
Maitre. Aussi les connait-on i leurs fruits qui sont tels que
quand les hommes s'en tairaient, les pierres mbnes. parleraient et les dchos de la campagne les rfsonneraieSt.
Ipsoe, te, Tityre, quercus,
Ipsi te fontes, ipsa haec arbusta vocabant. - (Virgile, Eglog.

I, ; 39)(Virgile, Eglog. VI, xo).
Te nemus omne canit. Mais n'admirez-vous point cette moddration d'etre an faux
bourg d'une WiNe de Paris, ois a moisson est si ample et
nianmoins tenir leur faucile serrde, parce qu'ils voient que
les curds des paroisses ont toutes les qualitis requises $r
bien repattre et conduire leurs troupeaux, sort assistds d'ua
(r) Ce texte, ce volume : Les devoirs d'un bon paroissien,
manque & la Bibliothique nastonate. M. J. Guichard a pu,
d'occasion, rencontrer cet ouvrage, d'o& provient cette cita-

tion.
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clrgi suffisant t que ce seait pofrs daC caux d la mer, de
lar offyir An secours dont ls n'ont as bfsoin et cela au prijidicf de 1a camnpafne qui en est si al(;rie et ont les peuples
et 144 pastews out si grand besoi? d'aides.
0 chkre et trks aimable Congrdgation, puiasesstu crattre
miUiers pour le serice des curs #t dqe cuWs de4 champs,
qui en ont tant de u,~essiU et plaise & Dieu susciter la grce
4d cet saprit parmi les doctes et les z is conventuel, et les
tirer de l'Egypte des viles ppur lek faire goster Is manne
d( cief deans Le dsert de la~ campagne si abandomae, e* la
moisson est si rare et las ouriers si rsaes. u

(ChaMite L.xxuI,
*
. 449-45s).
Deux ans plus tard, le mime Mgr Camus, dans ses
deux livres : Le Noviciat clrical (Paris, 1643) et Les
Missions eccldsiastiquga, rencontre encore, avec une
aimable et facile sympathie, les Pretres de la Mission. Ils sont du clerg4 s6culier, ils vont, pr6chant
deei.delI, a nos portes, on rno pays..
Depi encqre If Sqiint Espit a usci
.les
'rdtr4
que 'a aptel4 de la Misgione. e•ue
etns,en la de

C4, x.nt, -

qgpt
en taot confQrsne

aqxpr4tres 4d p frg

et qui n'ont

d'autrf Put qua
e der esawsliter at4totsj qst'ifToequeent
I'eprit
luricL, fqissat dsns Uvr
tissos nslertote
s factions
sa-

cerdotl4s, sius I'evoof It'worit4 dies Ordin i.es. Jusque

a

guitt r f nowPde frs
qui *mrkl
terr guelqe cq•ose du
foPr en t 4t
sd
leti
pogtr etapre
clvi dst
de Mopiur, gui
AlWs sWqtut4 entre Ue Pretreasdu per .
Il Prwti. -- Ct. yx, p. 139 -* AVCesle Congregatiqs
44 VIJatoirf, oa peqt rapporter 4 cCA inrime ;gere '4 noaicjt du cerrg laks Copgrogjons df 14 Mji§§gn, dqt lUs
associ4 s
*- WeFi GP'P#wVt44 9t so4
vg'
inus
(p*it, teUle
qu'est celle qui a et drigde 4 Peris es la tnaispt 4e Saintare,
aquezel s'd4e;4 e piveirs
wt
lrdrpaitd4e fance, et
4ci que j apprends, qui porte ses pampres jusques & Rome.
Jusqes # prTsent, cette sqinte sovidte a produit de grtands
frWts en 'Eglise, fqisant Arofessioq de ne travailer g'aux
fhqmtg
dgtes s pBroisses e villages ofs la uoisson est grao44 et les oe!tVwrs en petit nombre et pi& apparent ra
antes
91 gggiets vastq. (Virg., pirjde, L 1s18.
e^W Wtierf
et pagraite s9umission et dpfenda"ne des EvLques, Voire mime leur subordination aux cures, dans les
paTor
desquels iz n'entreprensent a4scunes fonctionvs cldle (q{q
yt' po
et comm
ispia
'9 afnt des Ordiares)

ff4s UVr df #t
qf ow..emewntef (4qjnhrWt g cel' I'enseigameeunt
que le grand et sdraphique saint Franvois domnait
a ses fy4rF)

-63itant cause gquil reussissent vec tant de bonheir an la p&
che desLmes, d'autant qu'ils ne Ulchent les filets que sous
la parole et I'aveu des #asteurs tant diocisains yue paroissiaux, tant principaux que subalternes, tan mediats qu'immetoti cexs A qui
diats, rendant I'honneutet la ddefrence
elte est due, e• f reven t tes uns et les auttrs e respect et en
humiliti.
Les exempts euvent bien servir dans les dioceses, mais
imparfaitement, & cause de l'obissance qui est soustraite A
l'Ordinaire... n
(Le Naouciat Ctrical).
Voici 1'loge des Missions, par

Camus :

Mais c'est asses #arler des Missions Eccdisiastiques gut se
font parmi les Infideles et les Errants. 11 est meshuy temps

que nous parlions kf celes qui se font Ai nos jortes et parmi
les fidil"S et odtholiqrba pbi gisdui les uns d'ignorance aux
choses de laIfoi et de la religion et les autres de la malice et
t ribr Oetincapable de Ias juistifie et
d wvte
s
ki et4id tu) fU4
dJ Ues sauver.
La Congregatio* dtes Aritras 6e la Missioi qui a commenc? aus
faIuxbd6gs de Paris ent 'Iglise de Saint-Lazare, a

omnite OUtetId i tloe a cette sorte d'emlfoi mais comme
Pfid let villageS a I'ietriictin
eit it fji
dWt qque di se
des paysni .et a~sld gemet del cros de la cdaiagne, I'1x4dia 1Ld vfUes ,'o:t pas mainstni 6
tte
l
1fait c&
Pisieuced
solk de tel sucrursi; tiue Il tes
it n6csisit< d'etre
hilagebii
de rWigion, leI
et
purges de ieur ignorance an matikr di foi
d'etre retiris iS leirs
habitatits des vfles k'e' oiit jpsiioits

iite' ei dissoldtions, leur bt*iquid procddant de leer kraine; et
o I'int•U'stie abondkit
chariti st refroidit, voi+ -'Eitint, et
tlsu q4u est satis t dilectio&i eten tI mort, et la joi est morte
si eile
k
est acrom agesid des
aevr4es, car ni ta fo qui transpmrte les iho•n
gies, i4 la scienci 4e tons les myltres, ni la

prophetie; ni 'apmn6nsi de todl kts biens aux panres, si meiie le mindrie, fut-d da fed; sins la tharite ne sont riei. i
[Les Missions tciesiastiques, 1643, p. 331)

Itmai. - Nous marquons par notre prikre et nos
vceux, les soixai•te-dix ahS db N. T. H. Pfre M.
Dominks seet'et eum... Que
Edouard kobert Dieu le garde et le protege en ses tracas et ses travaux I
222 kl. - Ascensioh. - Notre Signtur regagne
les cieux... Quand done nos prisonniers roint6grerontils leurs demeutes; lAurs occupations ? Toute occa-

-64

-

sion nous 'rappelle le souvenir des chers absents. Devant ces souffrances, dans cet exil qui se prolongent,
bien modestes demeurent nos efforts : les lettres sont
contingentees et leur dimension mesuree : ne peut
leur crire qui veut ; les modestes paquets sont comptes. C'est la parole de 1'Evangile : qu'est-ce que tout
cela pour tant de souffrances et de besoins ?... La

priere cependant reste, comme leur demeure la grace
de la sainte messe ; mais l1 aussi, c'est Ie rude probleme du vin et des hosties n4cessaires. A risoudre
cette question se sont donnies la charit6 et I'ingeniosit6 catholiques. Signalons et ins6rons ici, pour memoire, un aspect nouveau (ce ne sera pas le dernier)
de cette cour des Missions, du 140 rue du Bac.
Qui ne conaltt, i Paris, dans Ie vieux quartier de la rue
du Bac, la chapeUe de la Mddaile. Miraculeuse ? Une oasis
de la paix et de la blancheur, en plein caur de la capitale.
C'est la que la Vierge se manifesta
laI bienheureuse Catherine Laboard, en 1830. Au pied de la miraculeuse statue
rayonnante, sous le d6me tout blanc, que soutiennent descolonnes de marbre trbs par, i y a toujours des coaettes en
priere. C'est ici la Maison-Mere des Fileslde la Charitd, Iinfatigable pouruoyeuie d'ouvrieres que redament toutes les miseres physiques et morales.
Depuis la guerre, tout un nouveau service s'est cd lId,
derriire les grands mars austires qui longent la rue du Bac :
le ravitalement spirituel de soldats au front, puir des prisonniers, je veux dire : les hosties et ie vim de messe ncessaires a la cdlbration du culte, pour les milliers de pretres retenus Ul-bas. Petite usine d'un nouveau genre, en liaison
constante a4ec I'Aum6nerie g6n&ale des Camps de Prisonniers de la rue Leneveux, o4 se cenralisent les colis liturgiques provenant de multiples sources, et qui est officiellement
chargde de les acheminer vers les aum6niers des camps. On
me fait entrer dans une cour oi quelques cornettes s'activent,
penchees sur un dbbaolage de cartons, de paille, de bouteilles... Tout un travail mystique s'accomplit la, dans e silence
troubid seulement par le cliquetis des chapelets fr6lant les
caisses, par le passage d'un lireur, le froissement du patier'
et de la paile menue. Je m'approche. Au fond des cartors
alignds sur la grande table, d'un geste precis et religieux a
la fois, les scurs installent les flacons de vin de messe ddcores d'une grande etiquette qui, en franwais et en allemand,

explique les facilit's concfddes par Rome pour la ciebration
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diu Saint-Sacrifice : I'heure, le jedne eucharistique, la quantitd
minima de win, tout disparait des obligations habituelles, afin
qu'il y ait que!ques messes de plus dans le monde. Par-dessus
les flacons cach4s dans la paille, les sceurs glissent maintenant
les rouleaux, non moins fragiles, de petites et grandes hosties, avec des prdcautions infinies.
Je regarde la montagne brune de cartons amoncels dans
unangle de la petite cour.
- Vous allea remplir tout ceci, ma seur ?
- En quelques fours seulement, oui, monsieur. Les demandes soet toujours plus nombreuses.
- Donnes-moi une idee des quantitis d'hosties qui partent
d'ici.
- Nous en sommes & 5oo.ooo petites par mois et zoo.ooo

grandes, mais cela va augmenter encore.
- Alors, il est parti de cette cour...
- Plusieurs millions d'hosties certainement. Nous n'avons
pas le temps de faire des statistiques.
- Et comment vous les procurez-vous ?
- Les Visitandines, les Carmelites travaillent sans arrvt
dans six monast&res, pour arriver a nous fournir ce qui est
ndcessaire. Les Seurs de Saint-Thomas de Villeneuve s'y
mettent aussi. Les Augustines de la rue Oudinot, nos voisi.
nes, se chargent des transports avec le Carmel de Meaux,
prhs de ler Maison-Mere : d'dnormes valises chaque semaine... Toutes, nous nous entr'aidons. Plusieurs fois, nous avons
cru manquer de farine, mais la Providence est toujours 1a...
-

Et pour Ie

wim

?

- Oh I le vin, nous avons du maal
y arriver. Mais la
Sainte Vierge est chargde d'y pouroir ,comme a Cana...
Quand la provision baisse nous lui disons : Its n'ont plus
de vin... et i arrive un fft sur lequel nous ne comptions pas.
Les Conferences de Saint-Vincent de Paul nous aident beaucoup. Ces Messieurs ont fait appel a leurs confreres de Reims,
d'Epernay, qui ont envoyd gratuitement des quantitis apprdciables.
La Sanur me montre du doigt des bouteilles de Champagne
dont les dtiquettes un peu depaysdes dars ce cadre monacal,
me font sourire : Moet et Chandon... ,euve Cliquot...
- Le via nos joue des tours, m'explique la sceur. 1i travaille et fait sauter les bouchons. IL faut le transvaser dans
des bouteilles plus petites, le laisser reposer. Void nos bouteilles bien rincees et igoutties.
La varidti de ces flacons est invraisemblable. Je m'informe
de leur provenance.
- Cela, monsieur, c'est la chariti parisienne. On ne peat
flus acheter de bouteilles, c'est introuvable. Une simple affi-
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che 4 la porte do notre chapelle, avec une corbeille, cela a suffi
jusqu'ici. Les habitues de la Sainte Vierge, les pelerins en
ont parle, cela fait boule de neige... Plusieurs fois par jour.
la corbeille est pleine. Quelquefois, if y a un papier, une letre. Tenes, monsieur, voild an billet anonyme qui dtait plid
entre deux bouteilles, dans un journal, avec un billet de 5
francs ; c N'aya.it pas le temps de laver ce que je vous apporte, veuillez payer quelqu'un pour le faire. - Un employ6
de mairie a. Les restaurants, les cafds du quartier ont devalisd leurs caves quand ils ott su que c'dlait pour les prisontiers...

- Ce ravitaillement spirituel doit entratner des frais considerables, ma scur !
- Oui, monsieur, considerables. Environ x5.ooo francs par
mois, rien que pour notre atelier. La charitd anonyme a resolu
le probleme. Les Enfants de Marie-Immaculie, qui out lanc
la chose au debut de la guerre, ant donna des sommes wnormes, fruits de grands sacrifices, car elles gagnent leur vie.
Nous avons a tenu n jusqu'ici, grace d elles, et & un petit
tronc a la porte de la chapelle, prbs de la corbeille aux bouteilles... Mais les besoins augmentent et les ressources diminuent...

Un relent d'essence. Nous sommes interrompus par I'arrivie d'un dnorme camion qui fait grincer ses freins dans /1
caur paisible comme une chapelle. C'est I'Aum6nerie g6n6rale des camps qui fait chercher le ravitaillement spirituel pripard rue du Bac. Le camion est ddja & moitii rempli. Depuis
ce matin, il a cueilli dans d'autres ruches des autels portatifs,
des livres de thoologie, d'autres colis de vin et d'hosties. Le
convoi doit partir des ce sor ; il tait temps de finir mon
interview.
Les Sceaes out etM chercher du renfort. Das cette pauvre.
cour encombree, quinze, vingt Filles de la Charitd se passent
en silence les gros cartons hernmtiquement fermis per la bande de siretd. Elles les tendent a bout de bras aux camionneurs 1 uchds sur leur voiture. Et il me semble que ce geste
est d 4june offrande, en attendant celle de 14-bas, dans les
stalags lointains, sur toutes les petites pWatnes, dams 1s calices minuscules des autels portatifs... Dans quelques fours, les,
hosties de France seront changEes au corps du Christ, et le
vin des vignes de France deviendra son sang.
Nos prisonniers ont faim de Lun. Par milliers et par milliers, its le repoivent chaque jour. Ceux.-• preparent dans le
silence, dans le sacrifice, notre France de demain.
- Ne t'6tonne pas si je vais A la messe chaque jour,
disait A4i fanmme an prisontier r~semmeat libsrJ. Labas,

-67j'ai pris I'habitude de communier, je ne peux plus m'en pas-

ser.
Aidons nos absents ; ne les privons pas du divin rdconfort.
Plus que jamais !'homme ne vit pas seulement de pain...
Francois DE LA PLAGNE.
(La Semaine Religiese de Paris, 13 septembre 1941, pages
i69.70o).

Et devant les souffrances de notre temps, 6videmment il n'y a pas que l'ceuvre des hosties, il y a multiplies par centaines - les Centres de Secours
National ; en chaque maison des soeurs de saint Vincent, il y a des centres de resistance a cette arm6e
d'4,preuves et de mis&res en tout genre.
En cette 'lutte charitable qui ne finit jamais voici,
pr6cedant ses filles d'aujourd'hui qu'ont enseignees
ses filles d'hier, voici le bon, le sage Monsieur Vincent pr7curseur du Secours National.
Saint Vincent de Paul a feit, il y a trois sicles, cc que
fait aujourd'hui le Secours National. Vivant dAme dpoque t•ks
semblable 4 cell e
e nos traversons, ii a itt un pfrcseur
gnial et de bon sens, car it appartenait d cette race de paysans franfais qai n'atteignent ie ginie qu'& force de ben
sens et de travail.
Un homme du peuple.
Saint Vincent de Paul dlait us homme du peuple.
avait
Hte ~evd & la campagne, pres de la terre. IB avail pris pea
b pen conscience de la situation dpouvantable des campagnes
franfaises as lendemain des guerres de religion. I avait av
de ses yeux perfants et bons les miseres de la guerre de Treste ans. I avait lprouaz les deuils de la guerre civile. Lenthment, car ce createur n'est venu &d 'action que tardivement,
comme Lyautey ; doucement, car ce paysan ne voulait pas
enjamber sur la volontd divine ; irrisistiblement, car ce pfetre ctait divorL par le feu de s •mraie charitY, saint Vincent
de Paul mril sur pied une organisation ntationale d'assistance,
et prit sur ses dpaules - qui semblaient frtles - le fardeaa
de la patrie dcvastse.
Nous croyons, pauvres modernes gue nous sommes, inventer quelque chose et nous n'inventons que des moyens nosa
vemx de faire les choses que nos aieux ont faites. A travers
des civilisaiions techniques diffirentes, I'hommt reste sensiblement It mime. M. Vincent, s'il revenait parmi now,
pourrait prendre, sans tre dpaysi, la prssidence du Secours
National. Je pense qu'il y apporterait quelque chose que ses
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dirigeants actuels ne connaissent pas tous : cette flamme intUrieure que quelques coups de discipline a son lever, vers 4
heures du matin, la cedlbration d'une messe, I'audition d'une
seconde, deux heures de mdditation ou d'oraison ne cessaient
d'entretenir en lui.
u Le pauvre peuple des champs meurt de faim et se
damne ».
L'ceuvre du fondateur des Lazaristes n'est aussi grande
que parce qu'elle a te un milange humain d'action intelligente et de contemplation amoureuse.
t Le pauvre peuple des champs meurt de faim et se damne n. Cette constatation simple a mis en route M. Vincent.
Ce cri, cent fois rdpete, lui permit de regrouper autour de lui
toutes les bonnes volontds d'un sicle qui en comptait beaucoup. Sauver les inmes, soulager les corps, voil le double
but qu'en des temps de misire nationale, il proposa & ceux
qui le suivaient.
Trouver de I'argent....
Comment faire ? II fallait d'abord de I'argent. Cet argent,
il semble qu'il l'ait trouvd aupres des grands. La Loterie Nationale alimente aujourd'hui le Secours National. M. Vincent
crda des confrdries de charitd dans les paroisses de campagne

et de

ille pour soutenir le ministere des prItres.
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d'ailleurs bient6t, les confrries de dames et groupa, au milieu
d'elles, les femmes riches dprises de Dieu. I en fit les c Dames de la Charit6 i. On peut dire que la prdsidente Goussault, la prisidente de Herse, la comtesse de Joigny, la duchesse d'Aiguillon, Mme de Miramion, la marquise de Maignelay, Mile Poulaillon, Mile Le Gras, Mne de Gondi, furent
la Loterie Nationale de saint Vincent de Paul. Chacune d'elles
lui donna beaucoup d'argent, certaines s'intressirert spdcialement a une de ses euvres ou fondbrent des congrdgations
charitables.
Les assistantes sociales de jadis.
Mais M. Vincent dtait rialiste ; il savait qu'il ne faut pas
trop demander aux femmes du monde, qu'elles sont lides par
les obligations de leur dtat, par leurs devoirs de familie
pt
que leur ddvouement a des limites. Pour faire les grosses
besognes, pour passer les nuits, il lui fallait des filles simples, fraiches, saines, solides, de wraies filles des champs.
Aidd par Mile Le Gras, il crea en 1633 l'admirable congrega.
tion des 1 Filles de la Charit n). sans cldoure mais
sans discipline. Ces filles ne seront rebutees par rien I eaes iront serTir, aider et mourir partout o0 ii leur dira d'aller. Elles
seront ses assistantes sociales.

-69Les 3o.000 lettres qu'il ecrivait la nuit...
II faut ajouter qu'il avait cr#, vers 1625, la congregation
de la Mission, destinwe 1a vangiiser les campagnes. que
laction de ses prEtres s'dtait rapidement itendue A toute la
France, qu'elle avail dtW a I'origine de la reforme du clerg4.
que partout, poussdes par I'animateur inlassable qu'dtait M.
Vincent, les missions se multipliaient, les jeunes pritres faisaient retraite, les sdminaires sortaient de terre. Bientat, les
missions ddbordaient la France, s'attaquaient a I'Europe.
abordaient les terres lointaines, allaient chez les Barbaresques
ou A Madagascar, car M. de Paul revait de faire compenser i
I'Eglise les pertes que la Rdforme lui avait fait subir en Occident. Les missionnaires de M. Vincent, ce sont les ddldguds
du Secours National. Et le' 30.000 lettres prdcises et nettes
qu'il crivait la nuit, dans sa pauvre cellule du pnieurd de
Saint-Lasare, les reglements admirables de ton, a la fois pratiques et charilables, qu'it itablit pour toutes ses confrries,
wuvres ou congregations, sont suprieurs de style aux circulaires que les ceuvres di Secours envoient aujourd'hui A leurs
ddlgues. On y sent parler la personnalitd gdniale et spiritue le
de celui qui reste, selon la formule de son dernier biographe : a le grand saint du grand siacle n.
1620o.66o. -

Misire franfc

ss..

Ainsi armd, M. Vincent peut prendre en charge la miskre
franfaise pendant les anndes x620 Ad 66o, et ses fondations
se multiplient. IT est aumonier gdneral des gaires ; il s'occupe des malades de I'Hotel-Dieu ; il organise I'ceuvre des
enfants trouvds ; it crde l'Hdpital gdndral oi sont internes
tous les mendiants, tous les loqueteux, tous les vagabonds,
tous les ventres-creux de l'epoque. I porte secours aux provinces ddvastees par la guerre, leur envoyant, A partir de
1638, des centaines de millions par des messagers qui doivent
courir sur des routes pea sares et se jeter & travers .bois pour
9chapper aux brigands on aux soldats, frenant A sa charge
la Lorraine et l'Artois ois rkgne la famine, distribuant des vivres, recueillant les jeunes fiUes, reconstruisant les eglises, riaccueillant la noconfortant les communautes religieuses,
blesse et les classes moyennes de ces pays refugides A Paris.
In fait mnme.alors appel au journalisme pour dmouvoir lea
parties protigdes du pays. 1i publie ces Relations dcrites par
ses missionnaires, lues. dans les iglises, qui crient A travers
la France un grand courant de solidariti.
Le at Pre de la Patrie n.
Au moment de la Fronde, alors que Paris risque d'etre affam4, it sort de sa rdserve politique : i traverse les lignes ;

if va affronter Maarin, plaide la cause du peuple et obtient
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le retrait provisoire du ministue imPopulkire. II

edrite alors

vraiment cc grand nom que quelqu'un lui donne de " Pare de
la Patrie ,).

En i65o, le pauvre pritre 4 la vieille figure ravagde de payson, aux yeux vifs sous les sourcils en broussaige, as men-

ton en galoche, dont la mince silhouette noire se dresse par.
tout oi il y a des pauvres t aimer, des ames & sauoer etCd
biedt A faire, incarne vraimerkt 'idde de commuraut nationale. Ses visites, ses lettres, ses diecti-•s, ses discours sim-

ples et wais font sortir Vargent des bourses riches et font nattre dans le peuple les vocations charitables qui permettent d
la France divastie de prendre conscience de son unitd et ad
so mission.
Lorsqu'il meurt, assis, car. itne dormait guKre, A 81 ans,
la France est restauree. Le regne de Louis XIV, avec ses derirains, ses gloires et son immense rayonnement. eurof*en,
trouve sa justification et son origine dans 'activilt
charitable
de M. Vincent, de meme que M. Vincent trouvait la force de
son apostolat dans I'imitation active de ce Christ qui a dit :
u Tout ce que vous feres a l'un de ces petits, c'est a moi que
vous le feres ,.
Georges HouRouM.
(Collection u FItes et Saisons , I,Toussaint).
2 juin. - Lundi de la Pentecote. -A la Communaut6 des Filles de la Charit6, elections... Quatre

cent quarante cinq soeurs, d'au moins cinq ans de
voeux, prennent part A ces assises qui choisissent
comme Econome soeur Marie Desjeux, superieure &
St Midard a Paris, et comme Officibre soeur Elisabeth Casteljau. Cette derniere se trouve a la tdte de
I'Hotel-Dieu de Clermont-Ferrand : quelques jours
spres, elle peut rejoindre son nouveau poste de d&

vouement, a la satisfaction d'un chacun.
3 jmillet.- Accompagne de M. Piet, N. T. H. P. se
rend A Dax pour ies ordinations de fin d'ann&e qqi
auront lieu dimanche 6 juillet. Ce mtme jour, au
Pare du m6tro a Sceaux, le Rayon Sportif fimanis

de la region parisienne, donne son annuelle journne
et manifestation du travail de I'ann&e.
19 juillet. - Saint Vincent. - M. Fugazza chante
la messe du jour, et M. Delpy donne quelques aper-

cus de I'61oge du saint.
Ce meme jour, a l'h6pital Saint-Joseph, on inat-

- 7t gure une plaque de marbre oh le texte bleut6 retrace
le travail et rappelle les efforts de la Mere Inchelin.
Apr6s une rapide station a la chapelle, on se rend
aupres de la citation a I'ordre de la nation.
En presence de M. Huard, secretaire g6neral a la
Famille et A la Sante, voici le discours de Mgr Stanislas Courbe, secr6taire general de I'action catlolique francaise.
Monsieur le Secrdtaire Gendral, soyez le bienvenu ! Votre presence ici, nous I'apprecions comme an honneur, nous

aI

goatons comme une joie. Nous vous accueillons avec respect,
car nous voyons en vous le repr*sentant du Gouvernement de
I'Etat Franfais, et nous aimons & vous saluer ici comme un
chef.
Nous vous accueillons avec reconnaissance, car vous daignes
honorer de votle presence une fete familiale et timoigner ainsi
de la considdration que I'Etat Franfais entend accorder & la
mimoire de Mkre Inchelin, cette Fille de la Charitd qui, 40
ans durant, se devoua dans cette maison. Dija, le Mardchat
Pdtain l'avait-ritLe a I'Ordre de la Nation et lui avait confdri le grade de Chevalier de la Legion d'honneur. Et voicl
qu'au moment oA Ie Conseil d'Administration de I'H60ilal
Saint-Joseph a decide de commemorer cet dvinement par I'apposition d'une plaque, vous acceptes de presider A I'inauguration de cette cirdmonie.
Voici ce marbre qui rappellera a tous, familiers de la maison, ou passants, amis ou inconnus, Ihommage que I'Etat
Franfais a entendu rendre a cette religieuse admirable : A son

intelligence lucide et lpe6trante, A sa volonti inlassde et inlassable, a son cceur toujours ouvert aux misires de ce monde. II rappellera & tous et a chacun ce que votre prdsence
sanctionne en cet instant, M. le Secrdtaire Gineral : ces quarante annces consacrdes A l'H6pital Saint-Joseph. Quarante
anndes de devouement disintresse, de zile intelligent, d'esprit d'initiative, sans repos ni trd•e.
Entrainte par I'lan d'un Amour superieur, cette Ame d'dliWe voit grand at large. L'ddifice monte, les faw ions se
multiplient, Li nombre de lits a plus que tripli. II faut des
coles pour les infirmibres laiques et religieuses, pour les infirmiees visiteuses : el les crie. Le service social a I'H6pital
s'impose comme un perfectionnement souhaitable, eUe l'orgauise. Des catastrophes surviennent ; elle fait face, soit en
1914, quand I'Hdpital Saint-Joseph devient I'Hopital Asxiiaire N* 7, soit en z939. Alors que la tourmente delate, entrat
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nant loin des villes les fouls angoissees, ele demeure a son
poste ; ele assure le service des gares aux heures grapes' de
I'exode et celui des dvacuds de la region parisienne $ elle
fonde une soupe populaire qui distribue encore aujourd'hui
pris de i.ooo portions par jour. Sa sollicitude s'etend aux prisonniers pour lesquels ele monte un vestiaire et crde un service d'envois de colis. Son cwur veille sur la dltresse des
rdfugies. It faudra que ses forces la trahissent pour qu'elle
abandonne le terrain, muant une vie d'action en une vie de
priere solitaire, prdlude de son entrde au Ciel. Sa longue prescnce ici ne fat interromnpue que six annies, de 1922 d I928,
quand lui fut confide la charge si lourde de Supdrieure Gdndrale des Filles de la Charitd : six annees au cours desquelles, gouvernant 40.oo0 religieuses et combien d'wumres sociales, elle a servi I'Eglise et la France dans toutes les parties
du monde.
Comme elle rejoint itrangement, cette dime, I'Ame admirable du Fondateur des Filles de la Chariti et du Conseiller de
la Couronne Saint Vincent de Paul, dont nous cdlbrons la
fete aujourd'hui mkbe. C'est cette grande vie qui tient de la
ldgende, ot l'humilitd de la religieuse voile avec peine L'hk-.
roicitt des vertus d'une sainte, qu'au nom du Gouvernement
de la France vous ites venu magnifier aujourd'hui.
Merci d vous, Monsieur le Secrdtaire Gineral ? Qu'l vous
plaise d'agreer I'expression de la reconnaissance de tons ceux
au nom desquels j'ai I'honneur de vous dire ces choses : e
Conseil d'adminastration - sa Prdsidente son Vice-Prdident, Administrateur-ddlegul - ses membres Madame la
Supdrieure de l'H6pital et les chores Seurs infirmihres. .MM. les Aumdniers, - MM. les membres du Corps Mddical,
- Les eleves de I'ecole d'infirminres, - Les reprdsentants du
Personnel, et j'aurais pu nommer en premier : a nos chers
malades n, ( Notre Seigneur Ie Malade n. comme on aimait d
dire autrefois. A nous se sont joints nombre d'amis de l'amvre, quelques bienfaiteurs et plusieurs personnalitds, parmi lesquels vous me permettrez de distinguer : le Vicaire Gen&ral
des RR. PP. Lasaristes, la RdLvrende Mere Assistante des
Files de la Charite et M. le Curi de la Paroisse.
De cette journie glorieuse dans les fastes de notre modeste
htstoire, nous aimerons d conserver Ie souvenir, comme on
s'attarde d respirer le farfum d'une fleur de choix. Nous a-rons surtout a cceur de poursuivre I'auore de Mire Inchelin,
chacun d notre poste, attentifs an devoir, convaincus que maintcnir une euvre sociale illustree dtj& par un si kaut mrile
et la developper sous le signe de I'amour des inmes et de la
Patrie, c'est apporter une contribution, modique, sans doute,
mais appriciable, au travail de redressement que vous rdalS

- 73 ses si bien, Monsieur le Secrdtaire Gendral, aux co6ts du Chef
de l'Etat.

A ces chaudes paroles, M. Serge Huard retrace en
quelques mots burinbs, 1'Ame et la vie de Mere Inchelin.
Ce n'est pas sans une profonde dmotion que je salue la
mdmoire de Madame Marie, Sophie, Mathilde Inchelin, Supdrieure des Filles de la Charite de Saint Vincent de Paul, d
I'Hl6ital Saint-Joseph de Paris. En franchissant tout d l'heure cette enceinte, je me remdmorais ce que fut so vie, toute
enti&re consacrie a la charitd, celle-ci comprise et pratiquie
dans le sens le plus large et le plus humain du mot, qui est
I'entier et total don de soi.
Tons, mieux encore que moi, vous connaissea son cmuvre
qui est faite de quotidienne bonte et d'exemple, autant que
d'audacieuses, de tenaces et d'heureuses initiatives. Vous avez
encore presents A I'esprit son inlassable activitU, son g6~aal
sens criateur, son Anergie, qui trouvrent dans les disastres
et les malheurs de notre pays I'occasion de leur plein et magnifique epanouisnement. Je ne retracerai done pas ce que
, parce que les mots sont trop faibles et perfut son mceu
dent toute leur valeur et leur force d'expression, devant des
faits qui sont de si nobles exemples. Mais je soulignerai, toutefois, la belle attitude du Corps Mddical et du Personnel hospitalier de 'H6pital Saint-Joseph, au cours de la tragique
annie 194o, parce qu'elle fut tout entibre A limage de celle
de la Rederende Mere Inchelin, et que cet exemple qu'elle
donna, et dont eUe sat faire marir les fruits dans les cours
fut peut-dtre son ceuvre la plus belle.
La Rvdrende Mere Inchelin etait lorraine, de cette terre
douloureuse oi sont dclos des coeurs si profonddment attaches au sol de France. A I'image de celle du Fondateur de
son Ordre, dont elle a recueilli et fait flearir la bonne parole, sa vie fut un rayonnement de ddvouement et de bonte.
Je m'incline avec respect devant sa memoire et je suis sdr
que ce sera conbler les voeux qu'elle a pa former, que de
transmettre et de faire germer autour de nous I'exemple
qu'elle nous a donne, par sa longue vie de charitt, de bonti
et de modestie.

28 j'illet. - A Valparaiso du Chili, mort de M.
Etienne Standaert, visiteur du Pacifique et Directeur
des Soeurs de la Province. Peu apres, nous apprenons
.cette douloureuse nouvelle, et en la concision forcie
d'une carte interzone, M. le Chanoine Thellier de
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Poncheville, ami du dMfunt, nous apptorte quelques
details sur les derniers instants de notre cher confr6re.
DijAt malade a Valparaiso, M. Standaert avait pu reprendre sa messe de tous les jours : i en 6tait heureux, il itait si
pieux ! Le 27 juillet, il rend visite aux Swurs de 'Hotital ;
il s'y muntre gai et plein d'entrain. Le lendemain, A 5 heures do matin, it appelle ses confreres : une htmprragie inteso
. journde, une
tincle I'avait laissJ sans forces ; au cours de
deuxiime et une troisibme I'puiserent. A 16 heures, se entant dffaillir, ii demande son crucifix, et ddsire lei derniers
sacrements.., Quelques instants plus tard, il expirait sans agonie : les traits de son visage restaient si calmes qu'on doutqit qu'il fdt mort. Le 30, eat lieu & Valparaiso l'office funbre preside par Mgr I'Evdque : beaucoup de pretres, de
filles de la Charitd et des *ersonnes du monde...
A I issue des funirailles, on le transportait en automobile
a Santiago, oi, 4 1'4glise Saint-Vincent, une foule 4e soeurs,
d'enfants et de pauvres I'attendaient : is y priirent jusqu'af
soir. Le lendemain, 31, obseques... Deux devques, le ministre
de France et une foule immense I'accompagnaient au cimetiire.

3 a(it. - Mgr Roger Besussart, auxiliaire de Pa.
ris, confure les ordres A ia chapelle ; les mineurs a
fr. Delmotte, et le diaconat a fr. Gadzinski qui recevra du mnme Prelat la pr6trise le 7 du mois de sep.
tembre.
6 aoit. - Les Annales de r94o sortent en ce jour :

elles ne peuvent parvenir A tous ceux qui les attendent : elles leur donneraient quelques nouvelles at
rapporteraient quelques traits de N. T. H. P. Sou-

vay, et 6voqueraient le travail centenaire des Filles
de la Charit6 en la province missionnaire de Turquie,
Is ao0f.

-

350* anniversaire de la naissance de

Louise de Marillac (i). De par la situation actuelle,
_Suite

page 79).

(W)Un confirmatur de cette date de naissance vient 4'6tre donn6 dans le contrat de mariage de Sainte Louise de Marillac.
inconnu jusqu'ici, et rcemment retrouvA au Minutier centrql
des notaires de Paris. La minute de cet acte solennel, sign&
la veille du marage, nous 6claire sur plusieurs points imppr-.
tants. que soixante-trois ans plus tard ne traite point Nicola•
Gobillon, le pieux biographe de mademoiselle Le Gras.
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Dans le temps qu'elle (Louise de Marigc) dbitrait sur sa
Vocation, ele perdit son pro, et se voyant par la ,ort prive
de so condeite, erU se trouva obligde de frendre party. Elle
s'engagea dens le mriage, ne ptuvaat satisfaire Ie disir
et elle neatsr doas aet
pour la ie religieuse
qu'elJe aoit
etat que par la ndcessitd d'un gtablissement.
Le Ciel, qwu Ja destinat pour I'assistance des fpawres, 'unit
avec ane famille qui faisait *ae fpofessin psticutdire d'exercor ta charit. t dotnw pour ipo" d Luise de MarillUa, Antotme L Gras, matif de Montferrand ea Amuergne,. secr'time
de la Rein Marie de MMicis, dont la famille s'itait signade
per a'smour des pwares, et avois fondle an Jwpital daes la
ce mariage A VIge de
,ille du Puy. Ee fat engagee das
til sir ens
s, as mois de fzriL
r de l'anaie
vingt-deux
t.eise, et ele en refut la b&ndiction dens •iglis de SaintGenrsis..
La vie de Mademoisele Le Gras, londatrice et premnire

Su6rieuwe de la Campagnie des Fiies de la CharitO servanPar Monsieur GobWon, prite,
tes des pauvres malades. Docear 4d la Maiton et socite de Sorbene, cur d SaintLaurens.

A Paris, M. DC. LXXVI, pages 9-Io.
Void le contrat de mariage (4 fWvrier 1613).
Furent presens en lears personnes MI Antoine Le Gras, secrataire de tl Royne, mire du Roy, filz de feu noble homme*,
Me Anthoine Le Gras, vivant Conseifier et eslew pour le Roy
en 'eslection de Clerment en Auvergne et de Damoisetle Margueritte Atour jadis sa femme. ses pire clt ,mre, demeurant d
prdsent a Paris rue des Francbourgeois, parvisse de SaintGervais pour lay et e son nom, d'une part ;
Kt Demoisete Loyse de Marillac fille... de fea Loys de Marillac ea so vivant, chevalier, seigneur en partie de Farinzilliers, usant et jouissant de ses droicts, demeurant au legis
des Sieur et Dame d'Attichy, cy-apras noinmtis, pour elle et en
son now, d'autre part ; Lesquelles parties de lear bonne velontd recogneurent et confessvrent que pour raison ja futur
mdriage que ao plaisir de Dieu, sera de bref faict et solemfnisd en fasse de sainte Eglise d'eulx deux auroient en la presence et advis de messire Octavien Dony d'Attichy, conseiller
du Roy en ses Consels, Intendant de ses finances et de la
Maison de la Reyne ; dame Vafience de Mariffac, sa femme,
messire Michel de MarPila Conseiller du Roy en ses conseils :
Louis de Mailac, gentilhoinme ordinaire de la chambre du
so femme ; damoiselle CorW
Roy ; dame Caterine e Mdici,
ne~ik Dony, · aewv du feu Sr Goriny ; dame Geneviesse Dowy, Jfemme d- Siewr Comte de Chatearuvllain ; messire Paul
de- Myremont, seigneur de Montigny , dame Victoire Scolary
so femme ; et damoiseWe Louyse Hennequin, vewve da siear
de Vernoy, cons-eier en a Cour des RequItes ds Palais; toss
amis communs desdits futars marils I
Ser frisan et fosgt entre slUes les tried,. accords, dens,
es assadomeini, pronesses et osre&tions qui ausivest :;
voir qu'ils ont promis at proiettent prendre tHmYaa*ttre pr
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nom et lay de maniage (verso) le plustost que bonnement faire
se pourra et sera advisi et deliber entre eutx, leurs parens
et amis, si Dieu et notre mere Saincte Eglise s'y accordent ;

lesquels futurs marids seront ungs et communs en leurs biens
meubles et acquets immeubles faicts durant et constant ledit
futur manage i
En faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Loyse de
Marillac, future espouse, portera 4 sondit futur epoux, la
somme de six mil lirres tournois, et tout ce qui est 4 elle appartenant au moyen des donnations et dispositions & son prouffict faictes tar ledit deffunt seigneur de Farinvilliers et sentence du Privost de Paris ou son lieutenant civil du VIIP jour
de septembre mil six cens dix et compte A elle rendu par derant le Commissaire Figeau (Siseau?) le treiziesme jour dudii
mois de septembre mil six cent dix ; de laquelle somme entrera en la Communaultt et sera ameubly la somme de deux ml
limes, et le surplus demeurera propre d lad. damoiselle future
espouse et aux siens aux charges porttes par lesdites donnations et dispositions. Ladite damoiselle Loyse de Marillac future espouse sera douce et la doue ledit sieur Le Gras sondit
futur espoux de la somme de trois cens livres tournois de
rente et revenu (recto) annuel & prendre sur tous et chacuns
les biens dudit futur espoux presens et advenir, si tost que
douaire aura lieu, auquel seront particulierement affecties et
ypothequdes les premieres acquisitions et heritages on reties
que ledit futur espoux pourra faire et acquerir. Et au cas que
ledit douaire ne se preigne sur les propres dudit futur espoux
et qu'i n'y est lors de la dissolution dudit futur maarige desdits biens propres en nature pour satisfaire aud. douaire et qu'il
soit besoing de prendre sur les aquects ou communaulti, en
ce cas i sera pris seulement sur la part dud. futur espoux ou
la sienne en ladite communaultd, apris le partage d'icelle et
que lad. future espouse en aura eu la moictied
ele affdrante ;
s'il advient que aucunes des rentes appartenantes A ladite fure espouse soient rachepties, remploy en sera faict & son prouffict et pour luy estre propre, et A faulte de ce le remploy sers
prins sur les premiers deniers ou acquisitions de ladite communaulti, ou si ele ne suffit pour le regard des remplois A
faire du prouffict de ladite damoiselle future espouse, Ce que
en diffaudra (verso) repris sur les propres dudit futur espoux.
Le survivant desdits futurs maries aura et prendra par
priciput et hors part sur ladite Communaultd, assavoir ladite
damoiselle future espouse pour ses habits, bagues et joyaulx,
et ledit futur espoux pour ses habitz, armes et che'aulx la
somme de cinq cens limes tournois. S'iT a au choix et option
de ladite damoiselle future espouse ou les enfants qui viewdront dudit futur mariage de accepter ladite communaulte ou
d'y renoncer et audit cas de renonciation reprendre tout ce
qu'ete aura apporte et sondict preciput, et oultre a adicte da.
moiselle future espouse sondit douaire tel que dessus.
Et a este accorde que lesdits futurs espoux ne seront tenus
des debtes I'un de I'aultre qui pourront avoir este faictes et
crEs auparavant ledit futur mariage.
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Car ainsy le tout a estU convenu et accordd entre lesdites
parties en faisant et passant ces prdsentes que autrement n'eussent dtd faites et passees.
Promettans... obligeans...

chacun en droict (recto) soy re-

nonFans...
Faict et passd double l'as mil six cens treise le lundy quatrieme jour de febwrier apres midy en I'hostel dudit sieur
d'Atticky.
Le Gras.
Loyse de Marillac
Dony.
Valence de Marillac
de Marillac.
Caterine de Medici
L. de Marillac.
Cornelia Dony
Geneviefve Dony.
Louise Hennequin
De Myr~eont Montigny.
Victoire Scolary.
Bergeon.
Lybault.
Ensuivent les tiltres et enseignements concernans les biens
et possessions de DamoiseUle Louise de Marilac fille de feu
Lois de MariUac, viant seigneur de Farinviliers en Brie (sic)
Premikrement ung contract passd par devant Pierre Pivert
tabellion de Torcy en Brie le 15* aoust mil cinq cent quatre
vingt onse signu Pivert, par lequel appert ledit sieur Louis
de Marillac avoir donnd par donation irrcvocable A ladite doprenmoiselle Louise de Marillac s fille cent livres de re t
dre chacun as au jour Saint Martin d'hiver sur les biens du
donateur, speciallement sur so part de la terre et seigneurie
de Ferrikres, et oultre lay aurast done neuf arpens labourables et trois pieces sises as terrouer de Ferrikes a plain detailaudit Torcy le zoo
lez par contrat publid, assignu et insin•i
octobre audit an. Au-dessous dudit est une leitre du sieur de
Farioilliers adressant A une sienne cousine religieuse a
Poissy.

Item ung autre contract passi par devant Alleaulme et Trouwv notaires le deuxieme jour de janier mil cinq cent quatrezingt quinze, contenant ledit sieur Louis de Marillac avoir
donnd i ladite damoiselle Louise sa fille quatre vingts trois
escus de rente annuelle autre a prendre aprks le didcs dudit
donatear sur tous et chacuns des biens selon qui'i est porte
par la clause mentionrme audit contract, au-dessous duquel est
confirmation du Chatelet du troisieme mars (mil cinq cent)
quatre vingt quinse.
Item un autre contract de donation pass6 par devant Arragon et Marque notaires le xxm* jour de novembre mil six
cent deux, par lequel ledit sieur de Farindlliers avoir faict
don A ladite Louise de Marillac, sa fille, de la somme de douse.
cens limes, comme iL est portd par ledit contract.
Item ung autre contract passd par devant Viard et Trouve,
notaires le deuxikme amri mil six cent deux, contenant mattre
jehan Almiras s(eigneur) de la Saulsaye et de St Remy, auditeur en la ChanceUerie de Paris. avoir donne & ladite damoiselle Louis ede Marillac cinquante livres de rente pour les causes selon, etc., aoec lequel est attache le contract de creation
de ladite, rente, faict par ledit sieur de Farinvilliers audit Al-

-- 78mnas, datU du xxl jour mars mil cinq cans quatre vmgt
sept, passi prisenr Soyer et Trouvi.
Item un extraact faict par Le Nornaunt et Herbia, notaircs,
arinvilliers,. concernant le legs
dr testament dudit sieur de
faict par ledit deffunt sieur de Farinvilliers de dix escuz de
rente a prendre sur la 'erre de Farinvilliers pour esire employez 4 la cildbration de trois messes et aulmosnes par les
mains de ladite damoiselle Louise de Marillac, sa fille ; itei
testament pass6 presens Choguillot et Mahieu notaires le

xli*

jiaiilet (mnil six cens quatre.

Item une sentence donnee au Chatelet le deaxicme jaaumer
(mil) six cent huit par laquelle est ordonni que Biondeau demetuera curateur aux actions de ladite danwiselle Louise de
Marillac, avec laquele est attachie autre sentence dudit Chatelet du I'Il septembre (mil) six cens dix, par laquelle le
sieur de Marillac tuteur de damoiselle Innocente de Marillac,
filles dud. deffunt sieur de Farinvilliers, avoir esti condempnt
payer 4 ladite damoiseUle Louise de Marillac deux cens utnuante livres tournois de rente d'une part, cmquanto livres de
rente d'autre, et trente livres doe ieUe en maiw d'autra, et a

en payr les

rrerages.

Iem an br-evet royamlx en forme de dwancipation d&onm le
I*O aoust mii- six cens dix, signi par le Conseil Larissey
Conseille, aves uns Brevet et sentence du Chatele do Paris du
xxe
jour desdits mois et an, obtenus par lad. damoiselie
Louise de Marilac sur lesdits lettres portant entdrinemeni
d'icelles et permission de jouir de ses biens.
Item le cotnpte rendu par ledit siLtu de Marillac, coneiller
da Roy et mailre des Reqsiees ordinaire de son hostel comme tuteur de ludite damoiselle Innocente de Mariilac, & La.
dile damoiselle Louise de Marilac debts, fruictse t arriages
des rentes appurtenant A ladite Louise, et dlelce faicte par
icelle a plein mentionns
audit compte rendu present le Comnmiijire Figean, comnissaire et Procureur an Chatelet de Paris daJlI du dix-septiesme septembre mil six 'cens dix, signa
Figeau.
N'est jamais fait mention de nmebles, d'audtant que ladite
dauaoiselle Louise de MariNkc n'en a aucuns, aius seullement
ses habits ordinaires.
Messire lanhoine Le Gras, secreaire de la Reyne regente,
mrre du Roy, deinearani
Paris, rue des Fransbourgeois,
confesse que damoiselle Louise de Marillac A prdsent son accordde, a ce prrsente, luy a baille et mis entre ses mains, les
contracts et tiltres cy de.sus dattez et mentionnez concernans
les biens at successieos de feu nessire Louis de Marillac, son
ere, vivant seigneur de Farinvilliers. Desquels contracts et
tiltres ledit Le Gras se tient content, at en descharge Idiie
damoiselle sad. accordie, et tons autres...
Promettant... obligeast... renonceant...
Faict et passe I'an mil six cens treize 1 lundi quatriesme
jour de febvrier a Paris, en I'hostel dt sieur d'Attichy.
Lovse de Marillac
Le Gras.
Lybatut.
Bergeon
(Arch. not. Mirutier central. Etude Lxvin, registr*e 98).
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rien n'est venu marquer cette date. Tout reste modeste,
comme le fut la venue en ce monde de cette grande
et belle Ame, toute de charite... de compassion et de
zele.
26 aoit. -

Au 140, Office annuel pour les chores

defuntes de l'ann6e. Ces ames n'ont rien de banal :
elles ont emport6 le merite de nombreux actes de vertus, et le souvenir de bienfaits recus... Pour ceux qui
restent, c'est un devoir de s'en souvenir devant Dieu;
d'autres, a leur tour, leur rendront le mýme service
et devoir de fraternelle charite.
30 aoit. - N. T. H. M. Robert part pour Chateau 1'Eveque et la sone libre : nos pri&res et nos
vceux 'accompagnent. Des visites aux maisons des
Seurs et chez nos confrres, des all6es et venues occupent et remplissent largement six semaines d'absence, jusqu'au To octobre, o6 M. Robert refranchit
avec actions de grAces la porte fidalement entrebaill6e
du 95 de la rue de Sevres.
13 octobre. -

La Saint-Edouard nous permet de

revoir et d'offrir nos vceux A notre P&re. De ci de l•,
i! nous donne quelques nouvelles de son recent voyage, bien charge, et quelques souvenirs sur l'autre
c6t6 de la ligne de demarcation.
20 octobre. Fontenay-le-Fleuri... C'est pour
quelques jours un second Villebon, qui y a partiellement omigre et cherche refuge. Chose curieuse, nous
revoici dans la maison de campagne de nos confreres
de Saint-Cyr... Au cours du dix-neuvieme siccle, la
propri&t a e6• divis6e : mais les maisons de cet icart
de Fontenay portent encore sur la carte le nom de
jadis : Les missionnaires. Nous rentrons dans quelquesuns de ces bosquets et platebandes qui enchantaient nos huit confreres et 4 freres de 1'aum6nerie
royale de Saint-Cyr. Installs, le 9 aout 1691, en cette
illustre maison, par la volont6 autoritaire de Madame
de Maintenon, ils sentirent bient6t le besoin de s'en
evader de temps A autre, a une epoque o~ quasi cha- '

que maison avait son pied a terre a la campagne.
Alors on n'allait pas au loin : la facilit6 des communications et d&placements n'avait pas, sur ce point,
comme sur tant d'autres, modifiU les conditions de
vie...

Les Mimoires sur Madame de Maintenon (t), souvenirs louangeurs de Madame du Perou (1740), 6vo-

quent cette maison de campagne d'il y a deux cents
ans... Les vers - que certains qualifieraient aisdment
de mirliton - ne sont ici donnis qu'a titre de souvenir de famille ; d'ailleurs, ils n'ont 4ti accueillis par
les Dames de Saint-Cyr que pour la vive gratitude
qu'ils expriment dans le style et le go6t mythologique du temps : Pallas et Apollon rappellent clairement Madame de Maintenon et Louis XIV, tout
comme Pomone, Flore, Zephyre et Esculape parlent
d'eux-m6mes. Ici et la, quelque petite malice sur
quelques habitudes de certains confreres...
Voici done ce que, quelque trente ans apres les 6v&nements,
&crivait Madame du Perou, tout entiere acquise au souvenir
6clatant et a l'dloge de Madame de Maintenon :
Acquisition d'une maison de campagne & Fontenay-le-Fleuri pour les missionnaires aum6niers de Saint-Cyr, (vers 1712).
(Premier triennat de la Sceur de Vertrieux (1712-1715).
It me semble qu'il ne se passa rien de bien remarquable
durant son premier triennat que I'acquisition d'une maison

& Fontenay. Le Roi Itant dans le dessein de V'acheter pour
lui, et les terres qui en dependent, par quelques raisons de
convenance Madame de Maintenon lui fit agreer de nous donner la maison et le jardin, qui lui 4tait pea nacessaire, afin
que nous en fissions un lieu de promenade pour Messieurs Ies
tonfesseurs(2), qui ont besoin de ces sortes de ddlassement, d

(Suite page 83).
(1) Ces Mdmoires sur Saint-Cyr, r6digges vers 1740 par
Soeur du Perou, huit fois sup6rieure des Dames de SaintLouis, ont Wtbpartiellement publides en 1846. (Paris, Olivier
Fulgence, &diteur). Le volume de 579 pages reproduit, parfois
infiddlement. les manuscrits F 629-630 de la Bibliothique mu-

nicipale de Versailles (6vacu6s en 194o. et encore inacessibles
en 1942).

(2) Voici, pour ce delicat ministtre de la confession, ce que,
en 1727, M. Bonnet, Suporieur gneral. donnait pour consignes a M. de la Grunre (1682-178o), r6cemment nommb sup&
rieur des Lazaristes de Saint-Cyr. Ces avis, d'une nettetd ma-
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gistrale, 6crits de la main ferme de M. Bonnet, sent une
page maitresse dans la connaissance psychologique de cette
oeuvre sp6ciale de la maison : 4duquer gratuitement, Blever
chr&tiennement, puis doter 250 demoiselles. Ces jeunes filles
de noble origine (4 quartiers de noblesse sont exig6s du c6tb
paternel), mais orphelines et ruinbes de par le service du
Roi, sont ilevees & l'extrimit6 du pare de Versailles, A deux
pas de la Cour : elles en reooivent forcement des impressions
qui ne vont pas sans contrarier quelque peu les efforts de leurs

Directrices et de leurs confesseurs.
Avis pour M. d(e) 1(a)
G(rukre) S(updrieur) de St-Cir
1° Me donner & Dieu tout de nouveau pour m'acquitter
comme in faut d'un emploi ggalement important difficile et hazardeux ; ne le pas regarder sicut lucrum cessans, damnum
emergens et periculum sortis principalis. /1 s'agit de sanctifier 4o Dames Religieuses, 250 Demoiselles qus doiventedifier le sidce et les Cloftres et peupler le Ciel.
20 La patience de Job, la sagesse de Salomon et la chastete
de saint Etienne seraient & peine suffisantes pour remplir di-

gnement et fidhlement tous les devoirs de cet important employ.
30 JI y a beaucoup & souffrir des faiblesses, des misires et
des inigalitds des personnes de ce pauvre et malheureux sexe,
qui sont presque toutes natureglement pricipitdes dans leur
yugement, passionndes dans leurs dasirs, trompeuses dans
leurs paroles, affectees dans leurs parures, indgalles dans leur
conduite, toujours extremes en tout : mulier aut amat aut odit,
nihil tertium. Je ne fais pas cette application aux Dames et
aux Demoiselles de Saint-Cir. Dieu m'en preserve. Je scay
qu'elHes sont fort diffdtentes et qu'eles ne ressemblent point A
ce vilamn portrait. mais telles sont les personnes de leur sexe,
lorsque la vertu ne les corrige pas, et qu'elles agissent naturellement. Ainsi la patience de Job fut exercee par son dpouse plus que par tous ses autres ennemis.
40 La sdgesse de Salomon ne serait pas trop dclairde pour
se ddpitrer de tous les
lpiges,
de tous les embarras et de toutes
les petites et grandes miseres des filles ; t. pour les bien connitre ;: . pour les menager ; 3. pour n'en pas devenir 'esclave ; 4. pour ddmeler leurs petites tromperies, leurs finesses,
leurs adresses; leurs souplesses et leurs menues iniquites ; 5.
pour ne se pas attacher trop a elles, pour ne les pas trop rebuter ; 6. pour garder avec soin leurs petits secrets ; 7. pour
ne leur en point donner d conserver, car eRes n'en sont gurres
caPables, et eUes disent tout ce qu'on leur a dit ; 8. ne les jamais juger les unes par les. autres ; 9. et recevoir toujours
tout ce qu'elles nous disent A titre de benefice d'inventaire et
sous bonne caution ; zo. n'etre jamais asses sot pour croire
qu'on les connalt a fond et qu'on a vu le fond du sac ; Ix. ne
leur point marquer de dEfiance cependant ; t2. les estimer, les
honorer et les servir en Dieu et pour Dieu, comme on y est
obligE ; 13. tascher de distinguer en eles la faiblesse dt la

malice ; lur pardonner aisdment ce dont eUes ne sont pas
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mattresses tout A fait, et tenil ferme A ce qui est pleinement
rolontaire che elles pour les en corriger. Dix Salomons suffiraient a peine pour bien ddvelopper une seule file, et pour
s'en garder autant qu'il est convenable.

5° La chasteti de saint Etienne ou meme celle d'un ange
est ndcessaire pour traiter presque tous les jours avec des
filles nobles. jeunes, spirituelles, douces, engageantes et trbs
habiles a s'insinuer dans I'esprit et dans le cceur des personnes qu'elles veulent mrnager. 1l faut : i. leur laisser dire, oa
leur faire dire ce qui est ndcessaire a leur salut : 2. ii ne faui
pas entrer avec elles dans un trap grand detail. et dans le
matriel de leurs passions : 3. ne souffrir pas qu'elles fassent
des histoires trop grasses et trop vires de leurs prouesses passdes ; 4. ne pas croire que tout ce qu'elles ont fait avec lewrs
Prdcidents confesseurs n'est pas bien fait et doit itre recommencm ; . ne leur pas laisser reddter des confessions gdndrales que dans ua besoin certain et indubitable ; 6. et dans ce
cas stre fort sur ses gardes et prendre autant garde A elles
qu'A soy-mmem, car le demon se fourre partout ; 7. n'dtre arec
elles ny trap dur, ny trop doucereux en paroles, mais lear parler en boa pfre ; mais en pre rigoureux et ferne dans V'occasion ; q. ne leur parler qu'au confessionnal de leurs passiso
confessions, peines. etc. 1 9. lorsqu'on entre ches elles O'dcarter et se garder avec sain de tout ce qui Peut avowir 'owbi~
de caresse ou-de signe d'amitii tendre. active ou bassive : to.
tes paroles usit'es avec eles sont ma Sceur. ma chbre Soeur ;
ma fille, ma chre fille. tout ce aui passerait au-delt strait
dangereux et passerait les justes barnes.
6° IT faut etre prompt, exact et ponctuel pour les servir
dans leurs besoins et ne se pas faire attendre au confessionnal
Le prtddcesseur v Atait presque tous les iours 5 on 6 keures
le matin, et autant le soir. Dans ce commencement, je voudrais
les 1couter a fur et A mesure qu'eUes le desireront, et autant
qu'elles en auront besoin : mais Oeu a *eu, je les accoutumerais a ne se confesser qu'une seule fois la semaine tout aM
plus ; autrement, ol metier n'est pas su•bortable.
7* 17 ne faut pas desirer, n se procurer un grand •ombre.
de p#nitentes ny rien dire ou faire pour en avoir plus que les
autres. 17 ne se faut pas attirer nv Dames ny files de paroles
ou autrement ; ny les garder ou les accrocher lorsou'elUes se
prvsentent une fois par occasion ou en passant, mais les renVoyer tojouors A leurs confesseurs ordinaires, et *our le moins
s'en tenir sur eet article a ce aui a dti rdel& fA faut obliger
ses dnitentes d'aller. comme les autres, aux confesseurs extraordinaires ; car celles qui Paroissent avoir plus de confiance
en ont quelques fois plus de besoin que les autres ; et dles
sent fort aises qu'on les force de se soulater. T1 n'v a commundment parmy les files qu'un seal confesseur qui n'est pas
trompd, et c'est celuy-ý
seul qui s'attend de I'Itre de fois A
autre. Au reste, les pdnitentes mdprisent les confesseurs qui
les recherchent : et elles cherchent elles-memes ceux aui Iravent se passer d'elles, t qui leur laissent une entibre libertf.
S no faut jamais lear demander ce qu'eles out dit aux con-

cause doe
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Ippllcatios et du srieux de laur vie

dont il s'agit

L& maison

'ost q'& tius quart de lieue d'ici st a u# jardiu

et un petit bois faisd, asec ne zu e charmante I il y a awssi
une petite chapelle oi on peut dire la messe. Le Roi voulut
bien nous faire don de tout cela, et aussitdt nous en mimes
nos Messieurs en jouissance ; ele a'est pas a emx en fropre :
s'ils venaient 4 Inous quitter, nous serionsUes maitlesses d'en
faire I'usage que nous jugerons a propas sans qu'i& y ais.
sent pretendr?.
Ceite maisoa teur fit ont. de plaisir que, pour ea tdwmoi
guer leur reconnaissance a Madame de Maintenon, ils firent
I chanson suivante, sur I'aW des Folies d'Espagne (i).
()i La n-lodie des Follia, danse espagnole fort gaie, a &t6
utilis6e comme air
la mode, au xviim si6.le, mete dans
des cantiques, et a servi de th6me A de nombreuses variations.
Cf. Micbel Brenet : Dictionaire pratique st histArique de la
musique. Pari*, Colin, 1926, p. 16o-x61.
fssawrs ext4aordinaires at ce que ceax-ci leur out rdondu ;
ei communement parlant, it ne les fast dcoater que sur leurs
echid, at non pas sur ceux des autres, sous prdtexte d'y rees faut jamais onfasser, taut que les extaor. IIt
11
m6did
dinaires sont daees leur courte carriie. It ae se fant pas reft.
ser a leass utays besoims, mais il ne faut pas pr~stitua's 4 touLes lers phantaisies, autrement, ce e sertuit doas fait
8o Vous commaissez Mgr I'Evoque, il faut zvire avec lMy
X'ne manarire respectuese, cordials et sincre, et cepen.art
ne pas tm•4 s'kacar4er ; cat ce boa Seigneus tout saint et terý
tueux qu'il est ne laisse pas de frapper fort rudement sur le
i faout tobjours marnamsy
premier qu'il trouve sons sa main i
cher bride en mais prur ae se pas trouees tromph aux diffdrentes occasions.
9g Par ra4ipot a nos messieurs, il fast d'abord gagner Mrs
de 4ontenay et de la Barriere qui aous craignent et sont un
pcu priveanus conlre vous, lear parlant cordialement, et les
assurant qge vous vivez avec eux en bone concords et en
toute seretsd : Les autres sont boebonne intelligence, ea aves
nes gens, et ne vous feront nuUe painme.
o0° J'aray goand soin de votre corduite surtout dans ces
n'aves qu'd m'fcuire
presiers cosmeancentests, 4iay rwt
dans toutes voa difficultis, at je vouws redpondray fidelement &
toutes ces difficuliss qui disparaitrost pea A pen. Lisee bien
vos contrats d'etabissem• nt, afij d' tre as fait do tontes vos
ebligations, des mienes pour ce qui regard* Ia conduite de
dotsreray wrbalament le asis personcette maison. Je voust
nelds do nos mnssieurs at des Drm*a de Saint-Louis, afin de
vous mettre au fait.

Bonos.

-94I. Louis le Grand, au comble de sa gloire, fondant SaintCyr, fit l'ceuvre d'un grand Roi. Las d'entasser victoire sur
victoire, il consacra ses lauriers a la foi.
que par ses
2. Deux cent cinquante jeunes Demoiselles,
soins on 6leve A Saint-Cyr, Instruiront mieux que Namur et
Bruxelles, De ses grandeurs les siecles A venir.
3. Dans Saint-Louis, cette jeune noblesse, Joint les vertus
A l'dclat de son sang, La Pieth s'unit A la Sagesse, Pour les
former aux talents de son rang.
4. Vierges en tout initez le modele De votre illustre et
chritienne Pallas ; Copiez, secondez son grand zeie ; Elle
pr&cede, avancez sur ses pas.
5. Pour diriger ces innocentes Ames, Le fondateur choisit la
Mission. Les pretres font brdler de saintes flammes Ces jeunes coeurs sans interruption.
6. Dans cette vigne, oh la Croix les attache, Ces ouvriers
plantent la piet, Laborieux, ils veillent sans relAche A la
garder de toute nouveaut6.
7. Pour prendre I'air une fois la semaine, On les contraint
de cesser leurs travaux, Pour ob6ir, is vont chercher la plaine Ou respirer le grand air des coteaux.
8. Pres de Saint-Cyr est un lieu de plaisance, Dont A Pallas
fit present Apollon ; Pomone et Flore y font leur rdsidence,
Et tour a tour regne dans ce vallon.
9. Ces ouvriers, pour rdparer leurs forces, Vont visiter Fontenay-le-Fleuri ; C'est la ce bien plein de douces amorces, O6
du Printemps le sujour favori.
io. LA, leur maison au pied du. mont batie, Prdsente aux
yeux un agraable aspect, Quoique fort simple elle est bien
assortie : Commodith, tout s'y trouve a souhait.
I1. Un beau jardin d'une juste 4tendue, Si t6t qu'on sort
de la salle A manger, De mille fleurs frappe, enchante la vue.
Le Printemps seul y salt tout m6nager.
12. A quatre pas sont les fruits de 1'Automne, Dans un
verger, I'honneur de la saison ; Les arbres sont cultiv&s par
Pomone Qui l'enrichit a*fec profusion.
13. De tous c6tis prunes, cerises, paches, Font succomber
I'arbre sous le fardeau ; Dans la saison, on a des fraises fratches ; Tout est charge, jusqu'au moindre arbrisseau.
14. Un bois voisin, plant6 par la nature Rehausse encor
la beaut6 de ces lieux ; ZUphyre y fait entendre son murmure,
Les rossignols leurs chants mlodieux.
15. L'air tout serein que partout on respire, Bannit les
maux, les fivres, les langueurs, De la sant6 on y ressent
'enmpire : LA d'Esculape on brave la rigueur.
16. Si vous voulez vous livrcr A l'tude, Lire un Bon livre,
apprendre des sermons, Dans Fontenay plus d'une solitude
Contentera vos inclinations.
17. Vu de Dieu, seul & I'ombre d'un bocage, Si vous voules
cElebrer ses grandeurs, Des oisillons 1l le tendre ramage A le
louer semble inviter les cceurs.
x8. Desirez-vous dgayer vos pensees La plaine aux yeux of-

fre son tapis vert, Descendez-y. comme aux Champs-Elysees,
Une Charmille y conduit A couvert.
19. Dans ce' sjour cheri de la nature, Manquerait-on de
I'agr.ment des eaux ? Au seuil du bois, une source d'eau
pure S'offre A couler, et cherche des canaux.
20. Dans un bosquet est un bel oratoire Qu'un sage pretre
a soin d'entretenir. C'est son ouvrage, it en fait seul la
gloire, On 1'entend IA chanter, prier, g6mir.
21.

Si t6t qu'il entre en ce saint tabernacle 11 sent son

cceur touch6 de pietd, II se tient lA comme dans un c6nacle,.
Pour recevoir I'Esprit de VWrit&
22. De tous c6tes ce petit oratoire Prdsente aux yeux le
Ciel et ses beauis, On le prendrait pour un observatoire D'ob
I'on peut voir mille objets enchanths.
23. Si satisfait-de la vofte azur6e, Vous promenez vos yeux
sur les vallons ; De tous c6tds la campagne doree Offre ses
fleurs, ses fruits et ses moissons.
24. LA, un bassin d'une vaste dtendue Est couronnd d'agrdables c6teaux LA, mille objets divertissent la vue ; On y peut
voir de superbes chiteaux.
25. Comme un soleil, celui de nos monarques, Brille entre
tous par l'dclat de ses toits, Ces pavilions sont tous autant
de marques Qu'il n'appartient qu'au plus puissant des rois.
26. L'homme de Died contemple des richesses, Comme des
dons de la Divinitd Mais il attend de plus grandes largesses,
11 court apr-s l'immortelle beaut6.
21 octobre. - Service fundbre pour la marquise de
Solages, presidente des Dames de la Chariti. M. Piet,
sous-directeur de I'oeuvre, chante la messe de Requiem, et M. Robert, directeur, donne l'absoute. De
nombreuses Dames et des Filles de la Charite sont
reunies autour d'un beau catafalque et prient pour
cette Ame animbe d'un pur esprit chritien .: charitable et grand, large et compr6hensif pour les formes
actuelles de la misbre. Non seulement Madame de Solages s'est totaiement devoude au service des pau-

vres: mais gknareusement elle leur a donn6 sa fille,

qui se devoue sous la cornette des Sc.urs de saint
Vincent de Paul.
Ce meme jour, matin et soir, une centaine de Vicaires de Paris, ceux sp6cialement charges des ceuvres de jeunesse et d'apostolat se reunissent ceans
pour faire le point, et determiner tout ensemble le
plan de campagne pour cette annie : problme des
prisonniers, adaptation des oeuvres de jeunes et au-

-86tres, dans le miiiea et l'atmosphere que cr-ent la situation et les circonstances du moment.
Les rapporteurs qui exposent - chacut danas lur
secteur - 1'Ntat actuet des ceuvres, rtpondent (autant
que cela se peut) aux prcisions demand6es, et suscitent chez leurs auditeurs des apercus et des experiences v-cues qui peuvent rendre service h des bonnes

volont6s 6veillies qui ne demandent qu'' s'4clairet.
Ce no sont pas des paroles, des programmes en Pair:
on sent la vie et le ferment d'un apostolat qui veut
agir en profondeur. Le 22, le Cardinal Suhard pr&side la reunion du matin et prend avec les Congressistes le repas servi -

comme la veille -

dans la salle

de recreation des etudiants encore absents..
I novembre. -

La Toussain#. -

.

A 9 heures, M.

Joseph Guichard chante une des rares grand'messes
de cette annie.
4 aovemb8.

-

La SaintChkrals. -

Un

vivant

souvenir nous reporte au T.H.P. Charles Souvay,
dont la Compagnie regrette la perte si rapide et si
inopinde. A la surprise g6ndrale - durant la nuit la neige est abondamment tombee. DEtail h noter et
tres exceptionnel, elte est venue'sur les arbres qui
conservent encore toutes leurs feuilles.Offensive btusquie du iroid, qui nous fait ressouvenir plus viv,ment des souffrances que vient redoubler la rigueur
de Ia temperature pour les pauvres et les prisonniers.
27 ntovembre. -

M. Benjamin Taillefer, econome

de la Maison-MNre, ayant &t6 nomme superieur A
Tours, son remnplacant, M. Jean-Baptiste Lasserre,
inaugure aujourd'hui ses nouvelles fbnctions que iendent plus difficultueuses (un chacun le sait) les circonstances du moment. C'est un rude probl6me de
pourvoir aux nkcessit6s du pain quotidien. Sans doute, bien des elements entrent dans cette question, et
pour nous spicialement, tetle que la rbglent traditions
et coutunier, plusieuts coiaborateurs y cooplrent ;
mais 1'ensemble o'en 6te pas les- souis... Le pafi
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quotidie# demeure toujours d'actualiti: de nos jours,
la demande du Notre Paie monte plus itistante encore
vers la paternelle Providence.
27 novembre. - Fite de la Midaille Miraculeuse.
- En la chapelle des Apparitions, !e Cardinal Suhard cel!bre la messe : visite le slminaire des Petites
Scours... Et, le soir, M, Collard inaugure les predications de la neuvaine A 1'Immaculde.
3 decembre. - En notre 6glise paroissiale de SaintFranoiP-Xavier,I'oeuvre de la Propagation de la Foi
solennise en ce jour sa fete annuelle. Devant une
nombreuse assistance, M. Tremorin donne le sermon
de circonstance.
Les missions, la Chine, Notre-Dame de Touglu
sont le theme instructif et touchant de cette apostolique predication,
24 dicembre. -

Noel. -- Pour la seconde fois, en

ces temps exceptionnels de guerre et de souffrances
gdinralisees, la grand'messe de la nuit est anticiple
A cinq heures du soir. Affluence et communions fort
nombreuses, que'pour. le jeine eucharistique vient
faciliter la maternelle discipline de l'Eglise : il suffit
de n'avoir rien pris quatre heures avant la messe.
Cela nous ramene A ces temps primitifs dont parlent
les liturgistes : lorsque la chne du Seigneur 4tait clibrae le soir. Certains augurent meme qu'un tel
changement d'boraire agrierait A notre vie moderne : ce serait a voir... En tout cas, la joie intime de
ce jour est voil&e par les souffrances des prisonniers
et des victimes de la guerre. Et '6volution de la lutte
s'elargissant atteint actuellement de plus en plus de
monde.
Nulle population n'est a l'abri des mefaits de la
cruelle bataille qui se poursuit A I'improviste, ici et
IA,et de jour et de nuit. Que la nuit de la paix augurde par la venue du Christ revienne et nous illumine
a nouveau, rayon de paix, gage d'espoir
Gloria Dee, Iax hominibus.
Fernand COMBALUZIER.
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. -

DE 1874 a 19x8

CHnPITRE XLIX : La province de Provence (suite)
(1874-1878)

Quittons Marseille, longeons les rives enchanteresses de la Mdditerrane, voici Toulon, le port de
guerre, de petits ports de phche, des stations baln4aires ; A gauche, les Maures, l'Esterel, un des plus admirables paysages de la France, des bouquets de
verdure, des forkts de pins et de ch6nes-lidges, des
lauriers, des figuiers, des oliviers, des fleurs, des
roses, des jasmins, des violettes ; t droite, les lies
d'Hyeres, des rades admirables, les iles de ILrins, c&lbres dans l'histoire ; nous approchons de Nice, a
la vie luxueuse ; c'est la C6te d'Azur, abtit6e du
mistral, ensoleillee, d'une incroyable douceur ; la pittoresque corniche grimpe et descend le long de la c6te
rocheuse et decoup&e, nous voici arrives a la capitale
des Alpes-Maritimes, oii se trouvaient, en 1874, deux
maisons de la Congregation, le Grand et le Petit s6minaire.
Le Grand s6minaire nous avait 4t6 confi6 en 1868..
M. Claverie de Paul en fut le premier superieur. II
eut beaucoup de difficultes, car il eut a lutter contre
I'hostilite des chanoines qui ne voulaient pas de nous
et qui influencaient plus .ou moins 1'iveque, Mgr
Sola. M. Claverie de Paul deploya une grande habilete, une 6nergie singuli&re. II sut si bien manceuvrer qu'il rdussit, sans mecontenter 1'eveque, h mettre
en vigueur certaines ameliorations necessaires. Au
bout de trois ans, ii laissait un Grand seminaire un
peu mieux organise.
11 fut remplace le 27 juin 1871 par M. Pierre Baduel, n6 dans le.diocese de Saint-Flour, en 1815. Ce

-89digne confrdree tait entre dans la Congr6gation en
184o, 6tant sous-diacre. II fut plac6
Albi, puis A
Saint-Pons, o6 il enseignait la thoologie aux seminaristes qui 4taient professeurs et collaborateurs de
nos confreres. Mgr de Montpellier le demanda comnie superieur., en 1867 ; mais le Pere Etienne r&pondit qu'il d6firerait A son desir et que la mesure
proposoe serait mise A execution, si M. Baduel (ce
dont doutait le P. Etienne), consentait a accepter la
charge de la stupiriorit. II est probable que M. Baduel fit des ditficult6s, car le fait est qu'il ne fut pas
nomm6 suplrieur et que deux ans apres, on 1'envoyait comme professeur au Grand s6minaire de Nice : bient6t apres, il en 6tait nomm6 superieur ; il
le sera jusqu'en 1887, et reviendra mourir A la Maison-mere en 1890.

La maison de Nice fut visit6e par M. Gaillard en
avril 1872. Le compte-rendu du Grand conseil de
Paris, dit que i, M. Gaillard se plait a constater le
bon esprit et le progras intellectuel des ilIves sons
la direction de M. Baduel qui a conquis l'estime et
la confiance de Sa Grandeur et du clergi du dio-.
cese. Seulement les ressources picuniaires sont a
4eine suffisantes pour soutenir l'dtablissement. Citons quelques phrases du rapport de M. Gaillard :
( II y avait peu de pieti et de rigularitL quand la
petite Compagnie s'est chargde du Grand shminaire.
Les bons Tisultats obtenus ont Wte le fruit de la pa-tience des confreres. Ils ont compris qu'il ns fallait
pas aller trop vite ni trop exiger de suite, qu'il valait mieux attendre de Dieu et du temps la transforMation que I'oni dsirait. Grace a cette patience intelligente, grace aux exemples d'une pietd calme et
simple, le bien s'est opiri insensiblement et se perfectionne de jour en jour ,.
En 1873, M. Baduel fut autoris6e
venir A Paris
pour voir sa soeur arriv&e du Bresil et actuellement
malade.
En 1875, la maison fut visit6e par M. Guillaume

Gadrat. Ce sage visiteur blama la trop grande s6verit6 de quelques-uns dans les repr6hensions qu'ils faisaient aux seminaristes, le z.le indiscret qui consiste
A reprendre avec trop d'Aprete et d'amertume, 1'ardeur inconsid6r6e qui veut reformer tout ce qui paraft dcfectueux ; il en r6sultait lassitude, degoft,
decouragement chez les jeunes gens, exasp•ration
chez quelques-uns, hypocrisie -chez les autres. M.
Gadrat recommandait une direction sage, douce, patiente, qui sait supporter ce qu'elle ne peut corriger et attendre I'heure favorable. M. Gadrat blaraait
un certain manque d'affection pour les eleves, une
apparence de mdpris pour les seminaristes, pour le
clergi, pour les usages du pays. a Cela produit loignement et froideur, disait-il. Si vis amari, ama. II
faut aller en r&creation avec les eleves, non pour
les surveiller et les rdprimander, mais pour leur montrer qu'on les aime ).

M. Baduel ne tombait pas dans ces d6fauts ; au
contraire, il etait d'une prudence et d'une patience
admirables, qui contrastait avec le zile amer de quelques-uns ; aussi, somme toute, malgr6 les defauts
de ces derniers, grAce A M. Baduel et aux confr&res qui l'imitaient, la position s'ambliorait toujours,
les siminaristes s'affermissaient dans le bon esprit et
Ie visiteur pouvait assurer que a sous le rapport de
la pidU, des bonnes mnars, ils 9taiet ps infdrieurs
atx dlIes de nos meilleurs grands siminaires. Cette
amilioration a eit remarqude par Mgr qi s'en applaudit ; afin de procurer laffermissement et l'augmentation de ce bon esprit, j'ai rec•mmandd vivomest
amx confrmres d'entrer de ples en plus dans les idUes
de M. Baduel ».

Les confreres n'etaient pas aussi parfaits que leur
suprieur : l'un etait bon enfant, tris capable, bien
r6gulier, rempli envers le Superieur d'ob6issance et
de respect, mais d'une vivaciti extreme ; il a donnd
deux soufflets a un seminariste ; il est imprudent
aussi quand il parle de Monseigneur et des chanoi-

nes, mais it est tits humble, reconnait ses torts, ac-

cepte la penitence.
a Un autre s'ennuie et se dtcourage. Je I'ai engag6
a faire deux neuvaines, l'une au Sacr&-Coeur, 1'autre
a Saint Vincent. Je crois en effet que ce confrere
a beaucoup plus refi6chi sur les ennuis de sa position
que prik.
' Un troisiýme fait tres bien sa classe, mais il est
malade du foie, de la rate, de I'estomac, il ne peut
venir en r4cr.ation, n i
l'oraison, ni au briviaire.

11 va beaucomp chez les Soeurs, leur fait beaucoup de

bien, est tres reserv4 avec eles,
a Le quatri6me a quelques d6fauts, surtout celui
de la jeunesse *. Et le visiteur dit philosophiquement : ( II faut attendre que jeunesse se passe ,.

En juillet I875, M. Baduel est autoris6 A venir A
Paris pour affaire que lui a confi6e 1'6v4que.
Cette meme anane 1875, M. de Cumont, ministre
de l'instruction publique, 6crit une lettre curieuse a
M. Bore, sup6rieur gen~ral : c D'aprs les rapports
parvenus au Gouvernement, la discipline eccl6siastique se relAche de plus en plus dans le diockse de Nice ; un asses grand nombre de pretres apportent
beaucoup de negligence dans I'accomplissement de
leurs devoirs sacerdotaux n.

En 1876, M. Baduel 6crit A M. Bori que les retraites sacerdotales n'ont pas compt6 beaucoup de
pr&tres. Mgr n'oblige pas les pretres a s'y rendre.
MM. Mellier et Lacour ont satisfait le prnlat et les
curts qui ont assisti - leur retraite. Celle prbche par
M. Nicolle n'a pas riussi. Mgr est malade ; ii a beaucoup d'embarras ; ii est trbs habile et entretient des
relations gracieuses a notre 6gard. n
En juin 1877. M. Gadrat, visiteur fidele, vient remplir son office. I felicite ies confreres : a Vous evez
tres sensiblement profit6 des avis que je vous avais
donnis, ii y a deux ans. Plusieurs d6fauts communs
n'existent plus ; quant aux autres, c'est A peine s'i
en reste un WIger vestigee.
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Dans son rapport an Superieur general, M. Gadrat
fait les memes remarques. 11 ajoute : ~ Les confreres
appartiennent A trois nationalites diff6rentes, tres exposes par consequent, a cause de leur 6ducation, a
avoir des manieres bien differentes d'envisager beaucoup de choses. M. Baduel, superieur, est tres bon,
pieux, r6gulier, instruit, prudent, rempli d'intentions
excellentes, tres estimn et fort aim6 de Monseigneur.
Peut-6tre est-il un peu trop timide et porte-t-il la prudence jusqu'a un certain exces, un peu de faiblesse
vis-a-vis des seminaristes ; trop de facilit6 pour leur
permettre de sortir. - Un confrere se croit malade ;
les m4decins ne le croient pas malade. -- Un autre
est tres sensible ; si une parole lui d&platt en rtcriation, m&me si elle n'est pas contre lui, it en est tres
affect6 et alors, pour ne pas 6tre expos6 A manquer
A la chatits, il se retire dans sa chambre, mais la,
tout seui, son imagination travaille encore plus et
alors il souffre, il ne peut dormir. - Celui-ik est professeur de morale, tres large dans son enseignement,
bon cceur, tres serviable, 6rudit, un peu confus et embrouill6 dans ses lemons et explications. Vrai module
de r6gularit4, tr6s estimi par tous, m6me par la socikte nicoise. - A 1'un, on a reproch6 d'avoir manqu6 au secret du conseil, mais I'enquete faite par le
visiteur a prouv6 que certains seminaristes allaient
ecouter A la porte du Conseil quand il s'agissait des
appels aux ordres. M. Raymond Gleizes vient d'arriver au Grand seminaire. II est n6 dans 1'Aude, ii
fait fonction de procureur ; quoiqu'il n'aime pas
cet office, il le remplit de son mieux ; il est bon,
pieux, serieux, prudeht, tres serviable, tbrt rlgulier ; il a beaucoup de vertu, une grande douceur
de caractere et I'estime universelle. II promet beaucoup pour I'avenir. Sans doute il a I'esprit absolu,
mais c'est un d6faut de jeunesse. Un autre confrere.
qui a le goft des recherches historiques comme M.
Gleizes, c'est M. Simard, nouvellement arrive. II cede
un peu trop a la tentation de dire un mot spirituel.
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Dans le cours de la visite, M. Gadrat, visiteur, et
M. Baduel, superieur, furent en d&saccord sur le point
d'un changement de confrere : le visiteur voulait
changer un tel, le sup&rieur voulait le changement
d'un autre. M. Gadrat concluait : ( M. Baduel ne
s'est pas rendu ; ii a tort ; mais M. le Suerieur g&neral fera bien d'couter M. Baduel pour ne pas le
decourager

).

En 1878, M. Gadrat revient pour la visite, bien
qu'il l'ait faite I'annee pr6cdente ; il signale les
petites miseres et faiblesses humaines. - Un confrere demande d'aller diner a I'h6tel si on n'est pas
mieux servi, c'est une boutade ; ii n'en fera rien. Un autre confrere se plaint du superieur ; le sup&rieur se plaint de ce confrere. Pas facile de d6maler
la veriti. - Un troisieme est arriv6 depuis peu ; je
ne le connais pas assez pour le juger. - Un quatrieme est plus occup6 des nouvelles du jour et de
sa sante que de son office. - Un cinquidme avait demand6 a la derniere visite qu'on lui enlevAt son office, alleguant qu'il n'avait ni gout ni aptitude ; on le
lui a enlev6 ; il regrette fort cet office, etc., etc. M. le
visiteur, qui est philosophe et qui connatt bien la
nature humaine, ne se trouble pas de ces petites imperfections ; pour une autre chose un peu plus importante, il indique les remrdes, il obtient des promesses ; mais il termine mblancoliquement : ( Je
n'espere aucun changement ». Malgr6 cela, ii est
content, parce que, somme toute, il n'y a ni mauvais esprit, ni mauvaise volont6, Dieu n'est pas offensd.

Le supdrieur manoeuvre comme il peut et ii manoeuvre tr&s bien. Toujours un peu hesitant et timide
quand il s'agit de reprendre, craignant peut-6tre un
peu trop de froisser ceux qui sont fautifs, se laissant
m6me parfois manquer de respect. Sort souvent par
n6cessitk (eonfesser les sceurs, conseil de I'&v&che,
Monseigneur l'appelle souvent). Ce respectable confrere semble jouir de la confiance la plus entiere de
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qu'il est actuellement le soutien le plus puissant des
deux families de Saint Vincent. Je l'ai pourtant engage A se cacher le plus possible pour ne pas 6veiller
des jalousies qui pourraient devenir redoutables. n
M. Baduel profite de la nomination d'un nouvel
eveque, Mgr Balain, pour amorcer la question d'un
nouveau Grand sdminaire. L'actuel est un vieil edifice ; les conditions hygi6niques sont funestes pour la
santd des s6minaristes, d'apres les timoignages les
plus autorie6s et des faits assez nombreux. Le voisinage est incompatible avec le milieu silencieux et discret qui convient h un noviciat eccl6sastique. Les projets de M. Baduel se r6aliserent apres P1po4ue que
nous todions. Le v*nird superieur ne voit, en 1878,
qu'une chose a signaler : plusieurs confrres se
croient tres malades, mais au dire des medecins, ils
ne le sont pas ; leurs jours ne sont pas en p&ril,
tant s'en faut, et leur tempdrament est solide.
Deux confrers d6veloppent leurs gofits pour les
archives : M, Simard se pr6pare A montrer ce que
saint Vincent a fait pour la Provence, M. CGeizes
s'interesse au renrgat de Nice, dont ii est parlM dans
]a fameuse lettre de saint Vincent ; M. Gleizes aura
toute sa vie le soucd de glorifier notre Pere, et lorsque
dans ses vieux jours, it verra la viracit6 de saint
Vincent attaqude au sujet de ce renegat de Nice, it
prendra la plume et bataillera fort pour venger I'honneur de son P&e. Si M. Gleizes a eu le souci de
I'histoire vraie, il n'a jamais eu l'amour de I'histoire romancee. Aussi sourit-il de bon coeur A la l1gende qui repr6sentait saint Vincent de Paul disanta
son ancien mattre, le renegat de Nice, lorsqu'il le ramenait de Tunis en France : <( En reconnaissance

de ma d6oivrance, les miens 61&veront un jour A Nice
tes arriere petits-fils dans la science, le devoir, la
vertu a.

Avant le Grand s6minaire de Nice, le Petit simi,
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naire nous avait &te confiU en 1866, et le P6re Etienne
n'avait accept6 ce dernier qu'A la condition que le
Grand nous serait aussi offert, ce qui arriva en 1868.
Le Petit seminaire de Nice remontait A 1842. Mgr
Galiano, pour lors 6evque, avait &et son fondateur.
Ce fut lui qui entreprit la construction des batiments
et comme le disait une plaque de marbre irige en
1843, t se confiant en Dieu, il avait enlev6 une grosse
masse de rocher et avait &rig, un ktablissement ou
I'on fournissait la saine nourriture de la science et
de la pikt6

).

Le roi de Sardaigne, Charles-Albert, avait donn4
A I'Ev6que

t(

permission et secours

",

comme il etait

marqu6 sur la plaque de marbre mentionnie plus
haut. Par une loi dat6e du chateau de Racconiggi, il
avait drig6 l'6tablissement en Petit seminaire et college. Parvum Seminarium et Collegium. D'apres
une lettre de juillet i84a, le Roi autorisait son magxifique, fiddle et bien-aimn
President et chef de la
magistrature, de la reforme et de la d&putation aux
etudes de Genes, A permettre l'6rection du college-a6minaire. On y recevait aussi des laiques. On y donnait I'enseignement jusqu'4 la rhetorique. (Une loi
positrieure de io ans, permet d'enseigner la philosophie. Don Uberti professait la philosophie rationnelle ; Signor Franco la philosqphie positive). On
devait observer le Rgglement des &tudes de 184o. La
nomination du recteur 6tait faite par l'Eveque, mais
devait 6tre a'pprouv&e par le Magistrat nomm6 plus
haut. Les professeurs devaient etre munis de leur dipl6 me. Chaque annie, le Chef de la magistrature
proc6dait A I'examen d'avancement d'une classe A
I'autre et avait le droit de faire la visite extraordinaire. » La pi&ce royale se termine par ces mots
a Nous prions Dieu qu'll vous conseille n.
En 1866, le Petit seminaire fut confi6 aux Laza.
ristes ; un contrat fut conclu le a6 avril entre le P&e
Etienne et Mgr Sola. La maison 4tait alors presque
en ruines ; elle ne donnait ni 616ves pour le Grand ae-
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minaire, ni jeunes gens sbrieux pour le monde ; ce
n'tait qu'un pauvre collfge ; on accepta avec h6sitation et trouble, sur les instances de personnalitis
civiles. II fallait mettre un peu d'ordre materiel et
moral, etablir les programmes qui n'existaient plus,
modifier 1'esprit des d1lves. Pendant dix ans, ce fut
une lutte de tous les instants, lutte courageuse.
Le premier superieur fut M. Jean-Baptiste Pemartin, qui sera secretaire gen6ral de la Congregation
sous le P. Bore et le P. Fiat. I1 resta 3 ans a Nice.
<t Mgr Sola, 6crivait-il
en 1867, nous timoigne
toujours une grande bienveillance et ne cesse de
parler avec satisfaction des heureux r6sultats obtenus au Petit seminaire. L'ordre et la discipline y rbgnent en effet. La confiance du clerge et des families nous est acquise ; quarante nouveaux venus en
sont la preuve. Nous binissons Dieu de ce rEsultat n
obtenu en 1'espace d'une ann6e.
M. Pemartin 6tait un homme sage et prudent. Un
jour, I'&6vque, l'ayant oblig4e
emprunter 7.000oo fr.
pour payer, en remboursement, un arribr6 de dettes

contracties par 1'ancienne administration, M. Pmartin d6gagea sa responsabilite de cet emprunt et
dcclara que la rente de ce capital ne serait pas payee
par les Lazaristes, mais par 1'administration dioc6saine. L'6veque ne se formalisa pas de cet acte et
approuva M. le superieur. 11 vit qu'il avait affaire a
un caractbre, un homme de devoir ; aussi, lorsqu'en
1869, il fallut changer M. Pemartin pour raison de
sante, l'eveque dcrivit au P. Etienne : a Le change-,
ment de M. P6martin m'a fait beaucoup de peine ; cee
digne missionnaire a rendu des services a mon Petit s6minaire, alors que cet etablissement avait besoin
d'un guide ferme et 6clairn ; par ses excellentes
qualitYs, il avait su se concilier les sympathies des
l66ves et des families et nous le voyons tous partir
avec grand regret >.

Pendant le triennat de M. Pemartin, M. Gaillard
vint faire la visite en 1868. , Je suis satisfait, 6cri-
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confrkres, et des heureux resultats que leur zMle et
leur bonne volont6 ont obtenu aupres des enfants.
Je n'ai qu'h engager les confreres A se maintenir
dans leurs bonnes dispositions n.
M. PWmartin fut remplac6 par M. Bignon, qui resta trois ans lui aussi ; A la fin de ce triennat, M.
Gaillard vint faire la visite. II f6licita les confreres
de leur franchise et de leur simplicit6. ( de qui m'a
le plus impressionn6, &crivait-il, c'est d'une part le
zeie du superieur pour obtenir une exacte observance
des regles ; de l'autre, la docilith qu'il trouve dans
tous les confreres. II y a une amelioration sensible
dans le bon esprit des edIves
Apres le d&part de M. Bignon, la situation devint
moins bonne ; trois superieurs ne firent que passer
et essayirent vainement de renflouer le bateau qui
faisait eau. II n'est pas facile de bien saisir les causes
de cette baisse. Les uns disent que I'6veque n'itait
pas pour le Petit seminaire et qu'il favorisait les autres &coles de son diocese. D'autres disent qu'une
puissante Congregation chehchait par p-titionnement A ouvrir un coll6ge, etc. Quoiqu'il en soit, la
situation des Lazaristes paraissait intenable ; aussi
M. Bore etant passe A Nice, en 1875, decida le d6part. Maitres, 6elves, employ6s, en furent avis6s en
particulier. Quand la nou'velle s'en rtpandit dans Ie
public, il y eut intervention de la part des families
notables du pays ; M. Cessoles, le juge Thierry, M.
Labories, ancien gouverneur et pour lors d6pute. Le
gouvernement lui-m6me intervint et par la bouche de
M. Tardif, directeur des cultes, il disait au P. Bore :
"rPatientez, maintenez la maison A tout prix n. C'est alors que le P. Bore envoya & Nice I'homme
qui devait renouveler,l'ceuvre, I'animer, la d6velopper, la faire grandir et I'illustrer pendant trente-cinq
ans ; nous voulons parler dd M. Courr6ge. M. Bord
I'annona ainsi * Monseigneur : ( M. Courrege a
donn6 pleine satisfaction aux families de Constan".
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Votre Grandeur ),.Ces paroles se realisereat a la
lettre.

M. Louis-Joseph Courrege etait n6 le 28 janvier
1841 A Vimenet, dioc&se de Rodez ; il avait etA recu
dans la Congregation, le 8 aoit 1861, etant deja tonsur6 ; avant d'etre ordonr pr&tre, it fut plac &
Nice, if y resta jusqu'en 1871 ; il fut alors plac6 A
Constantine et y devint superieur en 187a ; ilavait
31 ans. Nous I'y verrons h I'oeuvre quand nous traiterons de la province d'Algerie, M. Courrege partit

i Nice, comme superieur, en 1875,
L'6tablissement retrouva bientot une vie nouvelle,
eIs ilives arrivirent nombreux, ity eut de l'ordre
et de la discipline ; les fournisseurs reprirent confiance, car la maison avait perdu tout credit.
Faisons d'abord le portrait de M. Courrege, donDons une apprecation gnderale, nous le verrons ensuite a I'oeuvre.
Haute silhouette, large carrure, tempnrament rebuste de Rouergat, figure imposante, front large,

yeux bieus pleins d'une finesse qui fuse par moment
aomie un 6ciair. II venait d'Algerie apres la guerre
de 1870 ; une ligende se forma autour de son nom,
on a rpt) qu'il avait it6 officier en Afrique, qu'il
avait fait le coup de feu ; son allure martiale n'&tait
pas pour dimentir ces rumeurs. II. rccevait les visiteurs avec une courtoisie pleine d'aisance et de tact,
oil la distinction s'alliait.fort hien A une simpliciti
qui savait te rendre preoque familler sans jamais
s'ahaisser.

Les 6ives io voient parqourant la terrasge ou les
cours d'un pas alerte et d4Cid4 ; iI est arrm d'un
caiepio, It redoutable ealepin ; il y crkit Ses notes,
aes renarques avec une &criturelarge et femne dont

les contours auraient de6el6 aux yeux des graphologues les moins avertis une noble originalit6, une par4Jit.e maitrise do soi. 11 note ee qui l'a choque eP
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classe, A l'etude, dans la cour. Puis il fait ses remarqiues au r6fectoire, en termes sees et brefs ; il
fait toujours appel aux grands sentiments, I'honneur
at le devoir. 11 est jaloux de I'honneur du Seminaire et ii insufle dans les l66ves un culte pour leur
maisona
Nous le verrons plus tard, sous le P. Fiat, construire la chapelle, la salle de spectacle, agrandir le
r6fectoire, les classes.
II invite toutes les personnalites qui passent & Nice
h visiter sa Maison et a dire un mot aux 461ves. II a
horreur de la sp6cialisation ; ii veut une culture g•.
n6rale qui forme des hommes distingues, des homines de devoir, des chretiens convaincus. Plus tard,
ses enfants se sp6cialiseront et iront dans toutes les
carrires o6 ils feront noble figure. De Ih sortiront
des gin6raux, des prifets, des magistrats, des avo.
cats, des commercants, des industriels, des pr4tres.
11 est intransigeant sur la tenue, la politesse, I'ordre.
11 pr6ne la gymnastique, les bains dans la mer, les
promenades dans la montagne. II donne l'exempne.
Tous les matins, sa premiere visite eat pour la mer
oa ii va endurcir son corps au contact de 1'eau fraichel C'est un alpiniste de premire classe ; il connait tous les monts et toutes les vall6es de ses chres
Alpes maritimes. Et plus tard, a la fin de ses jours,
revenu A la Maison-mire, il sortira toutes les aprs-.
midi et arpentera les bois de Boulogne, de Vincennes, de Meudon, comme un intrepide jeune homme.
Suivons maintenant M. Courrige a l'ceuvre. Notre
tiche sera rendue facile, car M. Courrege, comme
tous ceux qui out trace un sillon, avait la bonne hahitude de noter, au jour le joir, ce qu'il faisait, ce
qu'il n'avait pas fait, ce qu'il aurait du faire, etc.,
excellent moyen de marcher d'un pas str et non pas
a laveugle, selon le caprice de I'heure.
M. Courrege arrive & Nice le 2 juillet 1875: maccueil
sympathique. Pendant les premiers jours, je me suis
rendu compte de la marche de la maison ; visites
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des classes, des.6tudes, des offices. Visites A l'evtche,
aux fonctionnaires civils et militaires, aux ecclesiastiques, aux soeurs, aux communautes. Messieurs les
proicsseurs m'ont remis leur programme. Les elives
sont au nombre de 54. n M. Courrige 6tudie toutes
les pikes concernant I'etablissement, sa fondation,
son histoire, les contrats anciens et nouveaux, le
coutumier.' II tel6graphie - Paris pour demander
trois confreres qu'il estime : MM. Delaporte, Capy,
Rouchy. II veut les avoir avant la distribution des
prix, afin de donner confiance aux parents. Le 15
juillet, lesdits confreres sont annonc6s. Une soeur
offre une bibliotheque. Les o2et 21 juillet, M. Courrage fait faire deux compositions qui l'aideront ha
connaitre la force des l16ves. Les eleves des hautes
classes sont envoyes aux.examens oraux du Baccalaureat pour se faire une id&e de ce qu'il faut savoir.
Le 19 juillet, M. Courrege commence un cabinet de
sciences. M. Courrege regle aussit6t le statut des
domestiques : reserve, tenue, relations avec les 16ves. II faut que cela marche : c'est A prendre ou A
laisser. II regle aussi quelques points concernant
les professeurs : tons doivent passer les recr6ations
avec les el6ves ; tous les devoirs doivent 6tre faits
sur cahier, afin que le Superieur puisse contr6ler si
un professeur fait travailler et s'il corrige les devoirs
et comment il les corrige. II regle la manire de
donner des notes ; il exige un bulletin journalier pour
les externes. Les professeurs ne vont plus mener une
vie de farniente ou de caprice. La maison est visit&e
de haut en bas : mobilier, paillasses, chaises, tables,
murs, cabinets, cours, arbres, cuisine - a cet office,
personne n'a le droit d'aller, si ce n'est le superieur
et i'econome. Ii faut de l'ordre : ce n'est pas le laisser-aller qu'on voit dans certains etablissements secondairps oit malheureusement chacun fait ce qu'il
veut. Ici, c'est I'ordre. Quelques-uns en patiront et
trouveront que M. Courrege est trop s6v-re. Heureusement, il est soutenu par le Superieur general, A
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qui il montrera que, dans les 6tablissements d'Etat,
on exige dix fois plus des professeurs, et que cela est
nkcessaire. M. Courr6ge tiendra bon, malgr6 les departs des professeurs qui ne veulent pas s'astreindre
a cette discipline, et heureusement, les visiteurs soutiendront toujours M. Courrege.
M. Courrege prohibe le patois, impitoyablement,
ainsi que les gros mots,les sobriquets ; on marchera
dans les rangs, I'un derriere l'autre, les bras crois6s,
en silence.
M. Courrege note que la Mere g6nerale a pay :
tapisserie pour les banquettes des parloirs, pour
draps de lits, amicts, plurificatoires, corporaux, nappes d'autel, chemises, courtes-pointes pour tous les
lits, moustiquaires pour les professeurs, mouchoirs,
bas, cols.
D6fense d'aller dans les chambres des professeurs;
defense a ces derniers de tutoyer les tl6ves, d'aller
chez les sceurs.
On arrive ainsi a la fin de I'ann6e scolaire. Distribution des prix. M. Courrege note les defectuosits : salle trop petite pour la distribution. 11 faisait
bien chaud. La cour serait mieux.
II faut organiser les vacances : celles des confr6res se passent a la maison de campagne ; on regle
lever, oraison, examen, office, etc., ne voir personne,
ne pas entrer dans les maisons, jamais (avec 3 points
de suspension), pas de chasse, ne pas incommoder
M. le Cure. II y a quelcfues 61lves qui restent : chacun devra les surveiller A son tour.
M. Courrege profite des vacances et du contact
plus familier avec les professeurs et quelques l66ves
pour ridiger le reglement de I'ann6e scolaire. < I me
faut aller doucement, ictit-il, car je ne connais pas
bien le personnel, etc. Que voila un homme sage I
II s'informe discrktement des abus, des r6formes d&sirables, et possibles, des reglements, des programmes. Mais il tient A la vie en commun, A la maison.
Ne pas sortir sans permission - pour les MlIves m6-
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me en vacances et A la campagne - qu'ils fassent
Une toilette convenable, qu'ils aient totjours une
tenue propre, severe m&me.
M. Courrege profite des vacances pour faire des vi.
sites plus longues aux autorites civiles, A M. le Commissaire central, A M. le Prefet, etc. Toutes les visites sont signales. II y en a 5 ou 6 par jour pendant un mois ; toutes les lettres 4crites ou retues
sont indiqu6es.
Le 2 aoit 1875, M. Courrege signale l'envoi de la
p&ition des J6suites a M. le Ministre de 1'Instruction
publique et h M. Tardif, directeur des Cultes, sans
indiquer quel est l'objet de cette ptition. Le 14 aoft,
venue de M. Stella. Chaque jour des vacances, il y a
des remarques sur les ameliorations desirables A
tous points de vue, on dirait un general qui pr6pare
minutieusement son plan de bataille.
Les confreres terminent leur retrite pour le 27
septembre. La rentrte est bonne. Les 4t1ves font une
petite retraite pr&ch&e par M. Lacour, dui
au 14 novembre ; i la cl6ture de la retraite, on organise la
Conference de Saint Vincent de Paul, pour les
grands. II y a aussi grande promenade du tableau
d'honneur, A Villefranche, Monaco, San Carlo, on
rentre a Io heures du soir. a J'ai tout pay6 >,, ecrit
M, Courrege.
Si la premiere division a sa conihrence de SaintVincent de Paul, la seconde a l'ceuvre dc la Propagation de la Foi ; plusieurs dizaines qui 6lisent chacune leur azlateur.
Le i" dcemnbre, il y a une r6petition de ce que sera
1'examen du Baccalaurkat : tout se fait au s6minaire
comme il se fera le jour du baccalaurbat. L'examen
a 4t6 tris satisfaisant. La promenade du tableau
d'houneur de d6cembre se fait A Antibes.
Le io decembre, on prepare au conseil les examens de la fin du trimestre, auxquels les parents soront invites par inmrim4s. Suit une r6capitulation des
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reparations operees depuis I'arrivie de M. Courr•ge.
On en 6numbre 28.
M. Courrkge qui coanait maintenant ses hommes,
les professeurs et les iL6ves, r6gle ce que devra etre
la discipliqe et l'nmulation du seminaire. II y a trenter4eux articlee t 4 noter le 9* sabbatines, o'i le sup6rieur passe, chaque semaine, dans les classes, pour se
readre compte 4d travail des Cl-ves (c'est le but
avoue) et aussi pour voir si les professeurs perdent le
temps en classe (but non avouh, mais sans doute le
principal dan. I'iptention ; car M. Courrbge sait
bien que le grand mal est A1dans les Petits s6minaires). No 15 i Chaque professeur doit pricher, a
tour de rble, C'est un exemple A donner, c'est un
niaistere sacerdotal. Rien ne peut in dispenser, ni
timidit4 (il faut se jeter a I'eau), ni amour-propre,
crainte de ne pas bien prkcher (c'est orgueil), NO 28 :
Lts f4te des professeurs se cealbre le meme jour, ce
sea la Teo4 Perp. Compliment et bouquet en casse,
Pas de claq#e.,,
Pour les &tudes,ii y a seize paragraphes qui d6no.
tent Ie *ouci de M. Courrege pour de fortes &tudes
(cabinet de physique et de chimie, cours d'anglais,
d'allemand, d'italien, organisation sdrieuse des classes, programmes detailles, herbier, cartes murales).
Signalons en particulier le r1* paragraphe qui ron-

cerne la lecture accentuie, en latin, de l'Ecriture
sainte au rmfeotoire.
Du 19 au 24 decembre, ont lieu les examens auxquels assistent Monseigneur I'Evtque et les parents.
Pendant les examens, arrivent cartes et globes envoyes par M. le Ministre de i'lnstruction publique,
g&teaux et vins donnis par M, le prince Pignatelli.
Les dlves qui n'ont pas eu les notes suffisantes ont
td consign6s, plusieurs jours, au lieu d'aller en vacances.

M. le Visiteur arrive le 27, pendant les vacances,
9n va l'attendre cinq a la gare ; if reqoit tous Ve
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confreres, rggle deux ou trois affaires, on lui donne
.un diner et il s'en va.
1876. - Les premiers jours de janvier sont consacris aux visites de bonne ann6e ; M. Courrege note
ses remarques, ce qu'il y a lieu de conserver, ce qu'il
faut supprimer ; il note egalement toutes les 6trennes qu'il a donnkes.
La rentree se fait comme elle doit se faire ; trois
seulement arrivent en retard.
Monseigneur est venu ; on lui fait des compliments
en francais, allemand, anglais et italien.
M. Courrege decouvre un fait grave d'immoralit4
de dix le6ves : un est renvoye, les autres sont punis,
15 jours a genoux, a la sortie du rifectoire.
II signale plusieurs fois qu'il a Wte donn6, a tous
les eleves, des livres de chant.
Nous sommes a Nice ; il ne faut pas s'ktonner
que le Journal de M. Courrege mentionne que le dimanche de la Quinquagesime, apr&s vepres, les 6Wves sont all6s sur la place Mass6na voir d&filer le cortege carnavalesque. Le mardi suivant, mardi-gras, les
el6ves vont encore au Carnaval. Mais quelques-uns
se sont oublies ; une dizaine ne sont pas rentrs :
ils seront priv6s d'une promenade et d'une demi sortie.
Le 20 mai, les 6lbves adressent une pItition a M.
Courrege pour avoir une socikt6 chorale ; le

21,

on

se reunit au salon pour organiser cette societe, les
elives elisent le bureau ; le 23, le bureau se r6unit
et a resolu la preparation d'une messe, d'un bolero
et d'un In manus tuas.
Les examens se font, non pas a la vapeur, mais s6rieusement, une classe par jour, un jour par classe.
Au conseil des professgurs, M. Courrege n'admet
pas que ce soit la foire, ni qu'on deblatere uniquement et quelquefois sottement sur les el6ves. I1 rfgle
tout tanquam auctoriiatem habens. Ce n'est pas un
parlement o5 chacun parle a sa guise. Prenons, par
exemple, le Conseil du 23 avril : il fixe minutituse-
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ment tout ce qui devra etre fait ; ii n'y a pas que
les eleves qui ont des obligations, les professeurs en
ont aussi et de plus graves que celles des 16lves.
Apres cette riglementation pricise oii tout est au futur imp6ratif : on fera, ii y aura, etc., M. Courrige
ajoute : j'ai ensuite lu toutes les observations qui
pouvaient interesser personnellement les professeurs
pour le bon esprit, le zele, la prudence, les 6tudes, la
discipline (gros mots, patois, rixes, sobriquets) contre lesquels les l66ves protestent.
M. Courrege ajoute a son office de superieur le
cours de philosophie.
Entre autres petites nouvelles, signalons la suivante qui ne manque pas de saveur : Seance dOnnie
au r6fectoire devant toute la Communaut6 (lundi I"
mai) par un artiste allemand, sur la cithare. La quote
a rapport. une quinzaine de francs !
Le 4 mai, M. Gadrat vient faire la visite reguli&e :
voici quelquel extraits du discours adress6 aux confreres par le visiteur a la fin de la visite. Apr&s les

avoir felicites de leur tendre et filial amour pour la
Congregation, de leur cordial et genireux attachement A toutes nos regles, de leur parfaite observation des saints voeux, de leur zile vraiment digne de
louange pour les succes de 1'oeuvre, M. Gadrat continue : <<Quel malheur que vos pr6decesseurs dans
cette maison n'aient pas tous et toujours compris I'influence que le defaut de saintet6 interieure exerce
comme necessairement sur la conduite interieure, et
tous les maux qui pouvaient 6tre la suite. d'un manque d'6dification. Celui qui fera le plus de bien, continue le Visiteur, ce n'est pas le plus savant, le plus
intelligent, le plus zdi, ce sera le plus saint. GrAce a
Dieu, grAce A la vigilance de votre bon superieur,
grAce a votre bonne volontd, je n'ai decouvert aucun d6faut n.
Voyons le.rapport adress6 par le Visiteur au Sup6rieur gneral, M. Bore ; le langage n'est pas diffrent et 1'Mloge est le meme. a On s'6tait propos6, en
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plaCant M. Courrege comme superieur, de relever te
niveau des etudes ; grAce & Dieu, grAce A la sagesse
du Superieur, au bon esprit, au zle ,des collaborateurs, A Ia conduite des professeurs tres 6difiants, on
ne parle qu'avec respect de la maison ; le niveau des
etudes est relev6 ; la pi&td, le bon esprit ont pris fe
dessus, on voit poindre des vocations ; les 4l6ves affluent j de 40, its sont passes A 8o. , M, le Visiteur
dit de M. Courrege : 4 Trbs r6gulier, tres prudent.
capable. II a vraiment I'esprit de conduite, et il sait
joindre la fermet4 & la bontd de coeur. 11 a beaucoup
d'empire sur ses confreres qui ont pour lui autant de
respect que d'affection. II est aussi tr~s vigilant et a
I'oeil A tout ; c'6tait vraiment t'homme qu'il fallait.
Plus tard, quand le bon esprit sera solidement etabli, on jourra lui donner des sujets un peu rev&ches ;
et s'ils ne sont pas trop nombreux, it les domptera et
les dressera. II est en effet ce que, dans le monde,
on appellerait un homme A poigne ,.
M. Ukhls est admoniteur, assistant, &conome; professeur d'allemand et d'anglais. It a, de temps a autre, des moments d'ennui, d'humeur noire, provenant de son exit. Quelques paroles d'encouragements,
quelques 6gards l'aident A supporter. M. Ripon a un
heureux caractere ; it est fort aim6 des confreres,
fait tres bien sa classe. M. Rouchy est an excellent
confrere et bon professeur. 11 aime bien son office,
tres aime et estim6 de tout le monde. M. Delaporte,
sujet de choix, trzs z4le, pour ne pas dire trop. Ses
tlves I'aiinent et I'admirent pour sa capacit&. M.
Hiard, autrefois professeur de seconde, cette ann6e de sixieme. Cette descente lui a 4t6 un peu sensible. 11 la supporte neanmoins. It n'a besoin que
d'tre encourage, it a du talent, du z~ie. -- M. drachet aime son enploi, a du zMle, grand succs. Homnme sans ambition, it sera heureux et fera beaucoup
de bien partout. M. Copy, tres pieux, fervent, rbgu-

Iier, capable, fort jeune, destint
cellent supdrieur.

A devenir un ex-

Pendant la visite, on a fait officier M, le Visiteur
pour la fite du Patronage de saint Joseph. Grand'.
messe en musique. M. le Visiteur a b6ni le cceur
offert A saint Joseph pay 1'orpheon. It pr4che B I'E
vangile. M, Courrege commence A noter ce qui lui
parait devoir &tre change. II trouve les etudes un
peu trop longues.,,
La visite se termina le 9 mai, Les comptes de la
maison portent qu'on a donn4 200 fr. A M. le Visiteur et qu'on lui a pay4 son billet de chemin de far,
en premitre claa..
Le.1

mai, le compte-rendu du conseil est

plus

long: On pr6voit la fete du Suprieur. Pas de feu
d'artifice ; il y aura des seances de prestidigitations,
de physique ; on ira a une mnnagerie voir des lions,
des tigres, des 6liphants. On pr6voit la communion
solennelle. Jusqu'ici, chaque famille payait le cierge,
et il y avait de grandes differences entre chaque cier
ge z les uns 6taient un@ pauvre petite bougie, les aus
tres 6taient comme les cierges de la Chandeleur
qu'on offre au Pape. M. Courrege volt un abus en
eela et dicide que d6sormrais tous les cierges seroat
semblables. Sans doute, ce sera une perte pour la
maison qui avait grand profit A recevoir ces cierges

d'un grand prix i mais M. Courrege a 1'Amne trop
grande pour s'arr&ter A ces miserables questions d'ar.
gent. On privoit aussi les bains de mer qui sont ung
chose importante A Nice, A ce meme conseil, M.
Courr6ge communique les recommandations que le
Visiteur envoie comnme frut de la visite : on lira le
Novum avant le diner et on lira les Dicrets, en place
de la eonf6renoe.
Tons les &vnnements de !a vie du Petit smrinaire
d6filent, dans le Journal de M. Couraege, avec toutes
les remarques d'un sup6rieur attentif A tout, notant le

mal et le bien. Du mal, il y en a. Ce dignp suptrieur
ne croit pas tout perdy pwo -ela
; et le Visiteur,
loin de a'ea alanner outre mesere, comme on le voit
dans nos-arciives pour qtelqu eqs •s•s pet
p
xp&
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mentis, calme les confr&res et ne s'imagine pas sottement que le changement de M. Courrege est, ncessaire pour cela, et que son changement va imm6diatement supprimer les passions et le p6ch originel
pour ces jeunes gens. Du bien, il y en a, et c'est le
m6rite de M. Courrege de dcvelopper ce bien ; il le
signale, il en f6licite les 6l1ves ; il n'est pas de ces
6teignoirs qui pensent tenir les enfants a coups de
zeros et de punitions ; il leur fait concevoir un ideal
d'honneur, de noblesse, de devoir. Tout ce qui regarde la premiere communion, la confirmation, est
bien regld ; M. Courrege note en particulier ce petit
d&tail pour la confirmation : Diner splendide, conduite parfaite des 61eves pendant tout le diner.
M. Courrege n'entend pas qu'un professeur puisse
priver un 0ldve d'une chose estime tr&s utile ou nB
cessaire ; ainsi un professeur nAa pas le droit de priver un l66ve des bains de mer qui se prennent trois
fois par semaine. 11 sait que parfois les punitions
sont donnies ab irato, sans observer les rfgles de la
justice, et sur ce point, il est intransigeant. Si le
professeur n'est pas content, tant pis : qu'il se soumette ou qu'il s'en aille.
Un des professeurs, M. Brachet, est ordonn6 pretre, A la Trinitft. M. Courrege se sert de cette ordination pour faire le plus de bien aux el6ves, pour
susciter on developper en eux le desir du sacerdoce.
M. Courrege aime les manifestations. A certains
jours, les 6lives sortert et se prominent dans la ville,
en rangs de dix, chaque rang6e marchant a dix pas
de distance de Ia prc6dente.
Cependant, M. Courrege ddfend toujours les feux
d'artifices, les feux de joie, les fus6es, les p6tards, qui
6taient de tradition.
La f&te du Sup6rieur est c6lebr6e le 2a juin. M.
Courrege n'oublie pas de mentionner tous les cadeaux
qui lui ont &t. faits et tout ce qu'll a donnA. La liste

des dons qu'il a recus est impressionnante et curieuse : bouteilles de vin, caisses de vin, gAteaux, bou-
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quets, vases, encrier, portrait, etc., etc., de la part de
24 donateurs. Il y a trois compliments : francais, anglais, allemand. La fin du Journal de cette fete se
termine ainsi : bonne journee, calme, simple, amusante, sans accident, parfaite tenue au diner, simple
claquement de mains.
Les services 6taient assures par les soeurs de StThomas de Villeneuve. La Superieure g6ntrale vint
faire la visite le 23 juin, et demanda trois choses i

M. Courrege : qu'il y eut 8 soeurs au lieu de 7 ;
que la cave soit confi6e non h une sceur, mais A quelque autre ; qu'il y ait sdparation absolue entre soeurs
et professeurs.
Le 28 juin, grande d&couverte. M. Courrege apprend qu'il se ridige, dans la maison, un journal
clandestin :,L'Echo des classes. Ce journal a un
mois d'existence. La collection complete est lue avidement, et apr6s cette lecture on renvoie le R6dac-

teur en chef pour 4 jours dans sa famille.
La distribution des prix se fait, cette annie, dans
la cour. On a demand6 la musique au colonel, des
d6cors a M. le Maire, des chaises au Port, on fait
annoncer la f&te dans les journaux de la localit6 et
on prepare de la bire pour les assistants. Pour etre
tout A fait bien, on prend un bain ; le dentiste et le
coiffeur metent les 6lves en tenue parfaite ; on indique tous les presents A la c6remonie. Un ceremonial
minutieux rfgle la f&te ; le Journal ressemble A un
livre de rubriques.
Apres la distribution, dispersion g6nfralýe On indique soigneusement oit vont les 61lves et es professeurs. Notons que MM. Rouchy et Gleizes vont &
la montagne. Pendant ce temps, M. Courrege va remercier les autorit.s qui sont venues A la distribution;
it se charge 6galement d'annoncer les tristes- souvelles aux parents, comme l'insucc&s de trois #lhves
au baccalaurbat.
Ensuite, M. Courrege va a Paris et obtient trois
nouveaux confreres. J'ai obtenu de la Mere genrrale
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tout ce que portait la liste ; mais il ne.dit pas ce quo
portait cette liste. M. Courrfge, minutieux, note a sea
retour ceux qui sent venus 1'attendre.h la gare.
Le ;8 septembre, 4 la cl6ture de la retraite dee
copfrkres, M. Courrkge note mystbrieusement une
communication de Monseigneur sur le Petit et le
Grand saminaire : 4aoseigseuw va & Paris aiter
avec la P. Bor, ; et garde le silence le plus abeolu
sur cette affaire.
Le I" octohre, conseil des professeurs : chacun

doit avoir copii son programme, son ordre de devoirs et de lerons. On leur fixe l'heure de leurs raises, leurs places au rffectoire, dans les rangs, dans

les passages A la chapelle. Le coiffeur va yenir couper les cheveux a tous.
, M. Courrbge ricapitule alors toutes les opk6ations
mat&rielles, faites dans le cours de 1875-1876.
Le 2 octobre 1876, rentree officielle. Tout no se
fait pas comme b la caserne : le a, il y a cinquaneeSpt •l•ves ; le 3, soixanteddij ; le 4, soixante-dixsept ; le 5, quatrevingt ; le 7, quatre.vingt-un ; le 8,
quatrc~vingt-trois ; le ii, quatre-vingt.quatre ; leI5,

quatre-vingt cinq. M. CourrBge fonde en une seule
Association, la Conference de saint Vincent de Paul
et la Congregation de la Sainte Vierge. Charit4 et
purete.
. De nouveau, la dentiste, le coiffeur yoient tous les
6l6vs. M. Courrkge note qu'il faut couper A tous les
iltves les ongles des pieds et des mains.
UI petit aspcimen de grand.messes du Petit s&minaire, le i1 novembre. Eitrde et sortie par la mus-

que militaire. Trio de flftes A I'offertoire. Adeouem
de Mozart & I616vation.
CG'et M, Rauley qui prAche la retraite des kl&ves.

Pa4-,l les multiples details du journal, signalons
I'vrFi;Ft
du cadeau de la Mere gnerale : quatre ornements, devant d'autel, deux aubes, un voile hum&rEsI, dens soutanes rouges, quatre surplis, des bas, des
als des flanelles, etc.
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M. Courrege est bon papa ; t1accorde les r&crations su pplmentaires que luf demandent les Mivves,
lorsqu'i y a quefque raison no semblant de raison.
Le I dtcembre, commence ta Congregation des
Saints Anges.
187t. - Signalons un avis donne le 25 janvier par
M. CourrAge aus professeurs ; if recommande aun
confesseurg d'acqutri la confiance la plus absolue
pit avoir la sincritd, et ii leur signale quie les actions deshonnktes par les elwves seuls ou rnunis sont
plus Con-munes qu'on ne croit.
Notons cette petite remarque du tundi-gras, o0 les
&lBves sotit allts au carnaval, a dleves aussi tranquilMais dix d'entre eux
les qu'en temps ordinairen.
&tant arriv6s eh retard, quelques minutes seulement,
sont retenus le lendemain mardi-gras, jusqu'a jo
heores.
1., 26 fevrier, visite de don Bosco. Le 14 mars, M.
Courrige va A Marseille saluer le P. Bore qui vient
d'Algerie. Les examens comme toujours se font trs
eriettsement. Its durent une dizaine de jours ; on
;proclame solennellement les r6sultats, et 66Ives et
classes sont apprkicis selon leurs oeuvres : cette fois,
les classes de seconde et de septieme se sont montrbes
faibles, et on lepublie pouria confusion et I'amendement des 6leves (et peut-4tre de leur proflesseur).
Orze Cl~ves sont prives de vacances A cause des no,
tes de leur examen. Pendant ces vacances de P&ques,
chaque professeir fait un jour plein de surveillance,
depuis le lever jusqu'au coucher, et t'on donne A
ceux qui sont retenus unr travail asrieux.
La renftrde des vacances de PAques a tWpeu rtgu*
lite. M. Couttrge explique cela par le mauvais
temps ; il flicite ceux qui sont renitres et excuse ceux
que th pluie a retenus chez eux, dans tes montagnes.
Le taIppor envvoy &h I'Inspecteur d'acad6mie, a
Cettfr date, sighale seize ptofesseitrs, dont trois laIqitte et troig itrangers, quatre-vingt-dix-sept 41ve*,
doat quatre-vingt-deut pensionnaires, sept demri enf-
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sionnaires, huit externes ; ii insiste sur I'education
chr6tienne, ferme et paternelle : pas d'esprit de parti, nourriture confortable, enseignement classique.
Le 14 avril, nouveau pot aux roses d6couvert par
d6nonciation. Quand passe A Nice un grand personnage, M. Courrege I'invite toujours a donner une
conference, et il recoit toujours royalement son h6te
de marque avec bouquet, compliment, musique, etc.
Ainsi fut recu, en avril 1877, le Commandant du
vaisseau Provence.
Souvent on signale : recreation ou promenade sur
la demande des 61lves.
Un jour, le cure de la paroisse demande le concours, de la musique du college pour la procession
de la Fhte-Dieu. a J'ai demand6 A r6flchir, 6crit M.
Courrege, c'est trop d'eclat pour nous ! ,
Dans le courant de 1877, M. Gadrat fait la visite
du Petit seminaire sur la demande de M. Courrege.,
Les confreres sont tenus s6virement par leur superieur, mais ils lui sont tres attaches, heureux et contents. II y a cent e~lves ; ils sont pieux, se confessent tous les mois, beaucoup chaque semaine ; il y
a des communions tous les jours (n'oublions pas que
nous sommes en 1877, 6poque ou, meme dans nos
Grands seminaires, on ne permettait pas de communier tous les .jours). II y a deux congregations, celle
de la Sainte Vierge et celle des Saints Anges. On
n'avait pas encore invent6 ces multiples congregations, presque autant qu'il y a d'ann&es, entre 7 et
21 ans. La devotion d'alors 6tait plus simple, plus solide, moins tapageuse, moins bariol6e. Le Visiteur
ajoute que M. Courrege a su exciter 1'6mulation parmi les 6l1ves, que ceux-ci sont studieux, ce qui leur
permet de demeurer vertueux. Evidemment, ii v a des
scandales de temps en temps ; le Visiteur ne croit pas
que tout soit perdu a cause de cela, qu'il faille changer le superieur, les professeurs ; ii connait bien la
nature humaine, la nature juvenile ; il approuve pleinement le superieur ; il 1'engage A continuer, malgr6
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quelques critiques qui sont inevitables, vu les. passions humaines. Le collige jouit d'une excellente r6putation ; Monseigneur est extr6mement satisfait ;
les chanoines cessent de dire du mal de M. Courr&ge ; ils commencent A en parler en bonne part. M.
Courrege a dejh e6teint 15.ooo fr. de dettes. Les confreres sont A leur affaire, sauf deux dont l'un est tellement prtoccup6 de sa sant, qu'il en est tout absorb6.

Le Journal signale, le 18 juin 1877, I'arriv&e du
jeune MWrolla de Naples. Est-ce notre confrere ? On
le mettra a un cours sp6cial, oh il apprendra le francais et les matMmatiques.
La f6te du superieur est f6t6e solennellement. Le
menu des levves comprend beurre, saucisson, vol-auvent; pommes de terre, poulet, salade, creme, cerises, gateaux, vin blanc, caf6, glace. M. Courrege note tout ce qu'on lui a offert : soixante bouteilles,
vingt-huit bouquets, douze gAteaux, des bottes de
bonbons et des tableaux ou images de St Louis. M.
Courrege d6cide que d6sormais on simplifiera un peu
la f&te. II y a tous les ans, une grande promenade :
cette ann6e, c'est A LUrins, le 12 juillet. On a pay6
ioo fr. pour le bateau, on a donn6 zo fr. aux moines.

Le 19 juillet, messe de communion a 6 heures, bain
de mer A 7 heures, grand'messe A 8 h. et demie, distribution des prix, le soir. Les jours suivants, M.
Courrige assiste A toutes les distributions de prix de
Nice et des environs ; en homme prudent, ii s'informe, il compare, ii juge, ii apprecie et il fait son profit de tout, de ce qu'il approuye et de ce qu'il d6sapprouve. A la distribution des prix de Sainte-Ursule, ii
ne met qu'un point d'exclamation.
Apres les vacances, la retraite des professeurs.
Pendant cette retraite, Mgr Sola qui a donn6 sa d6mission d'eveque, vient demander la situation financibre du Petit s6minaire, pour faire son rapport sur
ce qu'il a fait pendant son 4piscopat.

La tentr&e est excellentei cent-seize l66ves. Retraite, pendant laquelle on s'impose la grande mortification de ne faire tnmttsique vocate, ni musique instruitetitare. En revanche, apres ta tetraite, on va en

grande promenade, et la fanfare dtr college donne
un concert stuf le Boulevard de 'lmfiratrice et stir

ta Promenade des Anglais ; on va aussi visiter le
Musee.
Les &tudes reprennent avec ardeur. Pour se ptpa-

rer au baccaulaur~at, on ktablit totts les 15 jours ce
que l'argot des lycees appelle des colles. Le ournal
reproduit d'une mani6re impattiale et impassible le
bien et le mal. II signale : malaise, guerre sourde

chet les grands Iles Conimunautss, comme tes iirdividus, onf souvent deS maladles ; il ne faut pas s'en
efrayer, cela passe pat la patience plus que pat les
remides. M. CourrBge est la justice mme ; quaid
les bors ont tort, it le reconnaif. fne fois, les eongr&
iot
fair trop de zmle ; ilf. out provOtqu du
ganistes
mauvais esprit par leut critiques acerbes ; blAne de
Ta part du suptrietr. Restons dans le juste milieu.
Voilh une excellente formation pour la vie. A Noel,
!es petits restent dans leur lit pendant la messe de
rniiuit. C'est sage. - LVann&e 1877 s'acthve par
I'installation du gaz, on a b6ni tous les becs de gaL
et Mrine ie conpteut. Le d6but de 1878 est marqu6
da quetques incidents : deux tleves se sont dvads-.
uti t?[ve a 6t6 renvoye, il se suicide dans sa famtile.
IM. Courrege note pour fa premiere fois qumi1 est indispose, qu'il a la fievre, mais cela ne I1 arrete pas ; il
nia'che toujours, et la fivre disparait. Au Carnaval

de certe ann&, quarante Cleves ont manque de ren-

trer a I'heure, te soir : sanction, mais sanction appliquie selon la faute qui nrest pas grave & Nice, cat
plus tard tous ces jeuntes gens

ie manqueront ja-

nais un Carnavaf, et its y seront invites par des eccdsfastiques. 11 faut comprendre les choses et ne pas
jfget tes faits d'aprs une natute Imaginaire et inexistante. II faut faire' comme Dieu qui gronde et pat-
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donne. Aux vacances de PAques, oq fait
W u
q'
if nage A Notre-Dame de Lagiet. A ai rentree; dixKl.
ves sent retardataires ; sanction ; mais A part calb
excellentes dispositions. Le sup6rieur es plytt qpti,
miste, ot c'est, je cros, la cause de ses tsutpcCs, AM
debut do mai i878, on apprend la nouvelt de
4a
iao
i
du P. Borw ; en kfvrier pr&cident, oa avait appris 1#
mort de Pie IX. On prie pour ces deux d fwtas,
Nous nous arrterons la, puisque nous Otudions 14
Compagnie sous le P. -BoM~ ; cqpeodant, comrpe tk
Visiteur est venu faire la visite canonique en uitj,
nous terminerons cette dtude par un aperyu du conpte-rendu du Visiteur, M. Gadrat.
Dieu bealt visiblemeat cette maison, nonmbre croie
sant des blgves, suCccs aux examens du hbacalaur4at,
bonpe discipline, exeellente rdputation ?. Le nouvel
6vAque, Mgr Balain, l's en grande astime.
Le Visiteur attire l'attention des confrtres sur le
exercices -de pietk qui se font en particulier. Void le
difaut qui fait le plus de tort au? coniftres des P&.
tits s6minaires, dit-il,
cause de la multipltcis~ do
leurs occupations et des drangements sans sombre
aqxquels la surveillance des Rl~ves les oblige
ila
succombeqt facilement & la tentation d'oametre la lee,
ture spirituelle .t comme la plupart n'ont pas de fa*
citit4 pour I'oraison, il no leur reste plus rien pouf
entretenir leur esprit de foi et leur zdle pour la prar
tique de la vertu.
L'unique manqqement du suprieur, M. Courrige,
est un exces de travail ; ii veille la nuit. Trbs aim6 et
trs respect par les confrbres, les Sieves, les parents.
II jouit en ville et aupres de Moasaigneur d'pa
grande considdration.
M.
op#y., professeur d'allemand. Excellent pve
tie, trBs pieux. trAs edifiant, trks rdgulier. Excessive
timiditd. M. Roucky fait ia troisibme. II a'y a one
lui qui m'ait paril mal de lui-mn~e ; if esti eaeat
fot,.aPgulier, trks doux, tres complaisant, tout A pes
devoirt de pwofeaseuz. Crainte exagrAe de la pr~id
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cation. M. Delaporte. Rhtorique. Trop & ses devoirs
de professeur, ne menage pas sa santd, il veille la
nuit ; il travaille pendant la r6criation. M. Brachet.
Prefet de discipline. Homme vraiment precieux par
le zile et le succes. Pieux, regulier, fort estim6 de
ses confreres. Faible sante, ii ne s'arrkte pourtant
pas. Son travail est excessif. M. Dorme fait la seconde. Excellent caractere, tres enjou., tres serviable ; ii est fort aime en meme temps qu'il rend la
vie heureuse a ses confrres. IDsire .4'tranger. M.
Hiard fait la quatrieme et la cinquim&e. Se plait
beaucoup, pieux, regulier, tres intelligent, esprit
droit pourrait faire un excellent administrateur. M.
Rambaud, professeur de musique et d'Etude. Remplit trs bien ses fonctions. M. Capy, procureur, professeur de sciences. Excellent esprit, le r6le de procureur n'est pas commode ; aussi M. Capy est oblige
de mcontenter quelquefois dans I'exercice de sa
procure ; fort estim6 et aime de tout le monde. Fort
pieux, tres regulier, d'une conscience fort delicate,
tres capable, tres laborieux. Un jour, tres certainement, il rendra des services plus elev&s. M. Guillaume Gadrat, Visiteur, termine ainsi son rapport : Je
crois m'etre conformd le plus exactement possible i
toutes les prescriptions et recom.mandations de la rgle du Visiteur. Malgrd une consciescieuse et minutieuse reckerche, je n'ai rien trouv de grave, ien de

bien manifeste et qui ne fut comme Ip consdquence
indvitable de I'exchs de travail auquel vous awes di
vous livrer.
Aprhs avoir longtemps prii et s6rieusement r6flchi, il ne laisse comme ordonnance que la recommandation de reciter l'Office en commun. Apres avoir
bien cherchi, on est tombW d'accord que 4 heures de
l'apirs-midi est I'heure la plus commode pour la plupart. M. Gadrat invite done les confreres a faire un
effort pour s'imposer ce l~ger sacrifice. On ne va guire plus vite en particulier qu'en commun ; du reste,
ce petit laps de temps n'est pas un temps perdu,
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puisqu'on fait la volontd de Dieu ; le breviaire en
commun. difie les 6l~ves et les strangers, nous rap.
pelle que nous sommes des gens de communaut,,
nous rend semblables aux chanoines et aux anges qu
chantent en commun les gloires de Dieu et nous prpare & ce que nous ferons 4ternellement.
M. le Visiteur nomme M. Rouchy, assistant et admoniteur. Ce digne confrere meritait bien cet honneur, et il remplira dignement cette double charge.
11 sera jusqu'. la fin I'homme de M. Courrege, son
ami fidele, I'excuteur devou6 de ses projets ; il ne
para;tra pas comme M. Courrege, mais il sera indispensable au superieur ; I'un sur la scene, I'autre dans
la coulisse ; les deux meneront pendant trente ans cm
beau collge-Petit s6minaire, qui a fait tant d'honneur a la Congregation et qui a procure taut de gloire
a Dieu.
La derniere maison de la province de Provence,
celle qui fut fondee la derniere en 1875, pendant le
g6ndralat du P. Bore, est la maison de Prime-Comnbe.
C'6tait un sanctuatre consacr6 & la Sainte Vierge,
conmme Torsainte, r6sidence du Visiteur , mais ce
lieu de pelerinage 6tait plus ancien que Toursainte,
il avait presque mille ans d'existence. Nous n'avons
pas a faire I'histoire de ce lieu saint ; nous avons
seulement A raconter ce que les Infants de saint Vincent y ont fait pour la gloire de Marie, du temps du
P. Bore.
Ce fut Mgr Plantier, eveque de Ntmes, qui appela
les Lazaristes & Prime-Combe. Malheureusement, il
mourut peu aprbs cet appel. Cette mort n'arr&ta pas
la fondation ; voici en quels termes M. I'Archipr6.
tre Corrieux, vicaire capitulaire, annoncait la bonne
nouvelle au clerge et aux fidbles de Nmnes.
" Aujourd'hui, dit-il, une antre joie
bie* suave
nous est donsee. C'est celle de vous anwoncer que
wous avons ps mettre d exdcution use aatre pieuse et
salutaire pensee de notre ýoiqu si regreWtU. Et4blir
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d Notire-Da~e
e de Prime-Combe des reigiesu p ur
reMdre 6 ee pt4srinage son antique splendeur, at pr
curer d ses chers diedsaiwn eomme use sorte d'mtei
gissement de cette sowre de graces at de bimfaita
que Mane a o•serts deu des sicles, dans ce sanctuaire vindrable, vtail 4t tos.jonts la pensie ds Mgr
Plantier... Les reusources manquaient a ses bons disirs, lorsqae (a F•ovidence elle-mwee, de sa main lir
bdrale, lui pfrsenta les fils de saint Vicent de Paul,

les prftres de la Mission, dits Laaaistes. Ils #ortaielt avee eux la richesst divine de lewr dvouement
a Marie et aux &mes de nos plus humbles parisses,
et its ne demandaient que la permission de s'itabWir
fou, traaeiller, a Prime-Combe, durast la belle sai
son, et deas les campagt
es, o ets app~elaE
les be.
tmiss des dmes vt la vopi d# I'dTdque, pendant Ia raest

de i'annie.
Une telle condescendance, dans les mistricordes diw-nes swr 1e dioceses
pousait
I
laisser Mosseignmr
insensible : i s'e~pressa faccepter des offres si
towehiates, et I'nae de ses demires lettres qu'il ai
e•'ites fut adressde a* tris hoord M. Bore, Supleew
gnar4al des frt~es de la Mission, posw k conowser
de hkted Ie mument do la prise de possessionf du seam

tuhi qu'it confiait ses fils. I:is y sant maintesmmt,
1t la Vierge de rime-Combe semble aeoir treoun wm
seirM e pOs doux, en dilatant son e0swr e•r les Us
cewGoi,

t *ecueillir afrts eux les fotd

pui now,pls

breuses qu'ils vont attirer sur leurs pas ; dijd en ostsession de la chapelle et 4 local attenant, ILs sono dl
la disposition de es pieum Pilevins. LA local s'asraw
di r Ie sanctuatte retroueu dAij la spiendew de Ms
jewesse, et sa solitude profende, ses parf, ms. de pidth et de saltes pensees.
Comme & Notre-Dame de Rochefort, ue maiso*
de retraite sere onve#t4, ns asite foune toLiourr tre
offert aux eravanes peuses, el quoiqe dans us site
iselA, t nww
Provid4ence visible o veillem sw tlas bo
soWis matials. Comment
f
e pas se re'foli 4e
w f

-119-

lever, a l'occident da diocese, une clartti iowelle qi

va procuret aux dnes des bienfaits proportio4nes a
ceux que Marie repand deji sur celles qui so•t
.
lorient. Rochefort et Prime-Combe, sources fivates
de ddvotion d Marie, par 'antiquit- de leat origine
et la permanence de la dvotion qui les entoutent,
vent hl devenit plus encere par. la splendet noielle
qsi doit les recoaws
et pat la swrabondance des biemt
qo'elles vont diverset swr les deux portions do dio
ehse qu'embellit ler presence...

Le 10 odeobre, n:n
plerinage d'lwmmes sera effeetui a Notre-Dame de Prime-Combe,

four la partie

accidentale de l'arrodissement de Nimes et d'Usks,
et une paltie de celvi do Vigan. Nous aflew dtemeni
der au Soetrai Pontife, pour les personmse qwi
pas escera gag~e lter jubilU, la far•et de gagner cette indulgence insigne eo accompin*ssai rum
de eas pdlerinages et en y conmtumiast ; d'autv pat,
les plerinages particaJers des paroisses contiwuemg
cotte anwae, aveC ferveur totjours droissan~e. No
nows estt- pat permis d'esperer qa de taller masifestations de vie catholique, de teles suppliveians
S'ont

formulies par tout us peuple dar des sasctuaires
aussi viairds, ne

feuvcst maquae d'attirer sr aIi

et le diocese qgi les accomlit, kls meiUlar timoi,
gnages de la faven divine ? a
Deux mois, apr•s, le nouvel &v6que, Mgi Besson,
¢crivait a M.. TournI, prktre de la mission et sup6
rieur de Prime-Combe r

SMossiesr le supiriear.J'ai vu M. Bore A Paris,
ii .a. dix jowus, et jo me suis estimi hkeuux doe I
donmw Yassuranwa que vous tsou'erez dass la eas
ve Ev&que de Nimes, appui, conse, vizi aetproPoade sympathie pour vos persoamesn
vos wovres at worIe avenr. Votre lettre u'a fait ga'ajouter a tons M•es
sentiments envers vous. Je be'is, par avance, toutas
vos missions. le mtassocie a tous les efforts que vaus
fere- pour restauref le etderinuge et le faite fleurir.
VYous arrives dans le diocese presque en imee temps
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que moi. N'est-ce pas li une douce invitation a owa
entr'aider et a nous soutenir, mais surtout A prior
I'un powr l'autre ? ]e recommande vos dtbrts,
recammandes mon sacre et mon intronisation ass
prieres des fiddles et croyez-moi votre tout divosi
serviteur, Evique et ami. ),
Ce nouvel Ev6que promettait ainsi de continuer les
traditions de son illustre predcesseur, Mgr Plantier, et sa lettre 6tait comme untcho
des precieux
sentiments de son compatriote, Mgr Cart, qui avait
placd son 6piscopat sous le patronage de la Sainte
Vierge, en la choisissant pour sa mere. Monstra ta
esse matrem, et qui recommanda aux pretres des paroisses voisines I'entretien de la chapelle et la conservation du pllerinage de Prime-Combe.
M. Tourn6 ne fut pas longtemps superieur. Son
trop court passage dans cette maison a laiss6 cependant de pr6cieux souvenirs. Missionnaire, il 6vang&
lisa avec de merveilleux succ6s un grand nombre de
paroisses du diocese. II fit aussi refleurir I'ancien p&lerinage, et a son appel, des multitudbs nombreuses
reprirent le chemin de la sainte chapelle. C'est a lui
qu'on doit les constructions qui entourent l'6glise, et
ii fonda & l'ombre du sanctuaire un pensionnat qui
a &t transformi plus tard en une 6cole apostolique,
p6pinire fconde de missionnaires.
Nous ne saurions passer sous silence le concours
efficace que M. Tourne rencontra dans une soeur
d'un grand devouement, dont le nom est devenu si
populaire dans la ville de Nimes, la soeur Pitra,
soeur de l'eminent cardinal. Elle fut comme la Providence de Prime-Combe, et elle employa, dans I'int6rkt de cette maison, la grande influence dont elle
jouissait dans la contr6e.
Une mort trop prompte vint ravir M. Tourn &A
I'ceuvre si fructueuse des missions et du pelerinage.
Le debut de cette oeuvre fut marque comme toute
oeuvre divine par bien des difficultes. Nous lisons en
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effet dans le cahier du Grand Conseil, A la date du
janvier 1876.

12

a M. Gadrat, Visiteur, est alli prendre connais-

sance des lieux dt Prime-Combe : une partie de I'Uglise s'est affaissde, ce qui reste menace ruine. Le logement acceup par les missionnaires n'offre pas de soliditi. II n'y a pas de route, pour arriver au pilednage et il faut en faire une. La fondation pou faire
slbsister I'ceuvre n'existe pas. Afin de subvenir aux
dipenses urgentes pour les rdparations, il faudra organiser des quotes et des souscriptions, et Monseigneur semble compter sur M. Tourne pour cela.
Pour toutes ces raisons, I'oeuvre n'itant pas possible, commn
le rapport trop favorable de M. Tourw
l'avait fait croire, M. le Supirieur gineral propose
d'ajourner I'euvre an moment oiU elle sera possible
par les soins de Sa Grandeur Monseigneur I'Eveque
de Nimes. En attendant, M. Tourni irait & Toursainte avec M. Gadrat, et M. Matthieu reviendrait &
Paris.
A la date du 24 janvier 1876, le meme cahier porte
ce qui suit : c Monseignew l'Evique de Nimes repondant & la lettre de M. le Superieur gindral, modifie les impressions produites par le rapport de M.
Gadrat. La situation n'est pas ce qu'elle a edi prisen-,
tie, les reparations oont etre faites, les ressources
sont prites, et M. Tournt n'aura pas a faire de quStes, et Monseigneur assume toute la responsabiliti
des ddpenses ; il desire seulement que M. Toured dirige les travaux

).

M. Tourn6, dans une lettre A M. le Superieur gendral, confirme les m&mes faits et donne des chiffres,
qui, s'ils sont exacts, montrent la situation sous un
jour favorable ; il joint ses supplications A celles de
Monseigneur pour que I'oeuvre ne soit pas interrompue. La situation paraissant favorable, M. le Superieur propose d'kcrire & Monseigneur et de lui donner la satisfaction qu'il desire en laissant M. Tourne
A Prime-Combe.
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M, Torrnk fut laisse en effet, et d'accord avec la
sceur Pitra, de Nimes, il se mit a I'oeuvre, On fit
ung route carrssable pour aller de Fontands & Prime.Combe ; on planta des pins, on commnenta les
constructions d'une maison pour orphelins et swyrs.
M. Godrat, Visiteur, alla deux fois a Prime-Combe,
d'ahord eg 1876. II feicita les confrrces de leur d6.

sir du bien et cde lewr zle, pour I'oeuvre, malgrd leer
pa4vri, leur isoaement, leurs incommoditis. Mais
camme la chapelle branlait beaucoup, M. le Visiteur
defend aux confr&res d'y dire la messe jusqu'a cc
ot garanti la solidit6,
que I'archiecte ait consolidi
Diwhtuit mois plu$ tard, M, Gadrat revient. II
copgate que ia vo(te et la toiture de la cbapelle ont
4~ refaites & neuf, on les a appuydes, non sur 1 cli
des arceaux, comme auparavant, mais d'aplomb sur
le mruraille* ; la muraille du nord a 4t fortifi6e par
up contrefoqt ; I'6difice eat solide ; d'ici dix 4 quinze
ans, iitW'ura pas beaoin de reparation. L'habitation
un
des confreres a &ete largie : au rez-de-chaussee,
*6fectoire a 4t~ construit pour les pblerins ; A l'lage,
deux chapwbres pour missionnaires, on a construit a

c6t6 use vate maison pour pelerins, diy-huit chai
bres t refectoire, Devant I'eglise, on a bati uw kios
que, fenferriant une boutique pour objet de pOlerisage et one chambre pour les vendcuses qui s'ccu
pent ea plu de doute oqphelins.' Une route carros .
dx
kilo-mtres a eb creus6e. Le tout a
sable d de
coidt 34,0oo franc*, dont 23,000 sont d&jA payds. On
veut construire une autre maison pour trente orphe,
lips et powr Les sours gui o'en occuperont. M, Tourn
et swoF Pitra demaadent 1 avoir les cou4es fran-

eIbes. 0t a Otre disenss pendant dix ans d'envover
quoique ce soit 4 Paris, M. Gadrat conclut son rapV
port n disant que M. Tourna parait sage, prudent,
enteadu dars les affaires. Cependant, h cette 6 po4

qve, las habitants de Fontanns demandent que M.
Toura rme soit pas Ieur pure ; car leur curi actuei
jouit de 1'estirpe et de la confiance deg deux partis

- jm3 du pays, et ii a fait construire une superbe kglise.
Nous devons nous arrkter Il, cat la suite concerne le
gdanralat de M. Fiat.
Nous terminons done l'histoire de la province de
Provence et celle des provinces de la France continentale, par I'histoire d'un pIlerinage a ai Sainte
Vierge, p6lerinage remontant a 887, pelerinage gard&

par les RWcollets, les BWnidictins, les Ermites* recueilli par les Lazaristes. Que la Trbs Sainte Vierge,
dont nous avions alors en France plusieurs p6lerinages, garde la petite Compagnie, et b-nisse ce travail et nous permette de I'achevet, si c'est la volontW

de Dieu.
Edouard ROBERt.

Monsieur
(16 noveabre

Jean
2869 -

PARRANG
21 janis

194z)

En lisant les vieux papiers de M. Parrang, en parcourant

son trIsor. de lettres, an le retrouve avec sa physionomie si
particuli4~e. Quelques parties de sa vie et de son Ame transparaissent et se dessinent dans ces liasses et dans ces dossiers. II s'y montre toujours le meme : travailleur acharne,
chercheur passionn6 et infatigable, Ame un peu tremblante,
cceur affectueux qui a beaucoup aimn < la famille spirituelle
et temporelle. a On y peut admirer une fois encore le prttre
pieux, le
dans ses
le grand
lac. On

p6lerin de Panaghia Capouli, qui aimait a se dire
aspirations pieuses Penfant de- Marie Immacule,
d6vot de saint Vincent et de sainte Louise de Marily apprcie I'historien savant et averti de la Con-

gr6gation, celui qui conmaissait le mieux les Marillac et la
travers les Agest fe
Compagnie des Filles de la Charitfi
sp•ealiste de I'iconographie de notre bienheureux Pre et de
sainte Louise, le topographe et le g6nealogiste peu ordinaire.
M. Parrang fut certainement un excellent homme pour avoir
inspird l'estime et la sympathie dont temoignent les paqueta
de lettres qu'if a conserves prcieusement
Dans les lignes qui vont suivre, il parlera lui-tAme le plus

souvent. Ce sera l'occasion de I'entendre une dernitre fols
developper sa pens6e et surtout ses souvenirs, avec la pricision
et le fue qui lui 6taient coutumiers.
M. Parrang est nr & Wittring, le 16 novembre 18691 Ge

-124petit village de Lorraine, dans le diocese de Metz, est situi

sur la Sarre A ia kilom4tres de Sarreguemines, ville fron
ti&re. Ses maisons sont coquettement groupies A flanc de
colline autour d'une belle 6glise gothique, gloire de Wit-

tring. (i)
Jean Parrang a et6 baptis dans
a
I'ancienne petite eglise par
M. Bettinger, le cur6 de la paroisse (2) ; dans ce village, il
rayonnera discritement : quatre enfants de saint Vincent sont
sortis de Wittring ; il en itudiera et connaitra I'histoire conme pas un.
La famille Parrang n'6tait pas originaire de Wittring i le

pere 6tait de Remelfing, la mere de Kalhouse. Apris son
service militaire de 7 ans, comme fusilier et caporal au 30*

d'infanterie

; M.

Louis Parrang vint a

dlusier au canal houiller.

Wittring comme

II gardera cette fonction pendant.

43 ans. Comme president de la section de Sarreguemines de
la Soci&6t d'Apiculture d'Alsace et de Lorraine tout le monde
connaissait c Papa Parrang n dans la rdgion. II avait introduit le premier en Lorraine la ruche mobile ; jusqu'& cette

epoque on s'6tait servi de ruches fixes. (3)
Ses confreres apiculteurs comparaient sa maisonngtte i
une ruche. Les epoux Parrang-Seltzer eurent 14 enfants et
c'taient presque tous des bien plantds. Le P&e Parrang
sera de belle stature mais son frere Jacques, le successeur A
l'&cluse, le depassera d'une t&te. Sur le bureau de notre confrere, on voyait la photographie d'une religieuse de SainteChritienne : a C'est ma petite Anne, disait-il, je I'aime
beaucoup et je la prie a. Cette sceur devenue refigicuse et
(z) Vu de la hauteur de Wiesviller, ie village occupe les
premiers degrds d'une colline arrondie, doucement inclinie.
Le cours capricieux de la Sanre et le canal houilee- lui forment une double ceinture d'eau, d'otest en est. Sur le penchant oppos on voit par beau temps la silhouette bleu-sombre des.Vosges.
(2) A celui-ci succederont les deux abbes Reitter, oncle et
neveu qui, pendant prs d'un demi-sicle, seront les zeles
pasteurs de Wittring. Le premier fera construire la nouvelle
eglise admirablement situee sur une butte et dominant le
paysage ; son neveu 1'embellira.
(3) Sa science thdorique et pratique en faisait un ardent
propagandiste de tout ce qui touchait A son art. Le cahier des
50 ans de fondation de la F&deration parle de a ses succds
extraordinaires, de son activite infatigable P, comme a conseiller priv6, comme professeur et comme conf6rencier n.. On
le surnommait t le pere des abeiltes de Lorraine -. Fest-Schrift
sum ausserordent l ichen lothringer Imkertag wom 28 Juli g929,
et Buletin de la Socidtd d'Apiculture d'Alsace-Lorrane, g12,
num"ros 9 et 1o.
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disparue prematurement, fut une Ame toute de candeur,
d'innocence et d'amour de Dieu. Sur une image envoyde A
son frere on lit : a Fiat I sans sacrifice il n'y a pas de saintetd possible ; mais il faut des sacrifices volontaires, joyeux,
aimis , puis ecrit de sa main : a Je reste en union de prikres
et de sacrifices, votre swur, Sainte Amdlie ..(4) Dans une
de ses dernires lettres, elle 6crivait au frere missionnaire :
a Au milieu des souffrances une pensse me console : c'est que
le Bon Dieu m'aime a.
Toute sa vie, M. Parrang aimera tendrement sa famille :
m&me ses travaux de genaalogie (son etude de predilection)
feront de lui, un trait d'union entre ses parents immediats et
ceux, toujours plus nombreux, qu'il decouvrira (5). II est curieux de lire certaines lettres : la premiere commence par un
c Monsieur a a qui on demande son 6tat civil ; A la seconde
le titre s'est chang6 en un a mon cher cousin a. Ses travaux
ont At6 powrsuivis bien loin au XVIIe siecle pour les deux
branches principales, les Parrang et les Seltzer (6). Que de
(4) Cf. Notes necrologiques de la Congregation de SainteChr6tienne, 1914.
(5) On disait de lui en son pays : a On ne peut pas lui
parler cinq minutes, sans qu'il vous ait fait connaitre tous
vos aieux et dans toutes les directions a.
(6) Voici, par exemple, A quoi il avait abouti pour ses
ancetres du c6te des Seltzer :
Le 4 septembre 1928, Chretien
Seltzer de Sarralbe - qui avait excellente m6moire - m'assurait que son grand-p&re, Chr6tien Seltzer, nd en 1782, pretendait que les Seltzer venaient d'Allemagne. Evidemment,
ce serait de I'Allemagne, comme elle existait au xvi" sicle.
En tout cas. bien avant la fameuse guerre de Trente Ans,
qui a d4peupl la Lorraine. A la fin du xvu* sicle, nombreux
furent les habitants de Suisse et surtout du Tyrol qui vinrent
s'itablir dans notre region. Si les Seltzer ont pris jadis des
bains de pied dans les lacs de la Suisse ou de I'Autriche-Hongrie, ils ont eu beau temps de I'oublier. Ne seraient-ils pas
simplement des riverains de la Seltz en Hesse, ou mieux des
habitants de Seltz en Alsace, oi l'imperatrice sainte Adelaide,
6pouse d'Othon I-, fonda, en 999, une cldbbre abbaye de
henedictins ? On les voit glisser de 1'Est A I'Ouest, avec etapes A... Enchenberg, Bitche, Lambach, Rahling, Kalhouse,
etc... Jusqu'A la Revolution, ils restaient assez nombreax A
Rahling ; aujourd'hui, il n'y en a plus.
Depuis avant 1624, oi nous trouvons notre aieul A Lambach, la g6nealogie est certaine. Malheureusement, la disparition au dernier sibcle, du plus ancien registre connu de
Rahling, qui allait de 1666 A 1717, ne permet pas de prdciser
le degrd exact de parent6 (frere, cousins, etc.) de nombreux
Seltzer qu'on trouve vers 70oo dans ce village de Rahling a.
Cette table de g6enalogie expliqude allait etre publi6e lorsque
la guerre de 1939 6clata.
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poussiere ddplacde, que de cures, mattres d'cole, secr6taires
de mairie 6tonn6s et surpris i de travail de grande pr4cislon,
que de patientes recherches ne repr6sente-t-il pas I
M. Parrang racontait en riant que, tout jeune encore, it
avait grand peur des abeilles et appelalt son pbre au secours
d6s qu'il en apercevait une seule : a Papa, use abeille, elle va
me piquer ). Desesp&r6, son prc-de s'6~rier : ( ]e ne pourrai
I
it a peur des abeiles n.
jamais rien faire de bon de ce gars-M
De six ans A quatorae ans et demi, Jean suit les classes de
1'ecole primaire allemande. II fait sa premi6re communion le
7 mai 1882 et regoit le sacrement de confirmation au village
voisin A Sarreinsming, le 21 avril 1883. I1 prend aussi des
lemons de francais et de latin chez l'abbd Reitter senior, maintenant cur, de la paroisse.
A partir de Pfques i884, h quatorae ans et demi, i fr6quente le lycee de Sarreguemines oh ii entre en Real Quinta.
En automne de la m&me ann6e, il obtient la licence de passage a la classe de Quarta, mais apr&s trois semaines de vacances, chez ses parents, une nouvelle direction est imprim6e
A sa vie. II le racontait lui-mame. Le 8 septembre 1884, il
entre aux faienceries de Sarteguemines conime aidedistributeut- a l'conomat. La grande faiencerie tenait une 6picerie
pour ses que!que 6.ooo ouvriers. Six mois durant, ses appointements sont de 30 francs ; A sa demande il obtient 50
francs et le jour de la fete du Directeur, une prime de 20
marks. Wittring est A 2 ou 3 lieues. C'est trop loin pour
revenir toui les soirs ; il profite de ses loisirs pour suivre
des cuurs de krangais. Pendant la semaine, it loge chez linspecteur dtA canal et ne revient que le samedi soir par dessus le u Mont Blanc w.
Les notes rdsumees montrent d6j& M, Parang tout entier..
Pr6cision et passion pour les fairs et les dates. Est-ce de ses
preimres fonetions de comptaoe et d'6picier que date sa vocation d'ternel 4conome ?
La grande fabrique des faienceries ne va pas le garder
longtemps car sa chkre vocation va 1'entrainer loin de sa
Lowaine. Dans le rcit qu'il en fait, ii en attribue les modalites
la Trd Sainte Vierge.
SVous connaisset mes bons Piarents, crira-t-il plus tard
& Sr Casati, et je n'ai pas besoin de dire qu'ils n'ot
rien
ngligd
4
our m'dlevc( chretiesinement. Aussi L'ide d'4e
dr
jour Part4e m'dtalt toujours trks ckire et la lecture des Aneales de la Propagation de la Foi faisait mes ddlices par sea
recits de misiominates dont Plus d'ue fois je dsirai pwooir

suiVre us jour les trCest. Mais tant l'ai5

d'un1

feai/e fort

nombreuse... je devais bientt perdre toet .spoit

do ,etr s4

rdaliser jamais mes aspirations. Apres I'dcole primaire et
quelques mois de aollkge, j'entrai done comme employd de
magasin dans la grande faiencerie de Sarreguemines. Inutile
de vous dire que dans ce milieu mes anciens disirs d tre!
hyrtre ne me prioccupaient plus beaucoup. Au contraire, r
faisais dejA mes petits raves d'avenir. D'ailleurs quand mdme
je ne l'aurais pas voulu ii faRait bien se rendre & I'Pvidence
et dasormais ma carriere semblait difinitivement fixie. Tout
en restant exterieurement bon, au moins scion le monde, je
dois dire neanmoins que si je fus resti plus longtemns dans cet
itat, je me perdais certainement t peut-Stre beaucoup d'astres avec moa. Mais Marie du habt du del ieiBait toujours sw
son enfant et elle va en donner une preuve evidente. f'awais
16 ans et je ne pensais plus 4 mon ancienne vocation, lorsqu'un soir - c'dtait dans
f
octave de la Natitii de la Sainte
Vierge - en rentrant A is maison je m'arrite, comme sou~wnt
d'ailleurs, devant use itrine ok entre autres choses, il y
avait des scapulaires. Cela me rapelle que -depuis quelque

temps, je s'en portoas

gus et cependant, me disais-fe

moi

mrme, dimanche je dots alier A I maison et si Maman s'em
apercevait, ell we serit pas osntean.
LA dess.
'entre zA
je demande us scapulaire, wu que eela oe me codtsit pa plus
de 3 i 4 sous et je me metrais ae dtat de ouuoir r&pondre
affirmativement & Mamas sur ce suj·i, at bIi viterai int
de lo petia at A moi use igrimande. Aves ses msti*tats

je m'en allais done sass Plus penser saftte affwir.

Le di,

manche suivant, un jeune p
f
re duo illage y fit ab jfewra
sermon et tout natuaseemaet prech. sur la saite Viergu. jLe
Bee Dieu m'attendait lA. Us de mes amis, woo lequel au,

trejois j'.uis pris quelues lefons de franfais ches is bon
M. Reitter, ms'annenfa qu'enfin ses 'wn
titaient accompiu
et que bientdt ilt
allit
parti et pouvoir swiure sa vwsotia,
grdce A une bormse swur de Mets. Cette nouvelle me trouble
fort et souda4
ms
~ciennes aspirations depuis longtemps
eteintes et enterrdes me' IYaRst
i el Nt s
vess t lu forfes qu4
anmaiss.
Moi aussi, me disai-je, je veux partir, ie monod

ne sait pas me remidre bw.eux, j'e~ ai fait d*t un pou 'explrience. Dieu seul me donnera le vrai bonheur, r. Le lendemain, ftfe de I'ExaLt4ien de la Ste Croix,. j,diYai• retourner

de
keo
er
e
i mAw posts ;
aif dej4 sas trop m'es rende FOMnsfe, je pe•sais at agissais comme si tout etait dij&.igll t omme si j'etais assued du bon suc4s alars cependant
9qe je n'ovais .quasi encore pas #rld. Apres ma journSe, i'ea
OcriVa g• pesu de mots au vedrpble M. Reitter, qui, le diman.
che suiwant, fiet de N. D. des Sept Doulems, me fit espirer...
Je retouIrna de ncowequ A Sreeguemines al dans l cowrant
de Jo meme mnawie V1op int me
rscAw
powr
WeU,
aller Je
dfmanm, fJte de N. A, de la feri, 4 Afq
yur riglw
p
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balement le tout. C'dtait pour la premiere fois que je woyarr
des Filles de St Vincent. Tout s'arrangea pour Le mieux a.
Ainsi a-t-il racont6 le grand evenement de sa vocation. La
soeur Casati a qui il fait ce recit s'est beaucoup occup6e de
recrutement pour la Congregation, principalement en Lorraine. Non seulement efle s'est occup6e de beaucoup de Missionnaires en particulier mais elle aurait voulu qu'on fondAt en
Lorraine une ecole apostolique. Elle y aurait contribu6 de
grand coeur. Ce sera pour plus tard : Belletanche, Cuvry.
M. Parrang aura pour Soeur Casati affection et reconnaissance. Tous les ans on trouvera son nom dans ses intentions
de Messes ; en 1941 encore, le 15 septembre, anniversaire de

la premiere entrevue, est marquee de son nom. On aime A
souligner pareille delicatesse d'ime.
M. Reitter accompagna ses deux s6minaristes jusqu'A Metz
d'o6 iUs devaient se rendre en Hollande. D'Anvers a
Wernhout, les deux jeunes gens voyagbrent en voiture particuliire et ils firent leur entree A 1'cole apostolique quand
minuit sonnait. Pendant quelque temps, Jean Parrang suivit
des leqons particulibres de latin et de grec avec M. Dumontier, apris quoi il entra en cinquieme. De ce temps il a garde
le souvenir de son agr6gation & la confrerie des Enfants de
Marie, un acte dq consecration et une promesse fort beaux.
Apres six anees d'ecole apostolique N. C. F. Parrang fut
requ au seminaire de Paris le ig septembre 1889. II y sera
heureux, tris heureux, surtout la derniore annee. Une seule
fois un mouvement de decouragement lui fait envisager us
retour en arribre. II vint trouver M. Alauzet pour lui dire
qu'il ne pouvait plus continuer une pareille vie et qu'"l vour
lait partir. Le Directeur du S6minaire se contenta de lui
demander & quelle heure iI voulait prendre le train. Cela
suffit au Fr.re Parrang pour retrouver touf son sang-froid.
Son seminaire fut bien rempli. II relive toutes les conf6rences qui sont donnees au sAminaire de i889-i8qi par MM.
Alauzet, Huet et Monteiro, par MM. Pron et Khourv, enfip
M. Louwyk. Ses colloques conservent quelques traits plus
personnels. Pour la fete de la Translation, par exemple, it
fait ces r6flexions : a Le s6minaire tient tant au coeur de
saint Vincent : c'est le spes gregis, le foyer od s'allume cette
flamme du zele des Ames, du devouement et de P'heroisme.
Cette semaine il faut faire reparation ; je n'ai pas toujours
assez appr6ci6 cette grAce de vivre si pr&s des reliques de
saint Vincent. Cette semaine je dois m'attacher davantage A
ma chAre vocation et a toutes les ceuvres de saint Vincent et
en particulier A ses deux families. Ce serait d'ailleurs une
monstruosite de rester froid en presence de tant de fiddles
empress6s qui seraient scandalises en voyant que ses enfants
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ont deg6ndr n".(7) Le pilerinage au Sacri Cceur lui dicte ses
sentiments : a R6parer, car que d'abominations dans ma
vie pAsse ! Et rkcemment que d'infid6lits, que de communions froides et tiedes, que d'abus de tant de grAces ! a II
a garde encore les conferences, rep-titions d'oraison, discours
de circonstance faits A St-Lazare par le PBre Fiat, MM. Tournier, Forestier, Chevallier, Allou, Chinchon, etc. St-Lazare
d'alors revit sous nos yeux.
En 1891, un petit carnet contient les faits notoires du seminaire et quelques aspirations qui le peignent au naturel.
Installation & Gentilly : Bikvre, 3 - 4 fois par jour change
de couleur - Samedi soir a Paris. 11 fait bon revoir St-Lazare
avec sa chere chapelle. Ecce quam bonum et quam jucundum.
Le a1 aout. Vu la maison de Louise de Marillac. Cceur
6panoui D. Souvent revient cette invocation :
0
Marie
Immaculee et ch&re Louise de Marillac, priez pour moi a.
Dans le colloque pour ia " villegiature n a Gentilly, il pr6voit
comme moyen de bien passer ce temps a la d6votion A Marie
et a Marie Immaculde, c'est-A-dire A la Vierge des enfants
de saint Vincent pour qu'elle me garde et protege ma vocation et me prdpare elle-m&me a mes saints voeux et me fasse
devenir tel que le Bon Dieu me veut 3. On aura remarqud

sa-devotion A Louise de Marillac. Ses Fibres pour le taquiner
I'ont surnommd a Mademoiselle n et il ne s'en trouve pas
offensd.
11 s'essaie a l'histoire de la double famille, A celle de 'a
double Maison MAre et commence ces fameux pelerinages,
pas toujours fructueux, A travers Paris.
Le jour de ses saints veux, le 20 septembre 1891, ii est
au comble du bonheur : c Quelle joie ! quel bonheur ! Merci,
mon Dieu I Vo'veo Deo, pour l'eternit6. Ecce quam bonum et
quam jucundum... Vceux entre 5 h. 50 et 5 h. 55. Marie
Immaculde et chbre Louise de Marillac, priez pour moi ! a(8)

Aux Etudes, ii eut M. Louwyk comme directeur. A partir
de 1895, un m6me directeur s'occupe du siminaire et des
6tudes. Ses sermons offrent un int6ret de curiositd. On peut
lire les remarques de M. Forestier : a C'est bien, mais il faut
un ton un peu plus sympathique ,. Une autre fois : " Le
sermon est bon ; on volt qu'il y.a l'amour des pauvres (7) 11 y a une particularit6 a souligner. Le s6minariste
veut s'attacher , aux deux families de saint Vincent a. Aussi
bien la Congregation de la Mission que la Compagnie des
Filles de la Charit6. Ce souci le hantera toute sa vie. A ta
mAme dpoque, il &orit au retour d'une visite a Paris : a Une
cornette I cela refait 1'Ame de voir la charit6, le d6vouement,
apres cette fange et cette ordure de Paris a.
.(8) Louise de Marillac ne sera d6clarde Vdnerable que le zo
juin 1895, d'oA la curieuse invocation de son pioux serviteur.
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mais il faut quelque chose de plus doux dans la voix a.
Etonnante remarque pour qui n'a connu chez M. Parrang
qu'un filet de voix ; a il chante si doucement n, disait de
lui une bonne femme de son pays : il n'y avait vraiment pas
de quoi effrayer ; mais il devait en Wtre bien autrement en ces
temps de jeunesse.
C'est des Etudes que date son fameux plan de St-Lazare.
M. Louwyk I'avait pouss A Te faire. II va aux Estampes de
la Bibliothbque Nationale, compulse les plans du ct vieux
Paris , et par la m6me occasion il papilionne. D'apres le
titre des livres demandes on voit qu'il a ses sujets pr6fires :
les Marillac, maisons des soeurs, Congregation, tous sujets
auxquels il restera fiddle comme a des affections chores. Un
jour il demande : c Le Fouet donnd aux Sceurs Grisettes par
la sainte colare du peuple, le 7 avril 1791 ,.
Une autre oeuvre de jeunesse n'a kt- que prdparde. M.
Louwyk a publid les a Eph6mkrides a que lisent toujours les
Filles de la Charite. II aurait voulu quelque chose de plus
pr&cis, de mieux ordonn6 et adapt6. Dans ce but il a mime
constitutun gros dossier.
Un cahier bien curieux est son c4 journal des principaux
faits (, ma connaissance) arrives a St-Lasare, rue de S~hes,
95, du 25 janvier 1894 au 30 juillet 1895 1. Ce journal a son
piquant, mrme pour qui n'a pas vcu A l'6poque. Pour ce
qui le concerne personnellement, on volt par exemple que
le plain chant I'intdresse : ilvient d'4tre introduit A St-Lazare
et, avec un peu plus d'h4sitation, A la rue du Bac. L'ornementation de la chapelle provoque aussi quelques rdflexions.
11 souligne et crit en grandes lettres que Louise de Marillac
est d6claree Vendrable... Ddoid6ment, il a une pr6fdrence
pour la Communaute ! a Beau passage sur les Filles de la
Charite nnote-t-il A propos d'un discours ; avae un solrire,
i! consigne cette malice du cardinal Bourret : a Eh I ros
sceurs vous valent bien et quelques-unes vous surpassent P.
Sur un de ses sermons il a marque : a le medecin m'a d&
fendu de pracher a. A la fin de l'annke i895 ii est malade pour
de bon. (c Au commencement des vacances, je tombe malade,
dit le meme journal, bient6t on m'envoie A Folleville, d'oi
I'on m'exp6die au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, oA j'arive le 28 septembre 1895 a. Le debut lui semble un peu triste,
mais il a la communion pour le soutenir. I1 se le rappellera
dans une confdrence sur la communion. a LA on est toujours
compris, dira-t-il, le coeur oppress6 trouve lumiere. Berceau
1895 \seul) n. Pendant une anne il sera surveillant A l'dcole
apostolique. 11 a garde d'oublier que saint Vincent est nA
dans ces lieux, d'autant plus que la question de Ranquine est
sur le tapis. Un jour le Pere Verniere, visiteur de la provin-
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ce, lui demande ce qu'il pense du d6bat. -

t Je ne suis pas

fixe ,, repond-il. - a Alors vous etes aussi de 1'6cole nouvelle ,, r6plique le bon P&re a< Ptcairt P. ct Mais non,

M. le VisTleur, cela depend des textes ,. M. Parrang gardera
le souvenir de cette profession de foi historique.
Le surveillant du Berceau s'ntbresse ala famille de Vincent reqoit de la part de M. Dufort, du village de Pouy, des
documents relatifs a la famille du grand saint. it conservera
la photographie d'une parente de M. Dufort, a Franioise
de Paul, Ag6e de 82 ans, dernire descendante en ligne directe
de la famille de saint Vincent de Paul a.
Les ordinations de Fr6re Parrang se sont rigulierement
succ&d6es jusqu'au moment de sa maladie. A son retour du
Berceau, il est ordonnd diacre en d4cembre 1896 et enfin pr&tre
des mains de Mgr Potron, franciscain de Terre Sainte, plus
connu sous le nom de Pere Marie de Brest. L'ordination se
fit A la tribune de la chapelle de St-Lazare, autel du Sacrd
Coeur de Marie, le 3 janvier 1897. Le jeune pretre dit sa premiere messe a la Communaut6, autel de la Vierge puissante,
devant ses parents. Deux jours apres, il dit sa messe a I'ancien
Saint Lazare, dans hl chambre de saint Vincent.
Le xi janvier i89f, it arrive A Rome comme dconome de
la maison internationale, via Saft Nicola da Tolentino (9
La premiere ann6e Mgr Thomas est supbrieur, puis ce sera
(Suit&page 134).
(9) Etablie prealablement Via della C*oce, 34i la Maison
internationale avait 6migre, en juillet 1895 a la Via San Nicola (Voir article Parrang :.Annales, tome 63, p. 414-415). Ce
transfert fut 1'occasion d'une fantaisie rimee de M. Sarda,
alors 6tudiant. Trente-cinq ans plus tard, 1€ T. H. P. Souvay se plaisait encore, en recr6ation, A en r6citer plusieurs
vers. Ces Adieux a Via della Croce, document de la petite
histoire. m6ritent ici leur insertion. - F. C.
17 fast en tomber de I'ouvrage...
N',y mettons pas tant de fa"an !
C'est demain qu• I'on ddmtnage,
Demain, on quitte la maison.
Frere Betten. frere Raedre,
:
Portons ceci, portons cels..
Chacun commande a son confrdre,
Nul n'obdit ; et puis voilU

En attendant, tout se d&place,
Le bel oCrdre n'existe plus.
Les murs apparaissent tout nus.
Des grands tableaux. rien que la trace a
Mon coeur... c'est drole, tout de mame,
Quels liens m'unissent a ce lieu i
En se quittant, on sent qu'on aime !
Adieu, maison ; maison. adieu ,
Adieu, salon de notre P-re,
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Adieu, chambrette que j'aimais,
Cour et balcon, sources d'eau claire.
La tourelle des cabinets !
Et tol. terrasse solitaire.
Ou personne n'alla jamais.
Allez... si votre nom s'efface...
Avant que de vous oublier,
Notre soleil deviendra glace :
La terre. lasse de tourner,
Dans quelque recoin de 1'espace,
Ira s'asseoir pour respirer.
Notre maison. elle 6tait proche
Et de l'Estagne et du Corso ;
La rue avait nom u della Croce n
Trente-quatre, son numero.
Sur la porte, pas de devise.
Un seuil pour les marchands de fruits,
Qui vous offraient leur marchandise,
En attendant qu'on vous ouvrt.
Une facade toute plate...
C'est lA que le monde hargneux
Venait parfois lever la patte,
Quand il ne rencontrait pas mieux.
Notre maison ! qu'elle 6tait belle I
Un escalier de marbre blanc,
Aussi coquet qu'une dentelle
Sur des 6paules de quinze ans.
Propre, soign6 et asses large ;
En se serrant des deux c8tis
II y avait, ma foi, la marge
Pour que. deux pussent y monter.
Et la sdrie de nos chapelles I
La cath&drale, tout d'abord,
Avec ce fond de huit chandelles,
Ce baldaquin chamarr6 d'or,
Ces deux cr6dences, ses chaisettes,
Pendant I'hiver son beau tapis
Et quelquefois aux grandes fetes,
Tout son clerg6 en grands surplis.
Les deux autres 6taient moins belles :
Un joli meuble en I'une d'elles
Servait au pretre a s'habillerEt ses dimensions etaient telles
Que pour se rendre au marchepied
II suffisait de se tourner.
ChOre maison, que de racines
As-tu jet6es dans notre coeur I
Et quand je pense a la cuisine,
A la chambre de Monseigneur,
Cette chambre toujours ouverte
Oi 1'on ftappait a chaque instant,
Lorsque c'dtait en pure perte,
Que Monseigneur 6tait absent ;
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Pour mesurer son escapade
Sur la commode on regardait
Si la calotte s'y trouvait :
c Monseigneur est en promenade n...
J'oubliai, quelle impertinence,
La boite aux lettres avec son clou
Et la porte des indulgences,
Et notre pendule coucou.
Que dirai-je du refectoire ?
Oh ! c'est ici. Les fameux plats
La cr6me au vin, la sauce noire,
Les chAtaignes au -chocolat
Et ces gAteaux qui pour le style
Et la solidit6 du fond
Rivalisaient, on peut le dire,
Avec .Saint-Etienne le Rond
Et puis, tre nom de Cokinkine,
N'avions-nous pas, en fait de sel,
Outre celui de la cuisine,
Les coups d'esprit du Frbre HeuveL
Des organistes ttes dures
Qui dans I'Ollande s'entretuent ;
Et des raisons et des figures...
0 salle, dis, t'en souviens-tu ?

Et de ce musicien c616bre
Qui devint tel en composant
Avec quelque marche funebre

Des mollets au Saint-Sacrement ?
Quoique vous fMtes italiennes,
En entendant un tel francais,
N'est-il pas vrai, voates sereines,
Qu'un fop-rire vous 6touflait ?
(Aulant d'allusions, aux dires et lectures : dritables coqs a
l'dne... du fr. Heuvel. On reconnait ici les Orangistes... les
raisins, les figues et... les mottets.

Site beni. maison tres chre,
Ma langue ne sait plus tarir ;
Dans ton enclos, pas une pierre
Qui ne rappelle un souvenir.
Et dans cette autre of nous allons
Qui sait ce que nous trouverons ?
Pour sir, de I'air, de la lumiIre,
Des corridors fort r6guliers,
Rien d'imprvu pour vous distraire,
Des voisins trop bien eduquds :
Ils sont capables do se taire
Pour nous laisser etudier.
Plus moyen d'attendre dehors.
A peine est-on sous le portique
Quelque m6canisme
tlectrique,
Quelque bouton, quelque ressort
Ouvrira soudain la boutique.
Pg~dant ce temps, toi, vieille amie,

-- 134 M. Demiautte, et pendant longtemps M. DebIruye. Le jeune
procureur r6dige le a Coatumiet de la Maises colUgiate de la
Mission a dont void quelques extraits. Et d'aberd ses attributions. Le 27 fevrier : 4 Mgr, aprks le chapitre, annnonce
que M. Parrang est assistant en mEme temps qu'4onome
et qu'en consequence c'est B lui qu'il faudra s'adresser si Mgr
s'absentait ou tombait malade. II faudra aussi reconnaitre
son autorit6 pour les diffrentes petites modifications ,. On
aide ainsi.sa jeunesse aupres de ses condisciples qui parachevent leurs etudes A Rome. Viennent ensuite les instructions
aux chers Freres coadjuteurs que le P. Fiat lui a confi6 par
une lettre speciale, et enfin le travail ordinaire d'uti tconome
avec ses comptes, ses menus, ses courses, les domestiques qui
changent trois fois par an. Pour M. Parrang se sont les premiers pas d'une longue carribre.
A Rome, tout frappe sa jeunesse. II est heureux de dire
la messe A 1'autel de la Confession, de voit le Pape, de dejeuner avec le Cardinal Rampolla, de faire uis voyage A Naples. A la meme 6poque, M. Coste, qui vient d'etre chargi
par le Pere de faire une notice sur Sceur Rutan, s'adresse
A l'conome archiviste pour lui demander des renseignements
.sur les premi6res annies de cette compatriote mesaine. II
est servi A souhait : t Merci bien de vos renseignements ;
ils me sont d'autant plus prkcieux ju'ils tectifient ou du,
moins contredisent des donnes que je croyail certaines ,.
Tu passeras en d'autres mains.
Sais-tu, dans le cours de ia vie.
Qut te reserve le destin ?
Apr&s que l'harmonie et I'ordre
Ont fait de toi un paradis,
Quelque famille de d6sordre
Viendra te changer en taudis.
Un mari qui battra sa femme,
Des enfants qui saliront tout,
Des chiens, des chats, des gens sans Amne,
Te mettront sens dessus dessous.
Le bon vieux temps A ta memoire,
Quand ce malheur te frappera,
Rcviendra bien, je veux le croire.
Et, pauvrette, tu pleureras.
Pour moi, souvent vers tes fronticrs,
Lorsque la classe finira,
Suivant les routes couttimi&res,
Je reviendrai perdre mes pas.
A ton marteau, maison princi&e,
Je frapperai comme autrefols
Et si ton maitre est un Cerbre
Toi, du moins, tu tressailliras.
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M. Coste lu "demande de lire son manuscrit et de lui livrer
ses riflexions.
Apr&s 3 ans de Rome, M. Parrang est A Paris, au secrtariat d'abord comme archiviste. 11 travaille avec M. Bretaudeau, cet homme solgneux et mdthodique. II peut chercher,
fouiner ! la grande joie de voir une piae rare, de decouvrir
de I'inedit, de reconstituer le passd en rapprochant de menus
details, en tracant des plans topographiques, en ktablissant.
des arbres de gdenalogie ! II parlera avec admiration de telle
piece vue autrefois au Secratariat. II continue d'accumuler ses
notes.
En 19o1, 11 passe a la Procure, notre Minist&re des finances et des aflaires 6trangeres tout A la fois. II apprend B manipuler des titres et a tenir une comptabilite en rggle. 11
emportera de ce nouvel office des habitudes qui vont marquer
sa vie. Une comptabilite rigoureuse, par exemple, regle ses
deplacements et les diff6rentes bourses, celle de la Congregation et la.sienne sont minutieusemeut d6partages. J'al vu
quelques relevds de ses depenses de voyage qui sont des chefsd'oeuvre de comptoe
la fois precs et compliquds A plaisir.
Justice et pauvrete y gagnent. On remarquera dans la suite
que, dans ses postes d'&conome, ii nrarrbndit jamais un
compte, fut-ce A un sou prs, et ce n'est pas une question de
largeur de vue car it ne discute jamais sur ce A quoi on
a droit. Pendant son sdjour A In Procure, il travaille pour un
grand in-quart publication de circonstance : a Actes du Gourernement franfais concernant la Congregation de la Mission w. Apres une note historico-juridique, d'avocat, c'est un
recueil de quelques textes officiels qui l4gallsent l'existence
de la mission. M. Parrang sera fier de cet ouvrage, A son
sujet ii r6petait la phrase consacrde : a cf c'est quelque
chose ,. II eorit entre temps dans. les Petites Annales que
fonde et dirige M. Fernand Portal.
A la Procure, M. Parrang aura toujours de bons amis :
tel M. Planson lui enverra ce mot aimable, lors de son ddpart pour Smyrne : t Mercis les plus affectueux. Bon et saint
couragp ! » tel encore M. Hertault avec qui iI a quelques afinitts quant A la manikre de tenir la chambre.
En ce d6but du siecle on eut I'idee de designer quelqu'un
qui aurait & Rome la charge d'archiviste de la Congrdgation
dans la Ville eternelle, tout comme il y avait un archiviste
A Paris. -II s'agissait d'dtudier les rapports de la Congr4gation avec le Saint Siege. Suggdrd par M. Louwyk, M. Parrang revint done A Rome en 1903, comme dconome dp la
maison internationnale et archiviste.
II se mit *ussit6t en qukte d'obtenir la permission d'entrer
dans les grands ddp6ts de manuscrits at adressa des requtes
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un peu partout. Void, par exemple la lettre - supplique au
pr6fet des Rites : i Jean Parrang,prdtre de la Mission, ayant

etd charge par son Supfrieur Gendral, le R. P. Antoine Fiat,
de faire des recherches sur I'histoire de saint-Vinaent-dePaud... et principalemegt sur les icrits du serviteur de Dieu,
demande tris humblement... la facult de faire des etudes sur
le procds de canonisation dudit Vincent de Paul qui se troure
dans les archives de la Sacri Congregation des Rites. Le
dit... a dijd obtenu semblable permission pour les Archives de
la Propagande ois il a trouve plusieurs lettres originales et
encore inddites. II espire la m&ne permission de Votre
lllustrissime Seigneurie dont il baise tres humblement la sacrde pourpre a. Peu a peu il peut frequenter la Vaticane,
la Propagande, les Rites, et autres Archives publiques. II a
. la faveur aussi de consulter les Archives particulieres de la
marquise Patrizzi pour le l•gat Montorio.
De Paris, M. Br6taudeau cherche a diriger les opdrations,
A harmoniser le travail de fiches, de catalogues, A requirir les
pi&ces imm&diatement ncessaires.
II ne saurait etre question de suivre ici cette besogne de limier, pour laquelle il faut non seulement I'exp8rience des
grands depOts, mais du flair et une part de chance. Dans
une lettre & M. Milon, M. Parrang donnera des renseignements sur le r&sultat de son travail. (xo)
11 est intdressant de noter que ce travail a passe en quasi
totalite dans l'ceuvre de M. Coste, qui 1'a d'ailleurs signalm.
(so)Je pourrai vous fournir encore des notes ou des notices
sur : x* Le vice-l1gat d'Avignon qui patrona saint Vincent
(les riches et interessantes archives particulieres des ChigiMontorio appartenant aux Patrizzi).
2* Les premieres d6marches faites en cour de Rome par
la Congregation. (Memoires mss. sur l'institut, les r6gles,
(projets), les ceuwes, etc., pour demander la permission de
s' tablir a Rome vers 164o (Bibliotheque Vaticane).

3* Lettres inldites, etc.,. de ou pour saint Vincent, copi6es

aux Archives de la Propagande, aux archives Vaticanes, a la

Bibliotheque Vaticane et ailleurs.

4" Rapports de saint Vincent avee le Gineral des Dominicains (lettres, etc. des archives gnr~ralices des Dominicains).
5* Notices biographiques de confreres et de soeurs d'apr&s
leurs d6positions au proces de saint Vincent (Archives des

Rites).

6* Extraits de la correspondance du nonce A Paris, du vivant de saint Vincent (Archives Vaticanes).
70 Sacra Visits apostolica sous Alexandre VII, & Montecitorio.
8° (Euvre des Ordinands (Archives Vaticans
.
9° Documents sur le r6tablissement des Missions 6trangres
(vers 1802-1804) Archives Vaticanes.
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De temps & autre, on voyait parattre M. Parrang a Naples,
A Palerme, A Girgenti ou ailleurs pour pousser dans d'autres
irec:ions son cuvre des archives. M. Frasse demandera en
1914 les documents dcouverts A Girgenti.
En 19o4, ce beau zsle du nouvel archiviste fut subitement
arr&td. II 6crit A ses parents : c Une lettre de notre supirieur
general que je viens de recevoir, m'envoie d'urgence dans.
notre college de Smyrne en Asie-Mineure : c II vous faut,
me dit-il, pour le moment suspendre vos recherches pour
courir au plus pressi. Nous avons besoin de vous an collUge
de Smyrne.-. Je .rentre d Rome pour faire mes prdparatifs et
je m'embarquerai ici Naples, sl 16 ou plutdt le 23 septembre.
Ne vous. mettes pas en peine ; ii faudra bien qu'une fois je
devienne missionnaire de fait et non plus seulement de nom ;
& Smyrne je serai avec M. lung ; on en revient facilement,
puis on y vit A 1europienne n. Au Tres HIonor PAre, it
crit le lendemain de la reception de son cachet bleu : a C'est
& Naples (maison Vergini) et an moment de monter au saint
autel que j'ai refu hier votre lettre qui m'envoie acimprovisamente n et d'urgence & Smyrne. Je n'ai qu'&m'incliner sans
'ombre d'hisitation. J'interromps de suite les travaux commences non sans quelques regrets... Veuiles me bdair et me
croire avec les sentiments de filial respect et d'affectueusel
reconnaissance que N. S. sai t et n son amour toujours, &
Smyrne comme A Rome et comme jadis au Secritariat et A la
Procure, volre... * La lettre laisse entrevoir quelques regrets.

to o Documents inidits sur notre ancien etablissement de
Girgenti, tires des archives de l'6vAch6 et de celles de I'oeuvre
qui occupe aujour4'hui le local.
11° Documents fort interessants sur les oeuvres imitation
de saint Vincent (soeurs de la Charite, conf&rences du mardi,
etc.), fondees a Palerme au milieu du xvin

sibcle (vers

x74o,

d'aprbs les archives de I'archev&cie, la bibliothbque commu.
nale, etc., de Palerme. De notes prises dans ces etablissements encore existants.
Un certain nombre de :
120 Fiches bibliographiques, brochures publiees a Naples
ou dans la province sur les sceurs.
13° Des notes sur Meiz tirdes des archives departementales.
140 Des documents divers sur Sainte-Marthe A Rome, proph6tie curieuse de saint Vincent prAdisant la Revolution franqaise, copide dans les archives vaticanes.
150 J'ai surtout un certain nombre de lettres inedites (de
saint Vincent) ou publikes inexactement et que j'ai copides,
avec une scrupuleuse exactitude, quelques-unes fort intressantes, v. g. celle A M. Le Breton & Rome (nov. 3639) se
trouvant A Metz, et cette autre A Madame la Prssidente Goussaut se trouvant actueilement a Naples, Saint-Nicolas de Tolentino.

-138Mais a le Bon Dieu le permet, cela me swtfit *. Une autre
coincidence y contribuait. Plus tard on hl demandait & Girgenti sl n'avait pas 6prouve du chagrin lorsque 'ob6issance lui imposa de partir a I'etranger u. It repondit ":c Je
on n
P'ai su aussitSt avant la messe ; et A ce momentlpeut rien refuser d Notre-Seigneur n.
SLe temps de faire ses paquets et de se procurer le passe.
port et M. Parrang est A Naples. II faisait mauvais temps, 'es
volets de la maison claquaient sous les rafales qui venaient
de la mer, mais a Dieu le veut a.
A Smyrne, ii fait chaque jour deux heures de francais, ap.
prenant A ses 6lAves. a amour, d6lices et orgue a, une heure
d'allemand et l'6tude aux tout petits. II parlait parfois de
ses classes d'allemand : a J'ai du apprendre la grammaire ne
I'ayant pas fait jusqu'alors s. L'adaptation fut assez penible
et lente A se faire et la santd laissait A desirer. La soeur
Maurice lui &crivait de Naples : a Nos prikres rous ont sivi
& Smyrne ije suis persuadce que wous pratiques le sacrifice
en grand i votre attrait n'ayant jamais dt Il'enseignement. a
Le pire 6tait qu'l n'crivait plus et il avait laiss6 en Eu.
rope des parents et des amis qui lui portaient intirdt et amiti. II fut difficile de le remuer. Un vrai concert d'affection,
de gentillesse et de fidelite cherchait A le faire sortir de luimame. Papa Parrang Iui fait savoir : a nous attendons de.
puis ei longtemps ta grande et longue lettre, j'esp&re qu'elle
n'aura pas fait naufrage ! n Une parente, fine mouche, le remercie de lui faire faire des sacrifices et de lui apprendre
le detachement de saint Vincent. De la Maison centrale de
Naples : a Avouez pourtant qu'il faut que je sois de bonne
composition pour penser A quelqu'un qui nous a logks conmolAtement aux oubliettes. De Pla'vance, de Cerretto, de Palerme, on me demande des nouvelles a defle notissie a de
Smyrne. Que ripondre ? Dois-je vous accabler de reproches,
de a rimfproeri o ! Ailleurs c'est la note surnaturelle : a J'ai
appris tout recemment que votre sant6 laissait fort a desirer
et que, souftrant et affaibli, vous vous 4tes laissa envahir par
la tristesse, peut-ftre olus qu'il ne convient aux enfants du
meilleur des PMres... ie ne puis m'empcher de profiter de
l'occasion pour vous dire au nom de notre Vdn6rable Mere :
Que voulons-nous en quelque lieu que nous soyons puisque
nous avons Dieu avec nous. Soyons done & la joie u. La bonne
et maternelle Seur Casati qui tenait A ses enfants et A son
atnW en particulier vint aux. informations aprhs ui trop long
silence : a Je suis alle voir N. T. H. P., derit-elle, et je hii
ait demandA slvous faisiez toujours parti de la Congregation.
11 a paru fort surpris de cette question et sa. rdponse affir-

mative m'ayant raWsur~, je me suis retird6 ; en partant, Notre

P•re m'a dit de vou• 6icrie une jLetre sere. Je p'aj gps voujU
(1I).
employer ce moyep
La queatio do la correspqd4aqce sera toqte Ia vie e le
point noir a pour M. Pariang et pourtant if a aUlpng deg
listes de noss ur des c•rrWts pu des feuilles v•ontes, C'tait
encore des documents 4'histire. N'a-t-il pas inscrit sUr w
feuillet : a Histoire sepaa famille d'aprks les Inttres . Mai"
sa comptabilit6 et son soda tait trop pou~sss : dat d'rrivre,
date de r6ponse, hrouia pour Iomqindre petit Iprci, enfia
classement de la Iettre q•ge. tis swres lettreq I'pccoipagle
rant dans tous cos chananeqneps ; 4pire dgns res conditions
est une affaire 4'4tat,
&Arppondre et p'eapliquai4
H convenait de e agligeQie
comni il pouvait ; inaladie, trqp de travail, etc. Cependaot,
pa pouvait jiwfaire ordit quand iJ afirnait qu# pour 1ji
( silence B'est pas oublj -. Aprrs des angnes, son prem4er
t 1 rpprnait les sonversatjons ia
abord 6dait pleia d'efusiqo
ot on lea avait laiss6es avec gue p•traordinair* prciion. Cat
pendant a Smayrne i1 y avait ug pet plu4s. DPsperioat,
fatigH4,
lois de ses liches et de ss arcives, ii n'a pas voulu
rlew
r
U J'ai ar-4 qie fJcii• s at munino tafew yiV nTofbeo *o

('1) Sceur Casati Pauline-Augustine-Marie, fille de Michel,
riguoippt, et de Anpe-.Larence Fayolle, est nre a Lyon, le
ibmars 1,88, a 6jb§aptise e 'e7 mars. Se parents lui laissrent moyens ft ressources pour ses « bonnes ceuors
o .
Elle postuie a Clermont (H6tel-Dieu) en 1861, et entre a la
Communaut6 le 15 octobre 1861 ; elle prend le saint habit le 4
le i nov. i866.
itfast le VYui
uiN t86a
: i. Paris (Sqints-Sf4rna
Ses placeiemnts sucesif Ia mtept
guerite), ;. Roamne (1- Catrm.), 186. . . Met (I•~i-Secours', 1873 A 1889. 4Sedan,
.
1889. 5. Nemours, i8W. f6.
RimOn (Mifricfde), 1909, Ao elle
W 4ce4p ie 14 noytmbre
4923Smuer Casati a Iri ile. souvepir d'~e Seur hpe t ouce, gate d cgrapte4~
ssaz iastruite. Inte-ligepte, A.bqrieys
et blen pi•aee, ele parlait uB pep 'italiea.
Le 1873 4 x88g9, ktant a Meta (BonSsoquTrs}, OUIe s'y Orouvait dOjA tirsqne la future M4re MarierMaurije y est 1l1e
postner, 4 I'automne de 18,3 et en est partio pour la MaiispMere le 2g d6cembre, alors qp Isa So•u Vasseur etait Sour
ýSeni-nt A Epa-rSepowrs et Wsa SsuIw QneIWvIA
wi»ogQ, ASsistantS..
Saur Casati a vu postuler aussi 4 Mjta (B•.SecaMws) l*
secoode daf M'Ares Manrice MWe Emilie, qui y vint doaS@ l
TIremie
apis d& !'anjde ijs -- avant la uaomiationt e
18 76 de S*air FIl':iet coIn* S*Rf Se apte - At aiv am
eeinaise le a24 ai 475.
4 Riopn t(isrisoa44), 4de 1909 a a3, c etle portait t
sR d4e ewP Marie-ThtdFse, SctFw Casati elt Femne
Sif

i Frvafpte Soeni Oier qui l'apprAciait poDo sqe "iractre
6
g*s
4t
p 4Wio.Use w

- 140 execedere n. (il est plus facile de se taire tout A fait, que
d'eviter un exchs de parole) On peut admettre 1'explication au
moins comme partiellement vraie, car sa charit6 itait grande. J'ai entendu dire par quelqu'un qui le connaissait bien :
a J'ai remarqu6 sa vertu dans la fason dont il supportait
une contrarikdt, voire un procide indelicat : il sentait vivement mais restait impassible. Qu'on lui ddrobit des papiers, qu'on se moquAt de lui, qu'on ne le remerciAt pas
pour un service rendu, il sentait le coup mais ne laissait rien
paraitre et se montrait aussi aimable, et serviable. n
A c6t6 du devoir d'6tat, il reste place pour le travail personnel. II en parle dans une lettre A M. Milon : a Par d&rivation je me suis enfonck dans l'6tude des souvenirs si nombreux de l'Asie-Mineure, surtout des origines du christianisme : Smyrne, Tralles, Magnesie, Milet, Pergame, Sardes,
Laodicee, etc... et Ephese surtout o6 le gouvernement autrichien fait des fouilles que je suis avec passion. Mais de ces
etudes captivantes quelle est l'utilit6 ? Aucune, sinon la satisfaction personnelle n. Au d6but de son bel album d'Eph&se
il a mis un plan d'Eph6se a lui et qu'il a photographiC, conform6ment, du reste, A ses habitudes. Les titres de la collection soot corrigds d'apris les meilleures donnees de 'his-

toire.
La lettre continue : c J'ai spedalement 4tudid la question
de Panaghia Capouli et aurai des choses interessantes, quelque peu personnelles, a ce sujet. Panaghia Capouli (12) au
(12) Sur la fin de sa vie, apres de multiples r6flexions et longue 6tude de la question, M. Parrang r6sume ainsi sa pens~e
A I'un des nombreux chercheurs qu'intdresse la question de
Panaghia.
Monsieur, . Monsieur le Supdrieur me charge de faire

rdponse A votre demande au sujet de Panaghia Capouli. Com-

me j'ai demeur6 . Smyrne avec Gabrielowich, de 9go4 A 1913,
j'ai eu l'occasion d'etudier particulibrement la question.
Les recherches faites depuis 1898 n'ont fait que confirmer
la these d'Ephese. Gabrielowich (fils de Gabriel) alias Eugene
Poulain, outre ses brochures, de 1896, 1897 et Rdponse au P.
Barnab4 (19o5) a publid notamment en 1910 : Ni Sion, ri

Gethsrmani, adieu Jeusalem ; en 1921 : Un denier mot sur le
lie oi est morte a Sainte Vierge, et depuis, huit pages sous

le titre : Emmendationes. Ephise on derusalem. Un prAtre
allemand, Jean Niessen, a publid & Dulman, en 19o6, un travail fort serieux : Panaghia-Capoul das neu entdeckte Wohn
und Sterbehaus der hi. Jungfrau Maria, et en 1913, pour sa
these de doctorat, la Mariologie de saint J&rme (sources et
critiques) Die Mariologie des hi. Hieronymus, dont le chapitre
XII (p. 20624o) Lebensende Marias fait un beau resumb
de ce point d'histore. Enfin, en 1931, pour le 15* centenaire
du concile d'Ephbse parut A Munster une nouvelle brochure
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collage du Sacr6 Coeur de Smyrne, ce n'est pas seulement
une guestion d'histoire, mais une question de piet6, de famille, presque une croisade. C'est a la cause o, le mot est de
M. Poulain dans une lettre A M. Parrang.
Au Sacrd-Camr, M. Poulain, sup6rieur, MM. Jung, Euzet,
Boucher et bien d'autres s'y intiressent. Chaque annie,
apres PAques, on y faisait un pllerinage, a pied ou A cheval ; la double famille y venait. M. Parrang a racont6 comme M. Jung fut cause des reehvrches posterieures : c En
i891, M. Jung fut l'instrument involontaire de la d6couverte
de la ruine de Panaghia Capouli ; il 6tait en effet I'adversaire
obstin6 de Catherine Emmerich et il etait all faire une exploration aux environs d'Eph6se avec l'intention formelle de
prouver, une fois pour toutes, que ses descriptions n'6taient
que des reves de fille malade... 11 en revint tout penaud...
(62 pages in-8o ) du meme D. Johannes Niessen qui continua
jusqu'A sa mort, arriv6e il y a environ 3 ans, A. approfondir
cette question et a trouver des textes nouveaux pour I'appuyer.
Dans son livre de 19o6 (environ 4oo pages, in-8° et plus,
je I'ai vu A Smyrne, mats je ne l'ai pas ici), . Niessen soutient
la these: 10 pour Jerusalem ii n'existe aucun t6moignage historique avant I'an 6oo ; 2° le premier t6moignage historique
sur cette question, vers 38o, texte d'Epiphane est pour Ephse, dont il constate la tradition ; A Ephese aussi se trouve la
plus ancenne eglise connue de Marie, ant6rieure A Santa Maria antiqua de Rome, sans parler du fameux texte du concile
d'Ephese de 431, etc., etc. 30 On peut fonder les esp6rances
les plus s6rieuses sur les fouilles faites A Panaghia-Capouli,
a I'occasion des r6velations de Catherine Emmerich.
Pos6e ainsi la these peut affronter la critique la plus severe.
Le meileur resume est dans la brochure de Niessen, 193 x .
J'ai fait moi-meme des fouilles pour contr6ler, voire meme
pour trouver en defaut, certaines affirmations de Cath. Emmerich. Chaque fait nouveau a ete une confirmation. Pour
moi, il est incontestable que Cath. Emmerich a vu le paysage de Panaghia (vu A distance)
qui I'etudie dans les liwes
s'exprime autrement.
Un J6suite connu, Fonck, a dit A ce-sujet : Quand un temoi affirme deux choses, I'une qu'on peut contr6ler et se
trouve exacte, n'y a-t-il pas au moins une presomption en
faveur de l'autre dont le contrdle nous dchappe.
Sans vouloir prolonger cette lettre, j'ajouterais apres ces
notes tres sommaires, en rsum%: rien de s6rieux pour Jrusalem, mais beaucoup contre ; grandissime probabilitd, presque certitude pour Ephese. Arrivera-t-on jamais A la certitude
absolue que histoire voudrait sur cette question ?
Paris, le 13 mars 1941.
J. PARANG.
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ii fit les premieres fouilles et d'adversaire devint I ap6tre convaiacu a. M. poulain confia les fonilles A M. Parrang. DB
sormais la cause de la sainte Vierge devint pour hii une
source d int6r&t et de joie. Dans ces fouilles de Panaghia
Capouli, I'int6resse toute antiquiti qui lui tomtb sous la
pelle ou la pioche. II photographic des pierres avec inscription ; il -e constitue une petite collection de md4ailles, (a
plupart de l'dpoque romaine ; il en achkte aux bergers de la
montagne an prix de quelques sous ; ii a conserve aussi une
petite n terra cotta u qu'il- admirait fort. Cette question de
Panaghia Capouli l'int6ressera jusqu'i la fin de sa vie. II
6tait en correspondance avec le Docteur Niessen, M. M. Pyotte
(ancien de Smyrne) et Lenoir. Avant de mourir, M. Poulain
lui avait transmis du rfste ses ultimes intentions et dispositions.

11 y eut d'autres distractions au college. M. Parrang s'4tait
mis 4 jo6er du saxophone-bary-to en vue de completer, en
compagnie de M. Durazzo et autres partenaires, la belle fanfare du Frere Forsans. II pilotait aussi des ptlerins ou voyageurs d'occasion. II connut ainsi le Docteur Innitzer de Vienne. II fait beaucoup de photographie et riussit de jolies vues
d'un intrter pratique.
On se souiiept toujours en Europe quil existe et qu'i fait
partie de la Compagnie. De Naples et de Palerme lit viennent des nouvelles sur la situation religieuse en France. La
Seur Maurice lui parle de la c petite province frangaise n
qui tient les s6minaires de Sicile, 'de Cerretto, Larino, Ngto,
Caltagirone : a Ces Messieurs sont vraiment admirables. Oh I
que c'est bean de voir un si grand esprit de sacrifice animer
ies missionnaire e-iles . .M. Milon a rpcour A lui : c J'ai
mis un article dans les Annales sur les Sons Enfants ; si vous
avie tei ici, j'aurais 0td mieux docuiment6, mais ii faut se
risigner souvent A marcher un peu n'importe comment. J'ansonce un article sur le 95 de la rue de S&vres. Si vous aviez
quelque chose sur ce sujet, vous me feriez plaisir de me le
communiquer s. Certainement M. Parrang n'aurait pas aime rediger ces genres d'articles. 11 accumulait notes sur notes, queiquefois se r6signait a dresser une table ; mais tris
rarement se dciddait & crire. Encore jugeait-il que son travail n'dtait pas assez parfa4i assez sGr, assez complet. M.
Caste n'oublie pas non plus que M. Parrang poss de des
lettres et de nombreux renseignements sur saint Vincent.
Le4r collaboration fut longue et assez considerable. M. Coste
ne tarit pas de reinercier : , Je ne puis tarder davantage de
vous remercier pour vos nouveaul renseignements qui me
seront tres precieux. Je n'avais pas pris note des lettres simplement signalees par les temoins. Vos remarques complete-

-143ront les miennes. Merci n. Et encore : a J'ai mis bien du
temps A vous accuser reception de votre prAcieux envoi (de
lettres). Vos feuilles renferment bon nombre de renseignements n. D&s I903-1904, M. Parrang avait une idde : t J'avais

toujours rev6 une edition complete, plus correcte, exactement
dathe, amplement annotee avec si c'est possible la lettre qui
correspond (j'en ai une vingtaine, je crois, de sainte Chantal
A Saint Vincent), en un mot une bonne edition critique des
lettres de saint-Vincent, ce qui serait important au point de
vue de 'histoire a. La belle edition de M. Coste commencera
A paraitre a partir de 192o. Les recherches et les iddes de
M. Parrang y trouveront amplement leur place. M. Coste r6clamera le retour de M. Parrang a Paris :
Jle prefTrerai,
ecrit-il A M. Parrang, vous voir venir chercher vos feuilles
et nous rester an Secretariat. Je vous recevrai de tout cceur.
II y a certes de l'ouvrage pour deux et Indme pour dix. Je
vous ai demande plusieurs fois a M. Mion. J'esphre que
l'heure de vos voeux et des miens sonnera bient6t Y. Une
autre fois, il declare : ( De tous les concours le v6ire m'a etb
le plus utile., Merci mile fois. Je soupire apres votre placement ici n.
" Jam hiems transiit ! a Le void enfin A Paris et pour un
long stage (1913-1932). II commence A la caisse de la Procure
et travaille avec M. Cazot un certain temps ; il sera surtout
&conome de la Maison-Mbre et archiviste par goat et par
suroroit. II s'est installd de faqon pittoresque ; on connatt
sa chambre : il y a partout des paquets de notes, de documents, des piles d'images et de tableaux laissant A peine un
petit sentier pour aller au bureau ; deux chaises tiennent
comme elles peuvent. M. Parrang prefere du reste conduire
dans une autre chambre quand le visiteur a quelque connaissance a Saint-Lazare.
Econome, il v&rife chaaue soir les portes, contr6le scruouleusement les arrivages. A sa mani6re h lui de tAter les billets de banque pour qu'il n'y en ait pas deux A la fois, de
les exposer A la lumiere et de leur donner une chiquenaude
finale au coin de l'oreille. II n'est jamais assez stir que lee
intentions de messes ont et6 recues et A ce propos il lui arrive de faire un peu de morale a son correspondant ou a
sa correspondante : n Ce trdntain n'a ete acceptd qu'A la
condition formelle qu'on dirait o3 messes d la suite sans intervalles de messes a autre intention, mais si un jour ou
I'autre pour raison de maladie ou autre force majeure le pr&tre itait emp&ch6 de ctl4brer, il ne serait pas oblige 'de recommencer a. n a pris soin de s'instruire m6ticuleusement
pour tour ces cs de justice ou autres qui dependent de ion
offle, On a trouv6 un dizaine d'dpitome ou abr6g6s de
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theologie morale dans sa biblioth6que et ces livres ont etd
consultes, fatigues.
De dif&renms c6tes, de Madagascar, Asie-Mineure, Perse,
Italie et ailleurs oi recourt asses facilement a sa serviabilit6 a propos de ceci ou de cela. Sa connaissance de 1'allemand

lui attire une autre clientele de 1'Europe centrale et septentrionale. Le d6but de I'annee est particulierement charg4 et
A partir d'une certaine 6poque les 'mois d'Ati, notamment
en 193o lois du zentenaire de la Midaille, il prepare et pilote
des pelerinages. On a polycopid plusieurs de ses parcours
a travers Paris avec visite des grandes curiositds et lieux
pieux. II 6tait tres goutd dans ce genre o& lui servaient tout
son pass6, son experience et ses vastes connaissances de
Paris, le vieux et le nouveau : a Nous avons connu ce bon
prEtre, a erit un temoin, surtout lors des plerinages d'Enfants de Marie A la rue du Bac, en 193o , et il avait &t6
d'un devouement sans. pareil pour piloter les jeunes filles et
les interesser pieusement u.
Aux Archives, ses notes s'enrichissent de plus en plus, ses
dossiers s'emplifient. La famille de Louise de Marillac n'a
gukre plus de secret pour lui et sa sainte en particulier. II
connait maintenant une vingtaine de ses adresses dans Paris. 11 la retrouve dans la rue sous le voile de certaines religieuses. La preuve en est qu'l note A l'occasion d'un liwe lu : a Ont le costume de Louise de Marillac : les Filles
de la Croix, I'Union Chr6tienne, les Sceurs de Saint-Joseph,
les Filles de Sainte-Genevitve, le Bon Pasteur a.

M. Coste le pousse A de nouvelles investigations sur saint

Vincent : u Trouvez-moi du nouveau, trouvez-moi du nouveau, ne cesse-t-il de rlp6ter. Ils discutent chaudement et
tres minutieusement les faits de la vie du Saint, sans arriver

absolument toujours A se mettre d'accord. M. Coste, par exempie, est pour la a pretendue captivit6 a. Son travail personnel sur la question parait dans la seconde brochure de
Grandchamps mais pas sous son nom. M. Parrang n'a jamais admis la these. II resume son point de vue dans cet
axiome : a Coste a raison pour la date de la naissance ; il
a probablement raison pour I'6pisode de Marseille, mais it
se trompe pour la captivitd ,. On attachait une certaine importance a I'opinion de M. Parrang. MM. Lobry et Sackebant
Xavier lui demandent ce qu'ir en pense ver 1929.
Paris lui devient toujours plus familier. Dans le Bulleti
de Saint-Francois Xarier, it publie I'histoire des rues
ancien.
nes, nouvelles et modernes du quartier. II disait parfois envier les Parisiens qui n'ont qu'a naitre pour cueillir
ce
qu'il a mis lui tant de temps A acqubrir et il arrivait
a se

persuader qu'il fallait

Atre Parisien pour faire certaines 4tu-
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des : u 11 n'y a que les Parisiens pour comprendre Paris o.
II faut dire ici un mot sur 1'iconographie et la topographie, deux m6thodes speciales aidant a pratiquer Ihistoire
avec precision. Partout oih i a passe, M. Parrang a falt des
plans. It trouvait qu'on devrait davantage recourir A cette
m6thode, riche en precisions de toutes sortes. Ses deux plans
les plus c&6bres sont ceux de 'ancien Saint-Laare et de la
Maison-Mere des Filles de la Chariti. A la fin de sa vie, ils
faisaient l'orriement de sa chambre dont il 4tait le plus fier.
II avait de belles et precieuses collections de tableaux de
saint Vincent et de sainte Louise de Marillac. Lui-mnme a
fait paraitre en vignette le saint Vincent de Simon Francois
et une autre de sainte Louise. II jugeait que c'etait un manque de godt de cr-er des portraits plus ou moins fantaisistes
alors qu'on avait le portrait authentique. II visite bien des
greniers, de chapelles et 4glises et fait bien des demandes.
11 aimait a raconter comment il avait 6td prendre le St-Vincent de Lavedan, tableau qui avait servi A l'acad6micien
pendant la composition de son livre de la collection des
grandes existences ; vieux et cassds tous les deux, is d&crocherent pdniblement leur St-Vincent, De lui encore est
Iv tableau des Sup6rieurs Ginhraux de la Mission et ii avait
constitui la s6re entiere des Sup6rieures G&nArales des Files
de la Charit6.
Quand ii vous montrait les vues, il n'oubliait pas un detail de la cornette. Ses cliches et notes ont souvent servi.
Le Saint-Vincent de Renaudin, chez Bloud et Gay, et les
Files de la Chariti de la mnne collection lui doivent hnormement. L'Illustration, le Gaulois et d'autres frapperont &
sa porte. Ce fut une maniere tout a fait a lui de faire connaltre les saints fondateurs et la double famille.
Pendant de longues anntes il dira la messe et assurera les
saluts chea les Dames de Saint-Maur. II a 6tudi4 l'histoire
de cette Congr6gation et la vie du PNre Barri leur fondateur.
Quand il en parlait, il ne manquait pas de vous dire que
ces religieuses portaient le costume de Madame de Maintenon.
Un 'confrere qui a vdcu quelques ann6es avec lui ailleurs
qu'A Saint-Lazare lui rendait ce t6moignage : ac et homme
a travaille n. On peut sans crainte partager cet avis, si
on jette un regard sur ce long sejour A la Maison-Mre.
Apris ces 20 ans de vie parisienne (1913- 1932), M. Parrang fut placd A ChAteau-1'Evwque. II avait Wetquestion de
Rome, mais il se jugeait trop vieux pour ce poste. Le changement occasionna un petit choc. Dans ses lettres, it parle
de a si
exil , ; malgre plus de 15 iours, ie suis encore
quelque pen d&paysC, desorient6. Paris est si loin n. Ce Paris
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tant 6tudie, tant de fot parcouru, tant aimi. Mais ii reste
place pour le sctire, la jovialit... et le travail. Sa vie est
decrite dans une lettre b la rue Montgolfier qui est presque
sa maison. Nous avons icl pros de 70 jeunes sceurs, Agees
la plupart de 70 A o8 ans ou plus. Le matin je porte le
Bon Dieu dans les deux infirrneries, puis je dis la messe
de communaut6 aprks laquelle je sers celle du brave PAre
Pereymond, presque aveugle : u oculus fmi caeco et fes clando u. Le soir je donne le salut, quand il y en a. Le reste du
temps je revois mes vieilles notes. Je tAhe de m'int6resser A
I'histoire locale. Je respire A pleins poumons du bon air,
.au milieu de la tranquilit6, A c6td de 1'6glise od Saint-Vincent
a e6t- ordonn6 et prks du vieus chateau aux tours pointues du
XIV* si&ole n ! M. Parrang est inspire A nouveau par a le
demon familier n. TI va dire boniour aussi a son ami de
vieille date, M. Sackebant qui,. alors qu'il Atait encore au
sminaire, venait lui apporter des nouvelles et qui peu de
temps avant sa mort venait encore le consulter & nropos de
son travail sur la date de la naissance de saint Vincent :
( J'ai grande confiance dans votre jugement en ces matibres w,
tul -crivait-il. Quelques rares voyages a Bordeaux ou ailleurs
o& on lu avalt signald un tableau.
u Le chemin de fer passe presque sous ma fenatre, b
20o on 300 metres u. 11 le prendra volontiers d&s qu'un
avis favorable viendra. Au moment des retraites de ChateauI'Ev~que, il va a Paris pour se ?oigner.
Cuvry I'a comme &conome de 1934 a i938. Son arrivde produit quelque sensation. II a amene avec lui une dizaine de
caisses contenant des manuscrits, livres et documents divers.
Les freres qui l'ont aidA A Paris A faire ses malles ont gard6 le souvenir d'un travail gigantesque. Depuis longtemps M-..
Parranp sint6resse A I'cole apnstolique, alors qu'elle CtaTt
encore A Belletanche avec I'aimable hospitalit6 des sceurs (n'at-elle pas commence dans les combles de I'aumbnerie avant
d'4migrer A Saint-Maurice dans un bout de la maison des
vieillards). En 1922, it fait savoir au vrai fondateur de I'co- le : 4 Nous suivons avec intdrat ls progres de la chAre Acole

apostolique

n et, en attendant il envoie 18 cuillers et i8

fourchettes. On peut caracteriser d'un mot sa gestion a Cu-'
Cy : ses comptes conune 6conome ou comme secr4taire
sont rigoureusement exacts. II prgche aussi A son tour, ce qui
est un petit succes de nouveaut.d en particulier un panegyriaue sur sainte Louise de Marillac qui est une jolie page
d'histoire. II ravonne surtout car it est connu en Lorraine

comme le loup blane. Freres. sceurs, neveux, nices innombrables viennent B Cuvry. ii fait des hantAmes et des ma-

riages. I y a maul la prentd dws archives et tel amis de
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tous c6tes, Mgr Pelt Fhonore de son amitit6.

Son

Excel-

de Mets avec use affectueuse
lence lui envole sa Cathddrate
d6dicace ; et lui rend visite quand il est malade & Saint-Si-.
mon ; un jour, it recoit cette ddlicate invitation : t L,'iv6qui
de Metz prig M. Pairang de vouloir biea lui faire Ie plaisir
de venir dejeuner A !'v6ch~ dimanche proahain... oh il trout
vera M. Cazot et quelques autres confrires n. M. Parrang
connait et l'abbV Touba, Phistorien de 30 paroisses de Lorraine, qui reconnait c lui devoir beaucoup ,, et le chanoine
Kirsch et te chanoine Bour, etc. Ses recherches sur 1'histoire
de la Congregation en Lorraine en ont fait une autorit6 dans
l'histoire de la region. Vraiment c'est un temps heureux et
M. Fontaine n'a pas tort de le taquiner dans une lettre :
a C'est egal, si malade que vous vous disiez, on trouve que
vous avea une mine superbe, le clinat natal est sans doute
daps la cause P. Apres 4 ans, ii refait une derniere fois ses valises au complet, Des belles caisses apport6es, ii n'en trouve
plus que deux ; entre temps on lui a transform6es les autres
en cages A lapins.
qu'il passe les demiers
i
C'est B Paris, 4 Villebon, A Bapdy
mois avant a1 guerre. La guerre amine I'evacuation de ses
plus proches parents et il souffre avec eux. II est' alors le bon
pEre, le pa4riarche A qui on confie sa doulpur et avec qui o)*
peut partager la consolation

chritienne.

A la fin de s~ii 19~4, Ja Maison-M&re 6vacue ses maladps
et M. Parrang se trouve pnrmi les rdfugies. Pour qui re
I'a pas vu 4ep4is un certain temps, le changement est considerable. Lui auparavant si svelte, de dtmarche sl vive,
marchb maintenant avec une canne ; il a grossi mais ce
n'est pas bon signe. d. Parrang est tout A fait un vieillard. C3) .4algr6 son age et ses infirmites it reprernd ses recherches sur saint-Vip•ent. On le volt A la Maine de Dax ot
les soldats allemands viennent d'arriver ; rien n'y fait, ce
n'est qu'un episode ; I'histoire continue, II entreprend M.
Dufourcet, le president de la soci6tj de Borda, 'historien
de la ville de tDax Longues palabres,.. M. Comet a son
domicile repjr6, tl college des Cordeliers de son c6te6 Puis
c'est la course apx noaires de I1 famille de saint-Vincent
(les potaires, cette branche encore si peu exploitee, mais
(13) II &rit A son fare Jacques : a Comme vous voye, j'ai
quitt6 Paris et depuis plus de trais jours je suls A Dax. Je #e
suis pas tout A fait &trangor ici ; je connais tous ces Messieurs ;i 'ai £t en 9s18 quelques jours ep visite el en 19g~
au retour de Smyrne, ie suis venu preqdre des bains de rhbinwatismes. I~ja, 11y a de cela 45 aps, j'ai 0t tout un an surveillant & notre s6minaire du Berceau de Saint Vincent de
Paul, qui est i& uquelqu
kilom6tres d'ici ).
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qu'on commence & defricher). U se prisente A une adresse,
la dame qui le regoit lui demande a quoi peuvent bien servir
ces vieux papiers. - a A l'histoire n s'-crie-ti Pendant
des semaines c'est la fivre : ilne parle plus que de Menjon,
de Gayon, de Bernard et des deux Maries, frres et saurs
de saint-Vincent. II fait photographier un tableau de la chapelle de 1'h6pital qui est du temps de soeur Rutan : comme
on avait h'abitude de peindre des figures de contemporains,
qui sait si on ne pourrait en tirer partL Quand le calme s'est
un peu retabli il reprend le chemin de Paris, d'oh sans tarder
ilest envoy a&Blandy, pour remplacer le cure absent.
C'est li periode la plus originale de la vie de M. Parrang :
c Me voilA a Blandy depuis pres d'un mois, 4crit-il le 31
aoAt 194o, dans une situation si extraordinaire et ai nouvelle. Moi cur6 I J'ai du mal & m'habituer. m II remplit
consciencieusement ses fonctions curiales, on peut s'en douter ; il prache, dirige, baptise, fait des mariages. 11 repasse
sa thdologie, ce qui est quelque peu dcourageant : c Quand
j'arrive a la deuxieme page, je ne me souviens plus de ce que
j'ai lu a la premi&re ,. Pour la grand'messe du dimanche
il a copie les intonations et prepare ses sermons par 6crit,
.sermons sdrieusement document6s. Le jour de l'Assomption
le ceur parle de Panaghia Capouli : a Deux villes revendiquent I'honneur de possider le tombeau de la Sainte Vierge.
Jerusalem, a tort, semble-t-il,

et Ephese pour qui sont les

documents les plus anciens, les plus s6rieux. Ephese o& v6cut
Jean... C'est avec emotion que je repasse ses souvenirs car
il m'a Rt6 donn6 de vivre pendant plusieurs annees a proximitW de ces lieux bdnis et de dire la messe dans la maison
mmee ouI la Sainte Vierge a v6cu et est morte. 11 m'a etd
donne d'y faire des fouilles. J'ai b*ni la Providence de
m'avoir accorde la faveur d'approfondir cette histoire et de.;
venerer ces lieux sanctifies ). La sanctification du dimanche
est prach6e avec un accent tout apostolique : a J'avoue,
dit-il, que j'ai etd et que je suis toujours tres ddifi de vous
voir venir si nombreux a la messe le dimanche, que je suis
consol6, en attendant le retour de M. le Cur6, de pouvoir alt
moins vous faciliter I'accomplissement de ce pr6cepte ; mais
si votre assiduit6 m'edifie, je dois avouer aussi que je reste
profonddment affligd quand, en venant ici ou en sortant, je
rencontre des attelages s'en allant au travaui comme les
autres jours. Comme N.-S. et apris lui, j'ose dire c Misereor
super turbam ,, j'ai piti6 de cos pauvres gens qui travaillent
et peinent toute la semaine et n'ont pas meme le dimanche
pour accorder un peu de repos a leur corps fatigu6 et pour
Olever au-dessus de la terre leur pauvre mne qui a tant besoin de Dieu *.
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sinc&es. Le sermon du 2 fUvrier porte cette mention :
t malade *, ii tient jusqu'a la Sexag6sime oh pendant la
messe Il s'6vanouit.
Sa dernire grande joie apres le retour a une santd relative sera la d6couverte a St-Lazare des tombes de MM. Almiras et Joly. Les d6molisseurs de I'ancen St-Lazare sui.
vent les indications de M. Parrang et trouvent exactement
les tombes a l'endroit prcis6. Avec quel amour n'a-t-il pas
parlk de oes ossements recouvrds dans une r6p6tion d'oraisons
au debut de septembre zg94, que de mesures pr6cises sur les
diff6rents membres, quelle joie pour lui de les voir conservds
dans une sorte de reliquaire. C'etait une consolation en cette
fin d'existence.
De cette vie quelle en a 6td I'unite et le prix ? Ce fut avant
tout un grand amour de la double famille et ses fondateurs,
un amour fait de pidt6, de tendresse, de travail, de d6vouement et d'un discret apostolat.
M. Parrang a beaucoup aim6 saint-Vincent, est-il n6cessaire de le rdp6ter.? II tait heureux de resider & St-Lazare,
tout pros des reliques du bienheureux Pee. II en a scrut6 la
vie de longues anndes durant. Pour l'iconographie de saintVincent il ne sera pas et de longtemps remplac.
De quelle plume attendrie n'a-t-il pas crit la derniere ann6e de son seminaire : a VFt la maison de Louise de Ma.rilac,
cceur dpanoui I

Co cri jaillit, du

plus profond

de

son

cceur Pa guidd dans ses recherches de 5o ans A la poursuite des moindres details de la biographie de la sainte. Une
de ses grandes joies fut d'assister A la reconnaissance des
reliques lors de la blatification : t Le mardi de PAques, 6
avril dernier, a-t-il ecrit dans les Rayons, il m'a 6t0 donn6
d'assister A un de ces spectacles qu'on ne voit que de loin
en loin et auquel de rares privil6gids sont seuls admis ».
L'article est tout A fait remarquable de son point de vue. II
suffit d'en relire quelques passages : a L'assistance ravie
ne peut se lasser de contempler ce squelette frble, minuscule.
A ma demande le docteur veut bien mesurer : ele n'avait
que x m 47. C'est presque le corps 4'un enfant, me dit apr&s
coup le chirurgien, mais si bien conserv6. Oh le beau crAne
immense. J'ai eu depuis le bonheur de tenir la tete de saint-

Vincent dans mes mains, je crois pouvoir dire que la thte
de Mile Legras est au moins aussi grande, sinon plus gran.
de!
II1 aimait les oeuvres de la Congregation et ses confreres.

a

Si j'ai fait de la peine A ceux avec qui j'ai v6cu, c'6tait in-

volontairement a, dir-t-il sur son lit de mourant. De la
Congregation il ne parlait jamais en mal, et 11 admirait sin-

cerement ses confrkres en soulignant tlle qualit* ou tel marite. Dans sa charge d'econome, il veillait avac soin, par sa
politesse ot sa prOvenance, A cp qua les visiteurs eniportent
bon souvenir de la maison. M. Souvay, professeur 41 sd~qi
naire de St-Flour, &crivait en 1ago :
Jae sis comibiep vous
metter de cceur & ce que les 4trangers qui descendent
14
a Casa
esoent contents de leu sjtour P. Cette d6licatess*
m~l~e parfois d'un trait df javialit,
ugi gagnat la confip-

ce des gens. Les pdlerins do la rue du Bac, venus 4e toutes
les rigions de la France, de la

Suisse et d'ailleurs eat rip6t

giioua, d@ 'Itpied
de la

M, Parirag leur bonre imM

pression du peterinage at I'heueux soaeair du a bol Plhr
Parrang a. Potw la nime raison, de. Fraqce et dg I'Atranger,
on aura si facilement recours a sa serviabilit6. Cettae caritk
delicate portait sur toute sa vie. Sur u" petit morceau de papies
qti date de • fin de s4 vie on pett lie : - Charit dans
uSgeOmnts, pjUls, hUttes, $4pfSJieCrs i occgsion pcandale autrui. )

Catte charit6

des honmnes 6tait foade sur upe pieti

cmur et I'esprit de foi. II disait sa mwsse avje

du

beaucoup de

fervenr et avait une spaciale 46detion -a J sainte wucbaristi ;
il ainra ep tendre ils Marie Immrapcu
, 4# Vierg. des
enfants de saint-Vinceat at trestera at~acli, ta=t par reconwisanoe que par conviction historigue, ..4 Panaghia Capopli.
ilue' heure est-il ?
Dans Ip delie il demanpdera ecore :
Ne dois-je pas dire mon breyiaire ? n

1}

tait modeste et humble. Dans une de ses dlernires con-

fidenceg il crivait :
BJwndy itwapaxs
et it ep donnait la
raison. a 1 faut s'umilier, i ne faut pas se d-courayer n,
conseiiait-il. L'hpupilit6 unie & la charit4 lui per'pettait de

sbir sans rien dire upe contrari~ei, y9ore qiame an prarcd4
disagr~able

4vait recu

t d'4tre tout aussi aiinable gu'auparayant.

II

tu charism q•i'y a fait fructifier jsqu'a son der-

nier tpomnent 4d lucidith, mais il taig huplne pQM sopqtrayVil ause, Str ses vieu jpurn
il $'ausait d'etre paresseux
et endormi.
Quand il avait I'ipcasion de vpir les sieos iJ s'amsait .comme us Ienfant v• sos nevpesx et niM•
s. JI s•imit la candeoir et la fspncidse sijAie de pces pe4ti4s

M. Parramg ae plaisakt insister s·r Ie bew r6tt d gens,
str les qualitds et les nirites des afres. Pa-pliit attitude
nous penpet d'fstkpr toce4d'aimer
i spnt a L] nmtes u,
de nous grandir nous-meme, et avec eux faire meillere
beswoga
Sans doute M. Parrang a rlatiyewpt peu 4 cait, U lo r-

chesses dont ii disposait par prDbit6 intelletuAe,

.Majis

rW-

tout par tempdrameat ; 'outefois. ii no fat pa" p_9psr troP

- T51 loin dans cette voie.
A d'autres et on lui
bienveillance (14) ; il
sin ; et il reste ses

Une bonne partie de ses biens a servi
a su bien souvent grd de sa g&ndreuse
a souvent rempli 1'escarcelle de son voitrisors inexploit6s.

(14) Voir en outre la preface d'un livre sur la paroisse de
Saint.Vincent de Paul, a Paris. de 1'abb6 Doisy (1942).
Void d'ailleurs un essai de bibliographie de M. Jean Parrang. - F. C.
ANNALES OB LA CONGREGATION DE LA MISSION

56-x6o : Accroissements de la Compagnie des

(I) 1898, p.

Filles de la Chariti (Supplement a I'histoire de la Mission, par
Joseph Lacour.
(2), 1898, p. 4x4-421 : La maison internationale d'dtudes d
Rome. Reception de Son Eminence le Cardinal Labourd.

(3) 1899, p. 52-533 : Les Confrdries de Charitd et la Com-

pagnie des Filles de la Charit (Generalat de M. Edme Jolly).
(4) 1900, p. 33-43, 157-181, 362-368 : Notes historiues sur
les maisons des Filles de la Chariti de Rome (1850-90oo).

(5) 9or, p. 575-577 : Les .Filles de la Charite (Gendralat de
M. Francois Watel).
(6) r19oS P. 305-319 : Notice sur l'ancien Saint-Lasare (Re.
production des Petites Annales, 1903, p. 13-30).

p.
(7)i05,P441-45

production des

: L'dglise de I'ancie Saint-Lasare (Re-

Petites Annales, p.

44-53).

(8) 199, p. 44 : Plan de 1'glise St-Jtuie de Versailles.
19) 1919, p. 110: Plan de I'tglise Notre-Dame de Versailles.
(10) 1919, p. 1152 : Plan de la maison des nissionnaires de

la paroisse Notre-Dame de Versailles.
(I1) 1920. p. 774-7817

Historique de la Cause de la bies-

heureuse Louise de MSarilac.
(12) 19a1, p. 293-296 : La nouvelle maison de la Mission
(Le college 16onin a Rome).
(13) 1921, p. 296-297 : U panigyrique de Louise de Marinac·
i Sienne, #ar Cisar Badit.
(14) Ir97, p. 720-29 : Iconographie de saint Vincent de
Paul (tableaux et 1pitaphes de Saint-Lanare).
(15) 1937, p. 49i-54 : Iconographie de saint Vincent de
Paul (les tableaux de la-canonisation).
(16) 1937, P. 245-259 : Un neckne de saint Vincent de Paul:
Pierre Frafois, dit Montorio, vice-Idgat en Avignon (Ix64-

1607).

(r7) 1938, p. 38-4o8 : Saint-Lazare a travers les dges (138o804). plans et commentaires.
(I8) 1938, p. 6I.-623 : 1 i mdcne de saint Vincent de Paul:
Pierre-FranfisMontano.
(19)

1939, p. 200-202

Portraitistes de saint Vincent : Pier-

re-Louis Van Schuppen.
(20) 1930,

. 7o-121 : Pages inddites du Liore d'Or des Fi-

les de la Ch•ritd.
(21) q99, -p. 6,77-680a
(au) 1939, p. 400-41 i

Note sU4 14 bienhewueuse Lasnel.
Saints Jeanew-Atide Therest.
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Jusqu'au ddbut de septembre 1941, il se rendit aux Archives oih il finissait de r6sumer le gros dossier des u entries
des Filles de la Charit6 , avant la Revolution. A chaquc

seance il faisait une vingtaine de fiches car il fallait & tout
prix achever avant la retraite. II relevait aussi les lettres des
toutes premieres scours, en vue de 1'edition critique des ecrits
de sainte-Louise qu'il prdparait toujours.

(23) 1940, p. 109-119 : Les Soeurs d'Angers ; notes biographiques.
(24) 1940, p. 212-213 : La collection Alberoni.
(25) 1940, p. 365-368 : Seur Marie-Marthe Trumeau.

PETITES

ANNALES

DE

SAINT VINCENT

DE

PAUL.

(26) 1903, p. 13-30 : Saint-Lazare. (N.-B. Reproduit dans
Annales, 1905, p. 305-319).
(27) 1903, p. 44-53 : L'glise de I'ancien Saint-Lasare. (Reproduit dans Annales, 1905, p. 441-451).
(28) 1903, p. 77-187 : Les Enfants trouves pris Notre-Dame.
(29) 1903, p. 309-317 : La chambre de saint Vincent de Paul
dens Uancien Saint-Lazare.
(30) 1903, p. 44-53 : Notes sur la maison-m&re at la chapelUe
des Filles de la Charite (d'apres des renseignements donnes
par Sceur Emilie Pineau).
(31) 1903, p. 37-376 : Proces-verbal de I'acte d'itablissement de la Compagnie des Filles de la Charitd et nomination
des officieres (8 ao6t i655).
Samr FX.Anols XAVIER (Bulletin de la paroisse.. & Paris)
(32) Juin 1926, p. 14-17 : Histoire de la aroisse Saint-Francois-Xavier. Aspect de la paroisse Saint-Franfois-Xavier d la
fin du 17" sicle.
8
(33) Septembre 1926, p. -o1 : Les anciennes rues :du Cherche-Midi.
34) Octobre 1926, p. 3-5 : Les anciennes rues : de Svres,
du Bac, Dupin.
(35) D&cembre 1926, p. 6-7 : Les anciennes rues : SaintPlacide, Abb6 Gr4goire. Saint-Romain, Baroullire.
(36) Avril 1927, p. 8-io : Les anciennes rues : Saint-Romain, Baroulli&re et Mayet.
(37) Juin 1927, p. 6-10 : Nos nouveaux bienheureu : Thouret, Clret, Gault, Seguin, Lefevre, Bottex, Bonze.
(38) AoOt 1927, p. 8-12 : Les anciennes rues : Vanneau,
Pierre Leroux, Olivet, Rousselet.
(39) Oct. 1927, p. 4-7 : Les anciennes rues : Oudinot.
BabylOne, Varenne, Monsieur.
(40) Dec. 1927,
. 4-7 : Les rues modernes
Barbet de
Jouy, Chanaleilles, Cit6 Varenne...
(41) Avril 1928, p. 6-o1 : Les rues modernes : Boulevard des
Invalides. avenue de Breteuil.
(42) Juin 1928 : Les rues modernes : Tourville, places Vauban, Fontenay.
(43) AoOt 1928, p. 3-5 : Les rues modernes : Sdgur, Saxe,
place Cambronne.
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Puis viarent de vives souffrances : comme remide A la
colonne vertEbrale ibranlie if fallut I'6tendre sur la planche,
gliss6e sous les draps de lit. Le premier novembre, il ce6bra
sa dernire messe. Desormais sa mission sera de souffrir et de
regarder la mort en face, mais la nature combat toujours
et les rdves et projets se suivent. On vient le voir : confr6res, parents, amis. Apr6s le premier de l'an il sent la mort
(44) Dc. 1928, p. 4-6 : Les rues modernes : Duquesne, Mithouard.
(45) F-vrier 1929, p. 4-8 : Les rues modernes : Ebl, Bertrand, Duroc, Masseran.
(46) Juin 1929, p. 3-5 : Les rues modernes : avenue de
Viliars...

(47) Aoft 1929, p. 3-4 : Les rues modernes : de Heredia,
Lapparent, Croisic...
(48) Juin 1930o p. 7-o i Centenaire de la translation des Reliques de saint TIincent.
(49) Ddeembre 1930, p. -i4 : Centenaire de la Mddadle
Miraculeuse. .

LEs RAyous

(50) I920, p. a0o-215 : Exhumation des restes de la bienheureuse Louise de Marillac (6 avril i920).
(iS ) x 920, p. 217-219 : Portraits de la bienheureuse Louise

de Marillac, veuwe Le Gras.
(52) 1922, p. 298308 : La chaelle de la maison-mbre des
Filles de sl Charitd.
(53) 1923, P- 341-342 : Lourdes et la Midaille Miraculeuse.
(54) Actes du Gouvernement Franfais concertiant la Congregation de la Mission dite de Saint-Lazare, fond6e par saint
Vincent de Paul, troisibme Edition, grand in-4, Paris ig9a,
XLVI, .364-30, supplement. (En collaboration avec M. Bretaudeau). - N.-B. : Premikre edition, vers 1863 : Pieces justificatives, 40 pages, Paris, Imprimerie J. Claye, petit in-4 . Deuxi&me edition : Congr6gation de la Mission, dite des Lazaristes. Archives. Letties patentes, d6crets, arrAts et pices
justificatives,

Chamerot.

1876,

o08 pages,

Paris, Typographie Georges
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-154approcher, it dit lors d'une visite : a Je fais ma liquidation n. Huit jours avant sa mort les deux jambes sont paralys6es et it remoit I'Extrmne-Onctimn, sur sa demande, le
samedi x7 janvier. M. L'Assistant de la Maison-Wre, dans le
petit mot qul prkcida le saint Viatique, lui dit qu'il a aura
au Ciel de grands et de chers intercesseurs : saint-Vincent,
sainte-Louise, les confr6res et sceurs qu'il a tant ~tudids, fait.
connaitre et aimer. L'Extreme-Onction lui donnera le courage de passer ce difficile moment. n II demande pardon A deux
fois a tous ceux qu'i aurait pu peiner on maldifier. M. 'e
Trks Honore PNre en lui donnant sa benediction assure qu'il
a eti a un bon serviteur ,.Le dimanche 18 il etait calme,
presque heureux. 11 raconta qu'on etait venu le voir pour lui
dire que de Lorraine on avait demande de ses nouvelles.
a J'ai repondu : qu'eles demandent pour moi I'amour de
Dieu a. 1i parle d'un article a 6crire sur un 6pisode pr6tendi de la vie de sainte-Louise. Avec lucidit6, ii en resume la
these et pour conclure ajoute : a ce n'est pas possible d'6crire de pareilles choses qui ne sont pas seulement inexactes mais
invraisemblables ,. Puis ce fut la fin rapide. 11 mourut le
mercredi, 21 janvier, A Io heures du soir.
Et maintenant que vous etes parti, cher et bon PAre, nous
espdrons que le Bon Dieu vous a pris dans son paradis, que
pour vous la parole de sainte Agnks que nous rcitions la
veille de votre mort s'est r6alisee : Void fe vie"s 4 Wot, qu
'ai aimd, cherch et foujours disiri. Vous avez retrouv~ saill.
Vincent, sainte-Louise, tout ce monde de la double famille
que vous avez 6tudi6 ici-bas et tous lea Parrang, les Seltzer,
lea Leritz, les Belot, mkme les chainons que n'ont pas conservs les archives. Quant A vos parents at vos amis, its continuerant a prier pour vous, imitant votre fldlitd de coeur..
Is attendront un peu plus longtemps cette fois-ci a la longue
,tgrande lettre promise ,,mais its savent bien que pour vous
silence n'esi pas oubli.
Montmagny, 25 fivrier 1942.
Etienne DImEOLD.
QUELQUES SOUVENIRS SUR

M. PARRANG : SON ESPRIT

A la fin. d'avril 1941, .a pioche des d6mnolisseurs attaquait
les derniers pans de murs de I'ancien Saint-Lazare. Depuis

piusieurs ann6es ces travaux que la guerre avait encore interrompus s'efforcaient de nettoyer ce coin lIpreux du Vieux
Paris. En ces jours-la, meme la petite echoppe de 1'Pcrivain
public situ&e rue du faubourg Saint-Denis, et qui t6~oignalt

bien d'un monde disparu, leur 6tait impitoyablement sacrifi6e.
Dans le chantier barricade il y avait ce mardi de Quai-
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modo bonne ahffuence. Notabilits municipales, architectes,
arehivistes, Direeteur de la Prison, s'y etaient r6unis sur les
deux leures a mais A peine etaient-ils arriv6s qu'on les vit
soudaitt se reunir autour d'un prftre agk, d'assez forte carrare qul appuyait sa marche sur. une grosse canne jaune.
Les poign•es de mains dchang6es, i'eccltsiastique commenqa
& parle sur tes
l btiments disparus. II pr6cisait les donndes,
r6pondait aux questions que de toute part on lui posait avec
une joyeuse spontanit6 qui se laissait aller en saillies, remarques, prtisions, Tous ces a Messieurs a I''outaient attentivement, recueilant avec soin ehacune de see indications.
Pendant que le groupe entrain6 par le speaker se dplaait :
SQqWel est ee prktre ? Qui est-ce ? chuchota quelqu'tu. C'est 1e PAre Parrang, r6pondit diseretement le Directeur de
la prison, e'est I'archiriste des Pres .Lazaristes. II est extr-,
haement drudit sur les questions du Vieux Paris, et en
particuier str les origines de la Prison. a Et l'on continua a
se dAplaee~ sous la pluie fine qui eommenaait A tember.
Nuilement trouble, Ie P. Parrang contiriuait ses exposes.
Une beure auparavant, ii se mouvait diflicilement dans les
corridors- de la Maison-M~re,. taintenant. il trottitait salts
fatigue apparente et semblait atoir oubliA ses 72 ans. Sa
canne ne soutenalt plus sa marche, i la faisait prestement
sauter d'un bras A un autre, et s'eh servait pout prolonger
les indications de son bras. Bt puis il parlait presque sans accent, avec uiat ardeur juwnile, toute neuve eut-on dit. Dans ee
vieut dcor, ob hier encure il avait retrouvd les osseents de dcux Stuprleurs g6ndraux, et oi sa pensoe le ramenaht
encore plus souvent que oa travail# il regagnait soudainement toute sa jeunesse, toute son ardeur perdue. Toute aon
attitude 'manifestait la joie de se sentir 6cout6, suivi et ce
sentiment edairait son visage pachemnin et blanchi par 1'Age
et la fatifUe. Littralemnent ii revivait. A supposr que jusqu'i
ce jour 'il fut demoeur mdconnu parni les siens, les deux
Coiffrirea qui l'actanpagnaient auraient pu, hers de la perspective et de V'cdairage uniforme des jours de communaut6,
d&couvrir la physionomie secrete de ce beau visage de prtre .at
appr6cier corr~atement sa noblesse et sa grandeur.
Car sans aucune duplicitd; mais simplement pares qu'l
ftait homme, H apparaissait un peu sous deuTrisages. Ceux
qui I'avaient abord6 au hasard d'ine. rencontre on d'un serviCe r6elam6 avalent saris doute conserve de lai un agr6able
souvenir4 celui d'un digne pretre, i I'abord un pen rude,
mais d'une complaisance aimable tuaoignant spontanxment
de soei bon coor. Mais pourquai no pas le dire, se familier
autant qde les visiteurs de fortune raignaient la trop grande
dboedance de sa conversation. On ne le rencortrait qu'ave

- 156la sourde apprehension de. terminer l'entretien d'ailleurs convoitA, un quart d'heure voire mime une heure apres la finale
escomptee. NCanmoins q'eut etk grosse erreur de le taxer de
bavardage. Ces effusions n'6taient pas un flot de paroles &
la recherche d'une fuyante pens6e, non, it avait minutieusement contr61 ce qu'il avait prononce ; son accent un peu
dur et quelques difficultAs d'expression l'avaient d'ailleirs
vaccine contee cet affligeant travers. Ce qu'il avanqait, c'6talt
ioins des paroles, des considerations que des faits. Scrupuleusement, il les avait tries et engrang6s dans une m4moire
riche et tenace. Sous le coup d'une interrogation, les a constatations , jaillissaient comme de source. Elles avaient pour
immediat effet d'accabler aussit6t l'interlocuteur autant par
leur abondance que par leur minutie apparemment depourvue
d'int&rAt. On ne se retrouvalt plus, on lAchait pied sous la
pression de ce flot qui noyait les chemins, detruisait les perspectives. Tout au contraire, M. Parrang s'y retrouvait fort
blen, ii s6planouissait avec satisfaction," en faiLant ainsi
prendre I'air a des souvenirs qu'll revoyait lui aussi avec un
visible plaisir. Nulle vanit6, nul psittacisme primaire d'ailleurs. Son esprit demeurait assez vigilant pour savoir quand Ie
comparse montrait un d6sintr&et trop apparent, couper court
& ce grand deballage et saisir I'auditeur par un appel A des,
souvenirs plus intimes et plus personnels.
Mais, ii y avait un autre M. Parrang. C'itait celui qu'avec
une observation attentive on eut m&me pu retrouver dansces conversations, mais que I'amitie, elle, ne taait pas A
decouvrir. C'est sur ce dernier que je voudrais plus sp6ciaIkment t6moigner ; et dire un mot de I'esprit de travail qui
anima pendant 5o ans sa carriere scientifique.
Carriere scientifique. Le mot peut surprendre car'M. Parrang n'avait guere publii en dehors des revues de la Compagnie, et peut-tre que I'histoire a coup d'archives ainsi
qu'il 'entendait, celle qui fut , son gibier propre n, n'est pas
a strictement parler une science. Mais enfin, il a possedde
un trbs haut degr6 ces qualites d'objectivit, de tkamcitf, de
godt, d'emotion qui marquent les grands travailleurs et qui;
peuvent humainement et chrCtiennement purifier et grandir
une existence.
L'OBECInvrri... Je me souviens encore de cette *auvre voix
casi'e, pleine d'amotion avec laquelle qtielques jours avant
(iP m.ourir, il murmurait encore : a L'objectivitA.., il scandait
cha-une des syllabes : I'ob-jec-Li-vi-t6. II faut 6tre objectif. .
1iy avait teliement tenu & cette fameuse objectivit6 que sa vie
loute entiere en avait Wt4 marquee. I1 s'y etait sacrifi dks
ses premiers travaux, ii l'avait ensuite maintenue dans toute
son ceuvre, dans ses recherches comme une vertu qui de droit
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que les autres n'6taient pas objectifs, - qu'ils trichaient en
quelque manire - qu'il manifestait alors sa mauvaise humeur par un silence boudeur et vex6. « Ce n'est pas du
travail... ce n'est pas de l'histoire n, disait-il. Puis, it se
taisait, et tAchait de s'occuper promptement d'autre chose.
C'est ainsi qu'il s'tait insurgi contre la petite plaquette oli
Andr6 Therive avec une &rudition un peu trop alerte a trace
un portrait littdraire de Saint Vincent. M&mes emotions aussi
contre certains details des rcits des apparitions de la Rue
du Bac..
Ce culte de l'objectivit6 lui faisait entretenir une surveillance toute particulire sur la c litt6rature w historique. Cette
littrature, it savait l'apprcier et la goiter, mais il rep1tait
souvent que l'on voyait rarement un livre littfraire se maintenir dans une s6rieuse objectivit6.
L'archive, le document avait au contraire toutes ses pr6f6rences. I avait pour lui, une amiti6 qu'un demi si&de de
rude labeur avait entretenu, 6prouv6, mari, fortifie. Aux
Archives Nationales i 6tait chez lui. Pied a pied, carton par
carton, il s'dtait empar6 de quelques provinces de ce vaste
domaine dont il jouissait d'une possession famili&re, manuelle.
Qui connait d'exp6rience la saveur sp6ciale des s6ances aux
Archives, la besogne lourde et monotone que reprsente une
station de copiage dans la grande salle demi-grise et silencieuse comprendra ce que cette main-mise supposait de courage. II y filait le plus souvent qu'il pouvait, serrant sous son
bras une petite serviette de cuir noir a fort commode m qu'il
a voulu laisser A un confrere, de faqon A continuer la tradition. A 72 ans, en septembre x941, il achetait encore sa carte
hebdomadaire du mctro pour faire sa semaine aux Archives.
Point d'id6latrie cependant, car il savait que l'archive n'est
pas toujours un t~moin intbgre, qu'elle oublie bien des choses de la vie. II aimait sur ce point rappeler comment une
fois il avait fait la nique a M. Coste qui ne jurait que par le
document disait-il. Ce confr6re lui rappelant un jour que Saint
Vincent avait 6td aum6nier de la Reine. Margot M. Parrang
malicieusement faisait mine d'en d6uter... puisque son nom
6tait absent de la liste complte du personnel. Surprise, puis
6branlement chez M. Coste qui sans tarder accompagne M.
Parrang aux Archives Nationales afin de reconnattre ce nouveau document ignore jusqu'alors. Et M. Parrang de raconter
avec un sourire joyeux : a I fallait voir, M. Coste se jeter
sur 'inventaire, le divorer des yeux, chercher et rechercher en
vain le nom de Vincent, et avouer, de guerre lasse que Pargument du silence n'avait dans ce cas aucune valeur pdremptoire. Quant a M. Parrang, ii tirait ordinairement moralitA
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de ce petit fait pour donner une adhesion, qui parfois ae
nuanqait

&

la captivit6 de Saint Vincent en Barbarie.

Cette exigence de l'objectivitd avait developp6 en lui ua
sens tres profond du milieu historique. Fort amicalement,
car il 1'estimait A sa juste valeur, ii reprochait A M. Coste
de n'avoir pas suffitimment parlh des conditions concrktes
de la vie de Saint Vincent : Vie de Paris, diplacements, reM
lations etc... toutes choses qui intervenaient silencieusemenl
dans la vie du Fondateur de la Mission. A Que l'on songe, di.

sait M. Parrang. b 1l'preuve que ces voyages imposaient durant huit ou dix jours, aux Filles de la Charit6. On y Atait bour-

r1, press6 les uns sur les autres, les auberges 6taieht A I'avenant,
c'est pour ceea que Saint Vincent recommande de lier con-

naissance avee une lionnrte femme du coehe..

Aucun habit

distincttf pour se prottget. Et les voyages sut la rivire de
Seine I... n I! avait soigneusement relev6 aux Archives les
inventaires et les frais dresss lors du depart des Filles de
la Chatit6 dans les provinces. II entrait ainsi tout de go dans
leur vie familiale, s'interessait A leurs d4penses, comparait,
lui, le vieil 4conome de Cuvry, de Paris et de Rome, les
depenses d'alors A celles d'aujourd'hui, remarquait la bausse
des prix survenue au moment de la banqueroute de Law,
etc... etc.. Vraiment quand ii se promenait dans Paris, ee
n'6tait plus celui du XX* sikcle avec ses ennuyeuses modifications qu'il revoyait partout, mais il retrouvait, A I'endroit
d'un bureau de Poste, I'emplacement du Seminaire SaintFirmin : prMs de la rue Etienne Marcel, le vieid H8tel des
Gondi o0i avaient 4t 6chang4es les signatures du contrat de
Fondation de la Mission. Nylle excitation imaginative de sa
part, mais respecteux silence laissant aux vieux murs toute
libert. pour reconstituer I'ambiance du vieux Paris.

11 arrivait ainsi & vivre avec les gens qu'il exhumait des
archives poussireuses. D6s qu'un sujet 'int6ressait1 il s'accrochait A lui, durement, laborieusement, ii le secouait, le
tb-rnait et retournait de mille manires...

i'abandonnait mo-

mentandment. le laissait murir parfois une dizaine d'annees,

telle son histoire des Filles de la Charitd de la Madeleie,
puis le reorenait avec un nouvel enthousiasme comnme s'il
venait de le d6couvrir. Toutes ces oeuvres sont rmarques de
ce caractere tenace, hargneux dirait-on, qui donnait A son
travail une allure hjsitante... et terriblement attarde. II fallalt de v6ritables ruses de sauvages pout lui arracher an manuscrit pour l'impression A date convenue. bt malgr4 ette
absence de methode il avait la main heureuse ; pourquoi ne
pas varler de ses d6couvertes aux Archives Vaticanes, aux
Archives Nationales, et l'identification de cette fameuse Vierge de la Mission que de bons juges.(tel M. Aubert) estiment

comme une des plus anciennes statues ( la Sainte Vierge...
Toutes les dcouvertes qu'il fit sur Sainte Louise de Marillac
et sa famille sont le fruit d'efforts tenaces, se nourrissant
dans sa puissance d'motion toujours renouvelde.
Est-il besoin de dire que cette objectivit4, it I'avait cherer
ment payde.
II Ie reconnaissait encofe quelques jours avant
de mourir. a D'autres, disait-il, vont tout de suite aux livres,
inals moi j'allais aux Archives. J'ai eu tort, car it y a des livres bien faits qui facilitent le travail.. surtout actuluement. Aux Archives c'est plus dur et c'est plus long... *
L'aveu ne s'accompagnait d'ailleurs d'aucun signe de contrition. La forme d'esprit 6tait acquise ; si Dieu lui avait donnd
vie, it aurait continue comme devant, A se fatiguer dane cette
besogne acharnee de depouillement et de ddblalement.
Les archives, avec quel amour ne les copiait-il pas de sa
belle
criture soign4e, appliqude, el6gante, sobre en paraphes. Rien d'un travail lourd et sans discernement. II savait
penser tout en accoinplissant cette besogne qui peut paraitre
humiliante. La t6te et la reflexion allaient en effet A une autre
allure que sa main appliquQe ; mais A moins le travall urgent, il ne notait pas ses observations. Dp ce fait, elles encombraient son esprit de sorte qu'il se trouvait parfois en besoin de les manifester sans avis prialable A la premiere paire
d'oreilles quil rencontrai.
Point d'obstination butde. 11 savait manier, remanier see
pieces, a Coste, disait-il, se bute ; i. s'acharne quand i n'ar.
rive pas A dichiffrer tout de suite. II grisce des dents et
n'avance pas d'un pouce. 1 ne faut pas rester comme cela.
II faut continuer, lire ce qup l'on comprend et cela 6claire 'e
reste. Puis apres on recommence la lecture autant de. fois
qu'il est ncessaire pour posseder toute la pice. n On a pu
Ie voir recommencer ainsi une dizaine de fois une lecture de
restitution.
Cette tenacit6 douce et patiente avait d'ailleurs Mt exercee
sur une plus vaste 6chelle, durant toute sa vie. II n'y eut que
deux periodes dans son existence, cells de Rome et de Paris,
durant lesquelles I'obissance lui permit de se consacrer aux
recherches historiques comme a son unique devoir d'6tat,
Aussi d0t-il excuter le meilleur de son ceuvre en prenant sur
ses loisirs. Quand on lui parlait ensuite du travail accompli,
de la somme du temps qu'il avait du y depenser, it r6pondait
c gulierement : 4 Extra legem, c'est en dehors de mon devoir d'etat. , Ceci sur un ton parfois un peu d6sanchant6,
mais oh se trahissait quand mene une silencieuse fiert6.
Une autre caractdristique marquait son travail : le gout.
Malgr6 le proverbial desordre de sa chambre d'dconomu,
il

mettait un soin religieux i effectuer proprement, 616gamment
chacun de ses travaux. N'est-ce pas pour cette raison qu'i
tardait tellement a rendre ses manusorits ? II poussait ce soin
jusqu'au scrupule ; et il est vrai qu'il y etait soumis. Dans
son entourage un peu eloign6, on chuchotait qu'il n'4tait ordonnd ad missam parce que ses scrupules 1'empchaient de
confesser. Le bruit 6tait en partie inexact, car son ordination
avait ite sans exclusion, mais ii est vrai que sa grande conscience lui interdisait d'entendre les confessions. a T6t apres
mon ordination ripondait-il quand on l'interrogeait sur ce
point, aucun ministere ne me fut confid. Plac• a Rome, j'ai
par la suite vieilli dans les livres et oublid ma theologie et ii se calomniait sans pitid. - Au moment de la guerre,
-

en 1939, je m'y suis remis o. Mais par ailleurs, ce scru-

pule, passe en nature, lui faisait ex6cuter avec amour des
petites vignettes, des plans qu'il travaillait minutieusement
dans le detail. Son esprit de finesse, son sens religieux
I'avaient rapidement habilite A apprdcier les tableaux reli
gieux et en particulipr les portraits de Saint Vincent et de
Sainte Louise de Maritac. Mis en presence d'une toile de
Simon Francois, de G. Duchange ou de quelque autre, il
soulignait imm6diatement l'originalit6 de tel detail passe
inapercu, ii entreprenait un commentaire si minutieux que
les intentions secretes du peintre en etaient d4voildes. II pensait a part lui et parfois le faisait remarquer que Saint Vincent ne dut pas 6tre aussi chauve que les tableaux du XVIII*
sicle le representent. Ces derniers avaient voulu, remarquaitil, retirer la calotte moulant cette grosse tate, mais ils
n'avaient pas osd remettre des cheveux qui auraient rajeun"
la traditionnelle presentation de Monsieur Vincent.
N'6tait-ce pas chez M. Parrang une qualite innae que oc
sens du detail, de l'observation pr6cise ? On peut se le de
mander. En tous cas, des son entrde aux 6tudes, (en 1890),i
n'ayant pas de table asses grande, il avait dejA dresse, et
s'aidant d'une planChe A plisser les surplis, un splendide plan
de l'Anden Saint Lazare et de la Maison Mre des Filles de
la Charit6 encore pr6cieusement conserves.
Objectif, tenace, plein de finesse, tel il apparaissait A ceux
qui l'approcherent de plus pris durant 4, sa splendeur a.
Quand la maladie !e cloua dans sa chambre, puis le condamna
A se maintenir sur la rude planche qui devait redresser sa
colonne vertkbrale, les fontaines secretes de cette vie deviln
rent plus visibles.
Sa vie religieuse fut en effet toujours vivace et tres pratique.
lleI soutenait son activit4, et donne encore a son souvenir
ce parfum pinitrant de religion et de grandeur. Pi6et simple et esprit de foi vigoureux s'unissaient sans peine
che
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lui A cet amour du travail, pour rehausser le plan habituel de
sun existence.
Aux deiniers jours de sa carriete, quand on le revoyait
aprs quelques mois d'4loignement, et qu'on le retrouvait
fixement 6tendu sur son lit, on avait peine A le a retrouver ).
Une barbe grisAtre cendrait la palgur de son visage. La
maladie avait profond6ment creus6 ses orbites et I'eclat de
ses grands yeux verts 16grement voiles s'immobilisait sur
ceux qui l'approchaient. Du moins son Ame etait demeur6e
intacte ; elle conservait sa mame tonalitd, elle se mouvait
doucement dans la mene lumibre serpine.
En septembre 194i, ii avait tenu des propos assez pessimistes sur sa sante : u Nous ne nous reverrons plus avait-il
articulI tristement A plusieurs reprises. n Providentiellement,
on se revoyait : une flamme joyeuse brilla silencieusement
dans son regard. Le coeur lui aussi dtait indemne, toujours
tres sensible aux intentions, et doucement paterneL Un
culte aussi fervent pour I'objectivite, la v6rite ne pouvait
s'expliquer que par un amour secret : ( Froide m6thode,
brOlante passion n. Oui sans aucun doute pour le Cher
M. Parrang qui tout au long de sa vie avait entretenu une
silencieuse et secrete ferveur. Son cbur etait demeur6 'cn
6veil, en disponibilid...
Meme souffrant et immobilisd II tenait a dire son br6viaire,
son chapelet, A s'entretenir avec le bon Dieu, et... A travailler. Ne suffisait-il pas de lui parler d'un confrere qu'il aimait .plus particulierement, de toucher A quelques uns de ses
grands suiets : Louise de Marillac, Saint Vincent. pour voir
une vie nouvelle s'dpanouir aussit6t dans ses grands yeux.
Mystfrieux symbole. Le travail qui avait Wtd sa vie, lui assurait A ces pdnibles moments un surcroit d'existence.
Et maintenant, dormez en paix, cher P6re ; vous avez &t6
pour la Congregation un a bon et fidale serviteur a. Malgre
son inachAvement, votre ceuvre est au complet parce que
votre coeur a toujours etd au niveau de votre esprit. Vous
vouliez t partir au complet disiez-vous, avec votre cceur et
votre esprit, et non pas en' somnolant a. Cette intention nous
6claire, nous qui nous sommes sentis grandir en vous almant. Elle complete votre a esprit a qui fut a objectif n, tenace, mais aussi suivant les vraies coutumes de la Mission;
modeste et- doucement aimable.
Andrd Doom.
(Angouleme, le 20 fdvrier 1942).
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MARSEILLE (Le Prado)
Scenr Agnks

BORDES

Nde en 1871 d Tartas, Swur Agnks Bordes postule au Berceau de Saint-Vincent de Paul et entre au s6minaire eI 9 juin
1894. Placle d Arcueil, elle y fut, comme Sawr Mathilde,
I'intelligente et active collaboratrice de M. Francisque Aroud.
(Voir Annales, 1938, p. 486-505). En 1922, elle est mise A la
tMte de la Bonne-Garde de Clermont-Fevrrm d, et enfin en
1930, elle est preposee conme Seur Servante d Marseille :maison de la Bienfaisance.
Le 18 novembre 1941 s'en est alide dans le ciel du hon;
Dieu Sceur Agnes Bordes, originaire de Tartas (Landes). i
Parler d'elle est facile, tellement elle a laissd d'oeuvres, et
cependant nous nous sentons depass, par le sujet, parce que
pour en Acrire dignement, ii faudrait saisir I'Ame qui a cr66
et vivifid ces aeuvres. L'Ame 6chappe toujours par quelque
c6te, 1'Ame surtout des saints. ls vivent dans des hauteurs of0
n'atteignent pas nos yeux. Telle fut soeur Agn.s.
Elle dtait l'ain6e d'une famille de sept enfants, a une
6poque oh le pre et la mere n'avaient d'autres encouragements que ceux de leur conscience chrktienne. Ils sufisaier,t
d'ailleurs A Monsieur et Madame Bordes. Pour le reste, c'6tait un peu I'histoire r-pitee des parents de sainte Th6erse *,
Lisieux : le ciel bftissait largement leur commerce.
aussi le bon Dieu se servit une part royale en prenant dec
Filles de la Charit6, une Ursuline et un pretre devenu Vicaire
general. Soeur Agnes fut tres vite, .dans la Congregation de
saint Vincent de Paul, une religieuse en vue. Elle avait vingt
ans quand elle y entra et elle apportait une intelligence vive,
un coeur delicat, un besoin tres chrrtien de se devouer.
Sa vie s'est coul6e sur trois thEAtres.
A Arcueil, d'abord, dans la banlieue de Paris, o& elle resta
vingt.cinq ans. On lui confia le patronage de jeunes filles
Mais eile d&sira 6tendre son champ d'action et on la vit
crder et organiser de la fagon la plus heureuse 1'oeuvre des
retraites fern6es.
Elle avait ainsi donn6 sa mesure. On l'envoya comme supirieure A Clermont-Ferrand, dans la ville de la a Cit Michelim . Les ouvrieres y 6taient nombreuses. Une ceuvre,
appel6e u La Bonne Garde ,, y veg6tait, petit noyau sans
vie. Sceur Agnes la prit a coeur. Sous son impulsion, elle
se developpa magnifiquement au point de compter plusieurs
centaines d'ouvrikres qui s'en altaient chaque jour, A .ce
foyer chretien, rchauffer leur foi et leur courage.
:Une oeuvre semblable se voyait A Marseile, au Prado,
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Mais I& aussi presque tout 6tait h faire. On y envoya Smur
Agnes.
Elle se met au travail. elle cree, elle construit, aile organise : ce sont des cercles d'6tudes, des retraites, bien d'autres
oeuvres qui, intelligenment concues, grignotent le mal, desagrkgent de~ groupes et fagonnent des Ames d'une dtonnante
vitalite chritienne.
Ces oeuvres comptent aujourd'hui parmi les plus vivant-s
de Marseil!e.
Au Frado, Soeur Agnks avait perdu son nom, on I'appelait a la Petite Mere . M&re, ellt le fut jusqu'l la derni&re
minute de sa vie, pour les jeunes filles dont elle avait la
garde. Pour elles, ses derniers soucis, ses dernires paroles,
sa dererie joie aussi - car c'en fut une pour son ccur
- de pouvoir dire, dans la nuit mbme qui pr4cda sa mort,
qu'elle avait obtenu de la Prefecture, pour ses enfants, un
supplement de nourriture : a Elles auront desormais un peu
plus de pain, j'en suis bien heureuse. n
Elle s'est ainsi eteinte, au matin du 18 novembre, comme
elle avait vecu, dans la charitd.
Sa dernlire journde n'eut rien de celle d'une agonisante.
Debout, elle se confessa, entendit la messe et communia dans
sa chapelle. Elle traita ses affaires comme d'habitude et mit
A jour sa comptabilit&.
Le soir venu, se sentant oppresse, elle se coucha de bonne heure
Une religieuse voulut la veilier. Ce fut fort heureux, car,
grace & elle, le pr&tre alertd A temps put lui donner Lextreme-onction.
Dans la grande ville, & travers les parolsses et les foyers
d'oeuvres, la nouvelle de sa mort se ripandit comme.un deuil
de famille.
Derri-re son cercueil se grouphrent des miliers d'enfants
et de jeunes filles, des dames, des hommes d'oeuvres, des pauvres surtout qui, tous, pleuraient leur a petite Mlre a.

J. DIAaaroll.
(Semaine Religiesse d'Aire et de Dax, (28 nov. x941).

ORTHEZ
Somr MAYNARD

(1857-19a2)

Dats la galerie de son lire : Trente-six femmes, feu Frya.cis Jammes, I'artiste et Poate d'Orthes, a isudrd : La Fille de
la Chariti.
Vue par des yeux admirateurs d'un fin littlrateur, cette si -

houette evoque une grande bonne seur de I'hk6fial wrthAn,
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comme, heureusement, on en trouve et rencontre tant de ci de
a1,d&Iombre de la cornette vincentienne.
Mais ceteloge laisse deviner, c l'arrire-plan,une Ame tout
ouverte au surnaturel, et qui, candide et forte, anime une vie
de d&vouement parmi les souffrances et Ies blessis d'un h6pital. Transposee en une fiche biographique du personnel, void
-e que donnerait, en sa secheresse obligatoire, cette vie de divouement :

Marie-Alexandrine Maynard, fille d'Alexandre, propridtaire
cultivateur, n6 A Belfort, canton de Labenque, arrondissement
de Cahors (Lot), n6e et baptisee le 5 novembre 1857 : postule
4 Cahors. Vocation le o2 avril 1881. Placements : h6pital de
Fontainebleau, y fait les vceux le I" mai 1886 ; Lyon, hBpital
Saint-Joseph, 1894 ; Orthez, 1899. Elle y est d6cd6~e, le 18
novembre

g192.

Mais voici la note d'dme : une bonne fill de Monsieur
Fincent, saisie par une plume artiste et vibrante de sympathite
admirative.
Soeur JOSEPH
Vous 6tiez magnifiquement du peuple, grande et lourde eti
pale, a-'ec des yeux si noirs qu'on n'en distinguait pas le dltail. Vous ne compliquiez rien. Votre pain 6tait le a Pater net votre thiologie le c Credo ). Et si I'on vous disait qu'un,
tel n'avait pas la foi, vous pouffiez parce que vous ne croyiel
pas qu'il ne p6t pas l'avoir. Et pourtant, ii en a d6filk quelques-uns devant vous, de ces rdtifs qui ne voulaient pas s'unikl
A la pribre en commun. Mais ils avaient mal au ventre comme=
d'autres ; la jambe gangrende comme d'autres ; I'dpine dorsale carike comme d'autres ; le rein suspect comme d'autres ;er une barbe qui repoussait et qui leur donnait, apris trois,
jours d'hospice sans rasoir, l'aspect de porcs-6pics.
Je crois revoir le gros Capdevieille, le postillon du courrier
d'Artix A Casteide-Cami, au moment qu'on le transporta dans,
votre salle. II ne la menait pas large. 11 s'4tait, en fendant duo
bois, ouvert la cuisse. Et ses voisins, mettant en pratique
Fempirisme bearnais, avaient bouche la plaie b6ante avec
tout le fumier qu'ils avaient pu ramasser dans la loge de ces
messieurs. Je dois A la v6rit6 de dire que Capdevieille n'eut
pas la moindre fi&vre de ce chef. 11 6tait atteint d'une bien
autre, et chronique ; la filvre de son chef-lieu de canton.:
Comment ne pas embrasser la RWpublique, et la plus rouge,
Slorsqu'on a le nez de la plus belle pourpre bacchique, et qu'iA,
chaque relais' on avale une soupe a l'oignon ?
Voulant flatter son depute, Capdevieille avait harangue, duA
haut de sa patache, des ruraux A la foire, en les invitant A
remettre en honneur la guillotine. Ce qui lui valut le sobriquet de a Robespierre ,. car il se prdnommait Pierre. Et le
fait est qu'on ne l'appelait pas autrement, depuis tant d'an-

- t65 n6es que le trait d'esprit s'6tait ~nouss6. Je suis bien assurd
que beaucoup, ignorants de cet incident, ont fini par croire
que son vrai nom fat Robespierre, comme il aurait pu 4tre
Marat aussi bien qu'il etait Capdevieille.
II ne fut pas longtemps, des que remis de son hemorragie, sans vous suivre d'un oeil qui s'efforcait d'tre farouche. Mais vous aviez vu bien d'autres coups d'oeil qui vous
avaient emue davantage, comme celui de ce petit garqon
qu'on tr6pana. Et c'est pourquoi, ma sceur, rien ne semblait
plus dr6le que de vous yoir arr&ter devant le lit de Robespierre en lui criant d'une voix de g6neral A un perroquet :
- Eh bien ! le brave Robespierre, comment va-t-il, le brave Robespierre ?
Pour ne point vous repondre, il contractait les gencives,
ainsi que pour conserver un modaent dans sa bouche une lampee de vin. Mais comme vous insistiez avec cette imposante
et mile bonhomie qu'il n'avait jamais rencontr6e chez aucun
charretier de ses amis, il finissait tout de meme par faire entendre : - Hiem I
Quand il a et gueri, vous avez cousu A sa culotte trois
boutons qui ne tenaient pas, vous l'avez coiff4 d'un beret neuf
et conduit A l'aum6nier, qui n'eut aucune peine A le a ramener ,. En vous quittant, il pleurait comme un veau sur le
seuil de l'hospice.
Dieu I ma soeur, qu'ils sont petits, ces details de la terre,
loin de ces drames que le monde trouve passionnants ! Et,
pourtant, votre vie en a ete toute faite, et je crois que, vus
du haut. du ciel, ils vous apparaissent tout rayonnants de la
lumi&re de Notre Seigneur Jesus-Christ, pareils A ces grains
de sable dont chacun est A peine perceptible, mais dont Iensemble enferme 'oc6an.
A une morte aussi vivante que vous l'8tes, on ne demande pas
.aVous rappelt-vous x ? Tout par vous est embrass6 dans lensemble, 6 Soeur Joseph I
Vous n'avez plus A noter, sur un cabier, qu'il faut renouveler la provision d'ouate hydrophile. L'ouate hydrophile, elle
est dans ces nuages errants, si doux & I'ceil, qui me sAparent de vous que je voudrais un jour rejoindre. Je n'ai plus
A vous poser de questions. Je ne peux employer vis-A-vis de
vous !a formale naive des vieux poktes : a Vous souvient-il ? a
O fille sainte, c'est une gerbe que je cueille, que j'expose
devant vous, afin, non d'interesser ou de mettre Ai l'epreuve
votre memoire sans defaut, mais afin de faire goiter A mes
amis un peu des instants si simples que j'ai passds avec vous
ici-bas.
Parmi les fleurs candides, dans la proprete du parterre, au
bruit de la fontaine, des malades se promenaient ou s'as-

seyaient. Benott, le portier, sonnait la cloche et son chies
n'aboyait pas. Les arceaux du clottre enchAssaient dans ler
azur la nuit des buis. L'escalier, sous mes pas, grincait comme un bouchon :
- Vener voir Van Dinh, me disiezvous, il vous attend
Van Dinh, baptisd A Orthez, mon filleul extdnud loin de
son Indo-Chine, et qui s'eteignit gravement, avec, entre us
doigts, un fruit de sa terre natale que je lui avais apport
et qui rewut son dernier baiser. II y mordit A peine, et, vos
jetant & genoux, vous dites : c 11 est mort 3.
Une faience de pharmacie orne sa tombe.
Firmin, lui, avait deux fois essay6 de se pendre, tant i
souffrait de la nmoelle ; il etait A moitid fou, et toujours vow
arriviez au moment fatal, et vous I'avez fait s'endormir mik
slrable dans la richesse de Dieu.
A Destayals, i! fallut toujours scier un pen plus du tik
ou de I'humn-us, mais 11 rigolait quand m&me, malgr SO
douleurs fulgurantes, stl vous entendait le blaguer sur Sa
e-sistant appetit, dont il 6tait si fier.
Que vous etiez heureuse ! lorsqu'& I'occasion de votre fW
vous trouviez vos pots A I'eau ebrich&s tout garnis de fe.
lages ; et 'un de ces mendiants mystrieux, epaves pdrio4
ques des hospices, Rieu, vous avait lu un. compliment q
n eut pas desavoui un acaddmicien !
Personne aussi bien que vous ne voilait la mort et le saflsg
Si quelqu'un de la salle commune donnait le signe du grant
depart, on tendait un paravent pres de sa couche, et, bientdl
il passait A cot6. Si une intervention chirurgicale avait liej
e'est vous que les docteurs prdfdraient avoir comme aide, 4
n'entendait rien dans I'"troite piece d'operations, et vous 4
ressortiez, au bout d'une heure, aussi calme que d'une lH

gene.

Et pourtant, nous qui vous avons bien connue, dont 0,
prince de la science, qui vous avait employde dans un S
grave, me disait : 4 C'et une tour a, nous savions quel *

pel forcen6 vous adressies au ciel pour conserver cette

tris de vous-m#me. J'ai connu, moi, ce pli amer de voW
lvre devant celui dont 1'6tat donnait de l'inqui6tude. V0c
aviez soixante ans. Vous ttiez plus haute et plus forte, d'AaL
et de corps, que toutes celles que 'ai connues, et je vous U
sentie fr6mir de pitie, comme une petite fille, en face de i
souffrance d'autrui. Mais la v6tr,, comme vous la man
sie I Ce mal blanc 6pouvantable qui vous avait pris toute

main, comme vous en riiez I

Riez, sceur Joseph, riez maintenant du haut du
ciel, 1
de ce rire de la femme forte dont il est dcrit qu'elle rira
4

son dernier jour. Riez.

Francis JAMMBS.
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DAX
Les Lazaristes et Mgr CAZAUX
(8 Dicsmbre i94r)
Le 8 dbcembre x94i, fete de 1'Immaculee-Conception, I'dglise cath•drale de Dax vit se dirouler l'imposante c.rimonie
d'une cons6cration episcopale, celle de Mgr Louis-Marie-Antoine Cazaux, ancien archipr4tre de la m&me cathidrale, nomm4 6veque de Luwon. Ev4nement rare pour le diocese de DaL.
Aussi clergd et fid#les avaient-ils mis tout leur zeie A le pr4parer.

La petite Compagnie ne saurait 6tre indiffdrente A ce qui
intbresse la vie d'un diocese qui fut le berceau de saint Vin-

cent. La maisof Notre-Dame du Pouy eut I'honneur de participer activement
' l'organisation de la fete, 6tant donn6
surtout que le Seminaire diocesain se trouve actuellement dipersd, par suite de la situation.
A la cirkmonie elle-mmem du Sacre, le choeur de nos Otudiants exdcuta tous les chants liturgiques de la messe pontificale, avec la piete et I'ensemble parfait qui mettent en vea
leur la beauth propre au chant gregorien. La Schola de la
cathkdrale, de son c6te, rendit fort bien la messe chorale a
4 voix de Charles Gounod.
Voici quelques•unes des personnalitis remarquges & la c&
rdmonie : Mgr Mathieu, dvdque d'Aire at de Dax, prilat consecrateur. Eveques assistants NN. SS. Mass4, auxiliaire de
Lugon et Vansteenherghe, eveque de Bayonne. Mgr Feltin,
archeveque de Bordeaux ; le Rme P. Abbe de Belloc. Aug

premiers rangs de l'assistance, la vindrable mere de Mgr
Cazaux et sa famille ; MM. Le Roy, fils de M. Edouard Le
Roy, le philosophe bien connu, Reprbsentant officiel de M_. Pucheu, Ministre, secrdtaire d'Etat A l'Interieur ; Moreau, sous.
prdfet de Dax, repr6sentant le prdfet ; Robert, s6nateur de la
Vendee, et conseiller national ; Prunetti, maire de Dax,' entourd du conse.i municipal ; Millis-Lacroix, senateur des.
Landes ; le Cte de Chabot et M. Caillaud, deputes de la
Vendde, etc. Malgrd les difficultes du voyage, le clerg6 vendten avait envoj~ une importante delegation. Le clerg6 des
Landes dtait lui-m• ne tra4 largement represent6.
La cathdirale est richement ornde de fleurs et de tentures
rouges, timbrees des blasons episcopaux : le pin landais (embitme de Mgr Casaux, avec la devise ; Veritatem in caritate)
male ses aiguilles au feuillage stylis6 du Achne d'Euskadi
(embjrme de Mgr Mathieu). L'4glise est trop petite pour cont
tenir la foule pieuse qui voudrait voit la rare cAremonie.
Apr6s le Sacre, le nouvel dveque ee prate avec simplidclt aux
t6moinoages de v6ndration de ses paroissienp.

On n'imaginait pas, autrefois, une f4te; mAme religieuse,
sans un banquet. L'AvAque d'Aire et de Dax connatt et pratique le conseil de saint Paul a Timothde : Oportet episcopum
esse hospitalem. Et nous savons que son plus vif d6sir etait
de recevoir a sa table et dans un cadre familial tout le clerge
landais. Mais, outre quil n'y avait pas a Dax de salle assez
vaste pour y grouper tous ses pretres et ceux de Lugon, le ravitaillement posait de plus un insoluble probleme. II a fallu
borner les invitations a quelques personnalit6s officielles, aux
chanoines et aux doyens. (15o convives environ).
a Personne ne s'etonnera que, dans notre d&tresse, les Lazaristes soient venus a notre secours et nous aient recueillis
chez eux, avec cette chr6tienne chariti qui est une tradition
de leur grande famille spirituelle et quils ont hrite de saint
Vincent de Paul. Le r6fectoire de leur Grand seminaire etait
dcor• avec goat de fleurs et de guirlandes de lierre...
Mgr
Mathieu et toutes les personnalit6s presentes temoignrent
de leur satisfaction pour la parfaite organisation de ce banquet. Pr6venus cinq jours seulement a l'avance, M. le Supbrieur et M. I'Econome avaient r6ussi ce tour de force : obtenir le autorisations et bons d'achat, trouver les denries non
contingentdes afin de ne troubler en rien le ravitaillement g4neral, songer enfin A tous les d6tails pratiques. A la fin du"
repas, et aprks un Vivat chant6 par la schola de nos 6tudiants,
l'on entendit successivement jusqu'A onze toasts, tous remarquables par leur cordialit6, quelques-uns par la portie des paroles prononcees.
A la fin de tout banquet et dans I'attente du premier toast,
il y a comme une vague inquietude dans I'air, un I6ger refroidissement de temperature...
Mais void M. le chanoine Bordes, Vicaire g6n6ral, grand
organisateur de la fete ; 11 parle au nom du clerg6 landais.
Tour a tour 6mu et spirituel eloquent et enjoue, 1l traduit la
pensde de tous ses confr&res avec une exquise d6licatesse : il
crde du m&me coup pour les orateurs qui suivent une chaude
atmosphere de sympathie, un climat favorable auxtpanchements de 1'esprit et du coeur.
Le Docteur Toranza parle au nom de l'Action Catholique:
if rappelle en termes vibrants les services rendus par Mgr Cazaux aux oeuvres de jeunesse et A I'Action catholique lan-

daise.

C'est au tour de Mgr l'Auxiliaire de Lucon. Mgr Masse,
qui fut jadis professeur d'Ecriture sainte, souhaite la blenvenue au nouvel Eveque, dans un toast emaill de rtminiscences scripturaires et tout ensemble de traits malicieux, dont
sa bonhomie souriante emousse charitablement la fine pointe.
M. le senateur Robert (le porte vendeen Jean Yole), I'au-
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Le Bocage qui rappelleront an nouvel iveque de Lugon les
dunes landaises couronndes de pins, les c6teaux de la Chalosse et les rives tranquilles de 1'Adour. Ce fut pour tous
une agr6able surprise de voir la Po6sie invit6e A cette fete.
M. de Laporterie, prdsident de 'Union nationale des Conbattants, rappelle I'heroisme et les glorieuses citations de Mgr
Cazaux, avec une vigueur et une bri6vet4 toute militaires,
dont, sous la mitraille, ii a pris l'habitude dans le commandement de son bataillon...
M•me note chez M. Canguilhem, ami et camarade de
combat de Mgr Cazaux, qui apporte, lui aussi, des souvenirs de guerre, mais avec l'accent si savoureux du terroir
et une verve amusante, qui. rappelle un pen le h6ros l6gendaire d'Edmond Rostand...
La ville de Dax avait son mot A dire et ses fleurs A effeuiller sous les pas de son archipritre tris aimd. M. Prunetti,
maire de Dax, s'acquitte de cette tAche avec cceur, et se
souvient de I'intime collaboration qui, avant comme apres la
guerre, associa le presbythre et la mairie de Dax dans un
meme ddvouement a la 'Cite.
M. Moreau, sous-prifet de Dax, souligne le caractere de la
ce6rmonie du matin, et fait appel a I'union qui doit grouper
les autorites civiles et religieuses autour du marechal Petahn,
chef de I'Etat
Mgr Feltin, archeveque de -Bordeaux, salue son nouveau
suffragant avec une familiaritd charmante et un air de grandeur qui convient au Primat d'Aquitaine.
M. Le Roy, professeur de I'Universitd, est venu de Vichy,
porter A Mgr Cazaux les fdlicitations et les veux. du Gouvernement. C'est avec distinction qu'il remplit son mandat et
ouvre devant nous de nobles perspectives sur le rigime de
justice et de libertE qui est reserve a la France catholique
de demain. Pour relever la France, dit-il notamment en un
parallele oi se rdv4le le profespeur d'Histoire, itfaut Dax et
Lufon I Dax, c'est saint Vincent de Paul, c'est 'action in rieure et morale, celle qui change les espits et les caeurs...
Lufon, c'est Richelieu, c'est l'action politique n peu busque, un peu violente sans doute, mais nicessaire. I fant unt
action politique, parce que les Institutions corrompent les
hommes I il faut une action morale, parce que les hommes

corrompent les Institutions. TI nous faut Dax et Luaon.

Ri-

chelieu et saint Vincent de Paul, au xvn* sicle, ont op6rd un

merseilleux rdtablissement dens use France liuvre
I'atnarchic. Au xx* sicle, I'esprit de Dax et de Lufon restitueront
d la France, blessde mais non mourante, avec sa sen a moral,
son prestige international..
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Cette evocatioh de saint Vincent ne pouvait manquer, en
an tel lieu et en une pareille circonstance, et plus dun orateur la fera sienne. M. Le Roy sy sentait d'autant plus
port6 que, selon la confidence qu'll en fit A M. Pardes. supkrieur de la maison, sa famille fut jadis intimement li6e avec
notre confrre, M. Fernand Portal. Celui-ci baptisa mame
plhsieus des siens.
Pour clore ces discours et ces nobles paroles, Mgr MaMgr Cazaux, surent remercaer ddlica
thiou et, aprs lui,
tement leurs h6tes et se plurent a rellver les mots do wa
carde et tout pleins de promesses qui venaient d'etre dits.
De leur c6tW, les enfants de saint Vincent se f6licitent d'avoir pu m6aagar pareille rescontre des forces diverses du
pays, et d'avoir coetribu6, pour leur part, a cr6er I'atmos.
phbre favorable A cette large et sereine cowpr6hension.
Pati LASSALLE et Paul LAHALRGOU
P.-S. - Nieelogie. - Les confrres et ftires, sortis ds
nombreiu de la maison de Dax, nous sauront grA de lkr
sinale- le d~i& d'un ben serviteu qu'ils ot conau at pour
lequel its awiont t souvenir devant Dieu.
Voici, sans plus, 'entrefilet que consacralt A ces obsuques
la Petise Giroade diu S dcemnbre 194 :
Saai.t
(si d64embre), evaiewt lieu en I'idli
Awa"Stt-hi
Valeat Ae Xaimues, les obseques de M. Paui LassdlsU dci•dtl
A I'dge de 70 ans. Pendant 47 ans, il fut jardinier aux Laa
rists. Ce kang tamps passi as srvice de la Conmmnawutd
as zIas.ist•
:. tons
Jaisait considdter comn de la famil
de Notre-Dame du Poy assistkreat awx obseques 0t rehlusak
rent cette ceremoiie de la ptret de leurs chants grdgoriefs
. M. le Supdrieur, montrant tout 'intirdt qu'il portait A P*
Lassalle avait pris place, au deuil, parmi les parents. it.
gests des enants de saint Vincent de Paul, envers l'un dit
lwUss d4vQuids servitewrs, mwiitait d'etre soulijgn.
QuelqMue jturs apris. le a janvief 194a, d•eedait a Dax u.
aMtre ami de Ia Congregation, Mgr Lahargou, dont les A*notes, ea 192za pages 50~-a, oat doani un remarquable
Saint-Lazare
panfgyriqun d saint Vincent de Paul, pr4ch46
le 19 juialet de eatte ann6eA4L It convient d'honorer nos bie-.
N6 & le Bastide d'Anmagnac, ea fdvrier x855, Paul Lahargoe manifesta trs jeune la vocation ecdlsiastique. En 1881
it etait or4oastr
prtre et apres deux annees d'etudes sup-.
Apirieures A 1'Institut Catholique de Toulouse, i arrivait aui
Colidge Noare-Dam
e Dax. Depuis lors, sa vie tout ea-B
tire s'ideftifia avee celle du vieux callege, proche voisias
(rf Voir 4galement Annales, -1909 p. 179, 180, k8i : 1914,:
P- 345 ; 1915, P 591 ; 1917, p. 9, 19, a1, 9o.
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de NotreDame du Pouy, reconstruit depuis lors A CendrilUle
Void des extraits de I'allocution que prwonoa, lors des ptý
skques, M. le Chanoine Salette, I'actuel superieur du Collage
NotreDame. Cette evocation rend bien la noble figure du
distinguA defunt.
a Mgr I'Evtque a bien oulu que j'adresse un dernier hammage A Mgr Lahargou asu nom de notre grande famille spi
rituelle : Ie Collge et I'Association des Anciens Eleves...
I y a, dans notre langue franfaise, une expression, chargee
de sens et de noblesse, qui est d'un usage courant, depuis
qu'ele est passde par les hwaes du Chef de l'Etat. ]'ose I'ap.
pliquer A Mgr Lahargou : a II a fait le don de sa personne et
de sa vie SA I'Eseignement chrdties...
L'abbi Lahargou arriait A Dax en 1883, muni de ses ti
tres universitaires. Est 18ga, ar~s avoir profess Ia.Rhitoriu
que et la Philosophic et sutenu brillamment so thUse da
de Lettres de Bordeaux, i3 succ.
doctorat dewnt Ia Faculla
dait A I'abbW Lagerde comme Supdrieur dn Collige ; i desalt
le rester jusqu'A la guerr :. Septembre x939. Et djA, quel#
beaux etats de service : 47 ans de superiorat, 58 ans de pro.
fessorat I.. Qu'on imagine ce quae cla reprdsente do travail,
de devouement, d'abndgation. de conscience. professionnelle '

Que de fois non avons wv Mgr Lahargou prparer scrupu.
leusement sa cdase du lendemain, *ow we nien Iaisser as ha
sard de I'improvisatio
II pensait que, mime aprfs ua demi
sicle. d'enseignement, ot n'a pas T droit 4'expliquar A des
enfants un page de Tacite ou de Saint Jean Chrysostome
sans en avoir lu et meditd le tete...

Une culture gn&rale qu'il avait puisie aux sources des
deux antiquitds grecque at latine at dans notre xvu sicle
dcassique, mais qui ecartait systmnatiquement - sans les ignorae - le xKIIv sie•de, avec ses danagereuse chimlres, st le
xlx* siecle, osac son individualisme romantique.. Ia lecture,

l'obseration, I'expIrience

vaiens aeccumuli en tli un riche

trssor d'iddes on s'alimentait son enseignement, dai'alrs
si varid : apologdgique, philosophie, iittature, histoire, p4
dagogie... Et cet enseignement, universel par son objet, I'd-

tait aussi par le public qu'il pouvait atteindre : grdce A la Revue de I'Enseignement chretien et aux livre qu'il ecrivait,
dans cetta prose un pet nonch4aknte, mais si limpide et si
harmonieuse, la posde de Mgr Lahargou franchissait les
grilles du ColAge at s'adressait A toute la jeunesse de nos
dcoles, groupdes sous Ie notn de 'Alliance.

En 19or,

il .tait

dlu president de cette Alliance dos m*m-

sos d'dduaation chrdtienne. Et, pendant a5 ans - car son
activitd ne se mesurait qu'd cette dcheHe de 25 a 5o ans - i7
prdsidait les congris annuels 4'Enseignemnt en France,' es
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Allemagne, en Belgique et jusgu'au Canada. . Comment oublierons-nous ce que I'Alliance lui doit *, nous crit un de
ses compagnons d'armes, Mgr Aubry, Vicaire gt•nral d'OrIuns, c et ce que fut son dtvouement ardent et sage & il

cause de I'Enseignement libre u ?
Quand Mgr Touset fonda l'Union Catholique des Landes
pour y intensifier la foi et la vie chrdtienne, il parcourut le
diocese en tous sens et fut l'ap6tre, l'orateur Ie plus coutt
de cette nouvele croisade...
Quand la loi de Sfparation nous arracka l'immeuble de St
Vincent, Vancien Grand-Seminaire de Dax, qui appartenai
toujours a la mense episcopale, il ddfendit intrdpidement les
droits de I'Eglise ; et apris lindvitable dchec de nos justes
revendications, ii cra, en moins d'un an, sur le plateau de
Cendrillon, Us nouveau College qu'i mit sons le vocable de
Notre-Dame du Sacri-Cweur. IL fat, i la fois, l'architecte et
le bailleur de fonds : les travaux finis, il soldo la note, sans
rien demander a i'Administration diocisaine, qui ne put
qu'approuver les comptes et eI filiciter de sa giniresse iniS
tiative..
I

n'ambitionnait, d'aileurs, pour le bien .qu'i faisait
que

ce bien lui-mbne ; et plus d'une fois nous I'avons entendu
dire que, dans cette noble servitude do professorat, it awvait
trouid le bonhewr, mime au seas le plus humain du mot.
Ce bonheur, ii le devait sans doute aux pres satisfactions
de sa conscience, A une santi qui, jusqud l'extrme vieiii..
lesse, ne connut auci diclin et 4 I'heureux quilibre de sex
facultes : une rive intelligence, servie par une extraordinaire,puissance de travail, un caractire droit, un jugement sr.
avec une maitrise de soi qu'iI ddfinissait lai-m&me par uwRo
mot de I'antique sagesse : nil mirari, ne s'dtonner de rie...
On a quelquefois doutd de son coeur ; et on lai appliquait
wolontiers le mot de Mme du Deffand & Fontenelle :
C'est
encore de la cervelle qe
que ous aves IA i... u Mais peut-on concevoir le divouement, sans la sympathie, et le don de soimime, sans i'amour ? La sensibilitd de Mgr Lahargou tenait

aux fibres les plus secrtes de I'dme et s'enveloppait de rdserve et de pudeur. Mais il aimait les enfants... Une dpidimic
siissait & Cendrillo ; un de nos petits colldiens dtait gravement nralade. J'allai Ie voir, vers deux heures du matR .
Et je distinguai, sons le halo de la veilleuse, une
haute sihouett' noire, penchie sur ce lit d'enfant. L'abbd Lahargon
veillait... Et je n'ai pas oubliM de quel accent i me dit ces
simples mots qui, dans la nuit de ce dortoir, me rde•dlent
brusquement le fond ignor' de son dme : "Je sui tranqsile,
Pette
Peut-itre

anqir
l qudou
manquerait."I
o
quelque cos
i
chose d'sent
d'essentiel aam portrait
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que nous esquissons de Mgr Lahargou si, d cdti ou au-dessus
de l'dducateur et de thomme d'action, nous ne voyions pas
le pretre. Ce qu'il y avait de plus 9mouvant, ches lui, c'etait la transposition de sa pensde et de sa vie sur le plan surnaturel. L'onction sacerdotale marquait et conditionnait toutes les formes de son actizitd, toutes les demarches de son esprit et, si j'ose dire, tous les battements de son caur. 11
dtait prdtre, avant tout. Et par deld la formation ou I'enrichissement des esprits, i voyait le salut des ames. La est
le secret de son d4evouement et I'unite de sa vie.
II laisse A tous ceux qui l'ont vu de pros le souvenir d'une
fol dclairie et candide. Une foi clairee par les lumieres tle
la thdologie et le commerce assidu des maltres de la pensde
chretienne. 'Dans la semaine qui a precded sa mort, il lisait,
en les commentant de sa fine ecriture, I'Histoire du senti-

ment religieux en France, de I'abbd Brdmond, et les Lettres
de Saint Vincent de Paul, dans i'edition de M. I'abbi Coste...
Une foi candide, parce qu'eUe venait d'un ceur simple et
pur, cordialement soumis a la Tradition et d I'autoritt
de
lVEglise.
Sa pitd, aussi affective que raisonnable, s'exprimait par la
messe, le br•viaire qu'il recitait avec uae exactitude guasimonacale, m6me dans le tumult ede l'anne scolaire, le rosaire et le chemin de croia quotidiens, de longues et frdquentes visites a la chapelle oi it rencontrait toujours notre cher
abbe Tonnenx, dont il apaisait, d'un geste bref, I'inquitude
mdtaphysique. On peut dire qu'il partageait sa journie entre
la chapelle et son bureau de travail.. Assis pour dcrire, a
genoux pour prier, c'est la double image que nous aimerons
a garder de lui...
En 1939, ses forces trahissant sa volonte, ii dut resigner sa
charge de Supdrieur. Nous avons Ltd le tdmoin de sa douleur et des vives reactions d'une volonte qui, apres toute une
vie de travail, se refusait au rtps comme a une supreme.
ddchdance. La retraite lui fut d'autant plus douloureuse que
noire repli sur Dax le laissait seul en face de lui-mdme et
des signes humiliants de la defaite. La piedt filiale de son
successeur s'ingbnia pour adoucir son ipreuve et lui donner
'illusion apaisante qu'il rignait sur une maison qu'il ne gouvernait plus. Depuis notre exode, il ne manquait aucune oc- casion de descendre vers Dax, c'est-.-dire vers nous, de s'asseoir A notre table de famille, avec la simplicit4 charmante
d'un grand-pere- qui est en visite ches ses enfants et petitsenfants...
Et voici quil s'en est allU vers Dieu, s'arritant, tout a la
fois, de penser, de prier et de vivre. Ce n'est pas tli qui aurait dit, en face de la mort : c C'est le combat du jour et de
la nuit. n Nous avons en I'impression, en contemplant ce
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beau visage de prtre, pendant la cirdmonie de I'ExtrimeOnction, que ses yeux n'alaient se fermer que pour s'ourir
4 La lumiire : Lux aeterna...
Nous lui jaisons, en ce moment, les fundraiUes qu'il ndrite. En temps normal, ce n'est pas seulement la Ville de
Dax, mais le diocse tout entier qui serait reprdsenti ici par
I'Alite des catholiques landais. II nous suffit que Ie College et
I'Association des ncienes dieves lui fassen un cortige d'amitid et d'honneur. On pourrait croire qu'il a attendu. pouts
mourir, le relour des vacances du premier de I'A.
II voulait ses enfants pris de lui. pour le supreme voyage...
C'est dans 1a cimetiere da Dax qu'il va reposer nproisoire&
ment. IL noas prlait, un jour, de sa sfpulture A Buglase.
Avec une fermedt respectueuse, nous lui avnios dit que, Zif•
on mort, sa place rtait 4 Cendrillon. Les circonstances ne
wnou permettent pat de rdaUser, des auiourd'hui, ce pieux
dessein. Mais dks que la Paix nous raminera lkahaut, il ousn
suirza dans cette maison qu'il a faite, qu'il a si Jongtemps
animne de sa presence, de sa parole, de son enseignement,
et ori it est juste qu'il dorme son dernier sommeil, en atten.
dant I'heure de la resurrection .

PkRIGUEUX
M. Th6odore BOGAERT (I8 m4i 877 - 15 mars 1942)
En la cathidrale Saint-Front de Perigueux; .e 17 mars
1942, itaient eelbries les obseques de M. Bogoert, supirimw
du Grand Siminaire et Visiteur d'Aquitaine, ddepis le 29 aeit
1938.
Devant la nombreuse assistance de prtres et spidcalemema
de Files de li Charit, conscientes de la perte d'un tel phre
et d'An si surnaturel directeur de leIws mnes, Mgr Louis, a
I'issue de la messe des fundraillei, lissa parter son CaWw at
formula noblement les profonds regrets de tous ceux qui conM
nasssaient M. Bogaert. En I'ateten de quelques pages d4 notice, insrons idc san flus tarder cette allocution de Monstl.
gneur I'edaqu de Perigueux.
C'est un nouveau et douloureux sacrifice que Dieu impose
an diocese en lut enlevant son superieur de Grand
Seminaire
et A la congregation de ia Mission en lui ravissant un de
ses
visiteurs, M. Theodore Bogaert. II y aura bientBt
un an, je
montais dans cette chaire rendre un dernier hommage au bon
M. Sackebant qui s'en allait, charge d'ans et de mar4itel,
rer
cevoir la recompense d'une vie toute consacr6e 4 Dieu
et &
ses pretres ; et m'y voici, remontd.
nouveau, pour dire. I'.
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dieu du coeur A son successeur et lul exprimer les regrets et
la gratitude du dioc6se, atterrý par sa mort si brusque.
C'est un rude chemin de croix que gravit le Seminaire depuls la mort. en decembre 1936, de M. Tardieu, le confident
de tant de retraitants. Chaque station est marquee par un
tombeau, o6 it a grav4, d'une main emue, les noms aim6s ;
en avril 194o, de M. Roque ; en avril 1941, de M. Sackebant,
et o il aa a douleur, en cette matinee de mars 1942, de tracer
le nom de M. iBogaert. II ploie sous la charge accumulde de
ses deuils rldptes et ii supplie Dieu de le laisser souffler longtemps, avant de lui faire reprendre la funebre montee.
N4 en mai 1877 4 Hardifort, dans le Nord, M. Bogaert,
apres un an de theologie au sdminaire de Cambrai, entre A
Saint-Lazare, en 1899, pour y etre I'homme d'une vocation
unique et privilgide. II a compris la parole de saint Vincent
ae Paul : t On ne peut contribuer 4 rien de plus grand qu'i
former un bon prtre. Les bons et pieux docteurs sent le
trdsor de l'Eglise ; ii leur (aut de la capacitd et une bonne
vie, car sans celle-ci I'autre est parfois inutile et dangereuse. a
It veut enrichir le tr6sor de I'Eglise en multipliant la race
des bons prAtres. Pretre, ii sera formateur de pretres ; ii se
vaue au sacerdoce et apporte A son ministere une application
serieuse, humble, d6vote qui rdpond A 1'excellence de l1cauvre.
Sa vie s'dcoule, entre les murs d'un s6minaire, avec la tranquille regularit6 d'un fleuve de plaine, qui serpente lentement,
de Daz 4 Paris, de Paris & Strasbourg, de Strasbourg &
Evreux, d'Evreux A Strasbourg, de Strasbourg A Pkrigueux,
pour se jeter brusquement dans l'ocean de la vie divine qui
I'attirait silencieusement. Tout le long de son cours, que
d'Ames elle baigne et fertilise, que d'oeuvres elle anime et fait
tourner, que de vocations elle porte et conduit jusqu'au havre
de grAce et de salut ; ceux-l. pourraient, seuls, nous le dire
qui l'ont suivie de sa source A son embouchure, admirant la
purete et la f6condite de sea eaux.
Je n'ai connu MP. Bogaert que dans les quatre dernikres anndes de sa vie ; assez cependant pour apprdcier le valeur du
don que nous faisait Saint-Lazare en nous le ddlkguant. II
dtait bien ce prttre, bon, serieux, mdditatif, prudent, pleux,
qui fait dire & qui le regarde vivre : c'est uq ami de Dieu.
11 avalt ce qu'on a appeld les facult6s de I'Ame de la Congrdgation : l'humilitd, la simplicit6, I'abngation, la bonte. II
savalt que poan faire 'oeuvre de Dieu, il faut etre plein de
Dieu et non pas de soi-m6me et que I'homme, ch6tif instrument, ne pent rien sams Dieu qui est le mattre ouvrier de la
conversion et de la perfection ; aussi il ne recherchait pas ta
popularitd et se gardait de faire cran entre Dieu et les Ames.
II voulait faire almer Dieu, la source, et non pas lui, le pau-

-176vre vase d'argile qui y puisait I'eau du salut. 11 avait I'humilit6 de I'homme quf ne s'en fait pas accroire, quand it rdussit ; et qui ne se d6pite pas d'un revers, quand il echoue.
11 etait un vrai fils de M. Vincent et estimait, comme son
maitre, que c'est faire assez vite que de faire bien, et il travaillait sans hAte. Tout 6tait coordonn4 et hierarchise, dans sa
vie, o4i son activite se diployait A une cadence r6gulire-.
C'6tait, si j'ose dire, une machine bien montre, oth, pourtant,
rien n'Rtait machinal. Sans avoir la passion doparaitre sup&rieur, il avait les qualit6s du chef, ferme pour la fin, facile
et doux pour les moyens. Sa largeur d'esprit lui donnait la
bienveillance dans le commandement. Tenu, par sa charge,
d'appeler a la perfection, il menait une vie idifiante selon
toute la force de cette epithkte. 11 6tait maitre de .soi pour
etre maitre des autres et demandait & Dieu, dans I'oraison,
le secret de mener les hommes, dont aucun ne ressemble A
I'autre. 11 a pratique A la lettre la recommandation de saint
Pierre : u Pais le troupeau qui est sous ta garde, volontiers,
pour Dieu, non par contrainte, mais avec ddvouement, non
comme dominant sur ceux qui te sont 6chus en partage, mais
en 6tant e1 module du troupeau. a II avait compris le mot de
Niotre Seigneur A saint Pierre : i Si tu m'aimes, pais mes
agneaux n, et c'est A nourrir de la doctrine de vie ses sdminaristes et ses confreres qu'il s'est vouk pour prouver A Dieu
la verit& de son amour. La vie de J6sus-Christ etait le centre
l*e son enseignement, sa reg'e de vie, toute sa morale et sa
politique. Jesus n'est-il pas via per quam eundum. weritas ad
quam 4eniendum. sita in qua permanendum, la science qu'on
doit 6tudier et pratiquer dans un seminaire.
11 *i'avait pas, hblas ! la passion de se m6nager ; iP ne

ronnaissait que la consigne de saint Paul : , Veille, travail!e sons trave, fais ton oeuvre d'ap6tre a, et s'il u:a pas dit
exphiitement, comme lui ; a Qu'importe ma vie, pourvu que
j'accomplisse ma tAche a, les m6decins ont dit, eux, que c'&tait un homme us6 et qu'il meurt, A 65 ans, des suites d'un
travail prolong6 a 1'excs. II a souffert dans sa longue.agonie de trois semaines ; mais c'est un article de la constitution
de notre royaume que, pour monter au ciel, ii faut monter
sur la croix et que, pour &tre du nombre des enfants, il fauc
&tre du nombre des souffrants. 11 a souffert ; mais c'est notre
esp6rance : a Crux habet exultationem ; semper lignum crucis vitam germinat. n La souffrance I'a introduit dans la bdatitude ; couch6 sur la croix, il a cueilli, A sea branches, le
fruit savoureux de I'ternelle vie. S'il est vrai, comme dit
saint Jean Chrysostome. qu'il est plusdifficile de bien souffrir que de faire des miracles, je peux attester quil a su

souffrir avec ssr6nite et que cette lecon suprIne I'a emporti
sur toutes ses predications. Dans un de ses rares moments
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de luciditY, comme je lui recommandais de se confier & Dieu,
I qui il venait de renouveler le sacrifice de sa vie, i me rbpondit avec tranquillit6 et assurance : i Je me fie A la bont6
de Dieu n. Son amour triomphait dans l'espdrance. Caoitas
omnia sperat. C'6tait le commentaire vivant du mot de la
sainte Ecriture : c Au milieu des tenbhres de la mort, je ne
crains rien, Dieu est avec moi. n II 4tait en paix parce quil
aimait.
II est parti, emportant avec lui nos noms pour les recommander a Dieu ; spdcialement les v6tres, Filles de la Charitt, qui l'aimiez comme un phre. 11 est all6 les redire A votre
mere sainte Louise de Marillac qui, certainement, pour le r&compenser du devouement qu'il vous a prodigu6, est venue le
chercher, au matin de sa f&te du 15 mars, pour l'introduire
dans l'1ternelle Mission du ciel, oi vous comptez, avec nous,
un protecteur de plus.

PORTUGAL
Prire Jean MESQUITA (xo juis

1870 - 4 d•rmbre

194 o0)

En l'b6pital de Felgueiras, le 4 4dcegmbre 194o, sur les 4
heures du matin, s'endormait saintement dans le Seigneur,
apris un mois et demi de souffrances purificatrices, notre cher
frere coadjuteur Jean Pinto de Mesquita.
Le 17 octobre, il terminait la voOte de cient
arm6 dans
notre chapelle de S. Josd de Oleiros, encore en construction.
Je le rencontrai, portant un seau de ciment, tout heureux
d'avoir achev6 cette ceuvre. Le trouvant pris d'un fort rhume qui s'etait manifesth trois jours auparavant, je lui donnai
l'ordre de se retirer immpdiatement dans sa chambre. 11 me
dit que cela ne valait pas la peine, que cela passerait tout
saul, mais devant mon insistance il ob6it.

Je partis dans la soire du rorme jour, qui 6tait un jeudi,
pour ne revenir que le dimanche. A mon retour, je constatai
chez frere Mesquita tous les symptomes d'une pneumonie.
Je lui donnai les premiers soins appropriis et appelai le m6decin, qui confirma mon diagnostic et ridigea une ordonnance.
La maladie suivit son cours ; mais, A peine.finie la pneumonie. se declara un anthrax qui fit beaucoup souffrir notre
bon frre, I'affaiblissant et le laissant dans un grand abattement. Jugent pr4f&rable de lui laisser prendre sa convales.
cence dans un milieu o6 il pit plus facilement se r6tablir, je
suivis 1'avis du medecin et le fis transporter A 1'H6pital de
Unhiio, oh les Sceurs de Saint Vincent de Paul le recwuent
avec bonte.
Peu de jours apris, se d6clara une cysite, qui nous obligea i transporter le malade A 1'hBpital de Felgueiras pour y

subir un traitement special. Fr&re Mesquita se sentait dija
soulag4 de cette infirmitk quand, A la jambe droite, apparut
un phlegmon. Durant quelques jours, notre malade souffrit
atrocement,. mais toujours sans se plaindre ; A peine le voyaiton rdagir lorsque I'on touchait la partie endolorie. Incisee et
debridde, la tumeur disparut rapidement. La fievre, cependant, revint, et par moments, le malade se mit A delirer : 11
ne parlait alors que de ses travaux habituels.
Dans la nuit du i dcembre, voyant que son 6tat s'aggravait, je lui dis : a Frere Mesquita, il semble que Notre Seigneur veut vous donner la r6compense de vos travaux. Desirez-vous recevoir I'Extreme-Onction ? ,? II me repondit aussit6t avec son bon sourire : a C'est bien ce que je desire ; cela
fait du bien A I''ine et au corps, u
Assist6 des Seurs de I'h6pjital et de I'infirmier, je lui
administrai l'Extreme-Onction. 11 recita le Confiteor et rtpondit aux prieres avec une parfaite lucidit6. Lorsque j'eus termine, lui-meme me rappela : n Cest la coutume dans la Congr6gation de renouveler les saints voeux en cette circonstance a. Je m'agenouillai A son chevet et il renouvela les
saintes promesses qui avaient 4td la r6gle de toute pa vie. Je
n'eus pas besoin de tui rappeler la formule ; 1 la rcita seul
sans hesitation.
Le jour suivant, Jundi, je lui dannai la Sainte Communion en viatique. Je me rendis ensuite au S•minaire pour donner mes cours et ne revins que dans la soirde. L'itat du
malade ne paraissait pas s'etre aggrav6 ; la fivre 6tait leg~rement tomb6e, les traits du cher frre apparaissaient empreints de a6r6nith. Apris lui avoir donna la Sainte Communion, le mardi matin, je quittai 1'h6pital avec un pew d'esprance au coeur. Au moment ot j'allais sortir de la chambre,
il me dit dans un demiddlire : a Alors, je reste 3 Donnemoi ma soutane, je veux y aller aussi o. a Pas aujord'hui,
lui rdpondis-je, mais des que vous irez mieux, nous irons
tous a. u C'est eela. nous irons tous %. Ce furent les derni6res paroles que j'entendis de lui. Dux jours plus tard,
nous allions bien tous avec lui, mais sur le chemin de sa
dernikre demeure, vers le cimeti&re de S. Verissime de Lagares.
Lorsque, le mardi matin, je retournai i Olelros, je passal
par le .Sminaire de Santa Teresinha pour demander A un
confrkre d'aller dormir A Ph6pital, car je devais m'absenter le
mercredl. Ce fut M. Costa qui s'y rendlt.. Le mercredi matin, avant de ce61brer la messe, 11 resta quelques instants avec
le malade qui le questionna au sujet de diffdrentes personnes.
L'etat du malade eependant paraissait si grave que .nfirmier
ne le quitta pas.

-179-Au moment de I'dlevation de la messe, dans un liger soupir, sans la moindre contraction nerveuse, le fr&re Mesquitn
entrait dans ia paix du Seigneur. 11 mqrut avec autant de
s6r6nit6 qu'il avait taujoirs v4cu,
Le frbre Jodo Pinto de Mesquita fut un vrai tils de saint
Vincent : pieux, r6gulier, patient, travailleur, toujours- dispose i rendre sen-ice quand ii pouvait le faire sans man.
quer A l'ob6issance. Des frdres coadjuteurs comne lui sent
des trnsors pr6cieux, et qui slinposent comme mod6les de vie
religieuse A toute la communaut6. Ce sont des morts qui parlent encore. A leurs successeurs, its tracent, lumineuse, la
marche A suivre, its continueat de vivre par la vertu de lurs
oeuvres et de leurs exemples.
Le frre Mesquita naquit le 1o juin 187o, A Sedielos (Regua), d'Antonio Joaquim Pinto de Mesquita et de Carolina
Coutinho.
11 entra dans la Congrigation de la Mission, & Santa Qult6ria, comme postulant, le x7 janvier 1896. Je le connus, dans
cette maison, h peine quelques semaines. II 6tait grand, drot,
maigre, toujours placide. Le 24 avril de oette m4me annad,
il se rendit A Bemfica, oi 4tait le noviciat de notre Congr4r
gation: Avant la fin de son s6minaire interne, commence le
ri septembre, il fut plac4 & Saint-Louisdes-Fran4ais,-en qualit& de sacristain. On le connaissait sous le nom de frtre Via..
cent et on l'appreciait beaucoup pour sa bonne conduite et la
manire pieuse et dMlicate dont i s'acruittait de ses fonctions.
D6sireux d'etre au plus tot effectivement religieux, il demanda la permission de retourner au s6minaire, afin de pouvoir prononcer les Voeux. On fit droit A sa denande, et, trks
heureux, revint 4 Semfica, oh it termina son temps de probation et entra ddfinitivepent dans la Congregation, par l'mission des Saints Vceux, pronoucns le so octqbre g19o, devant
M. Caullet. .
Ce Jut alors qu'il fit la connaiseance d• fr. Nunes, qui devait devenir popr lui un maitre et rester pendant de longues
ann6es son compagoon et ami. Les oeuvres qye ces deux freres entreprirent, d'abord A Bemfica, jusqu'en i9oa, ensuite &
Arroios, jusqu'en i9ig, et, plus tard, en France w
mritent
Is plus grands dloges, II a'y avait pas, dar les .pai or
oi ils passaient de ncessitds matirielles auxquelles jIg pe prent remndier.
Agriculture, travaux de charpente, de serurerie, de ma•pnnerie occuperent successivement ces deux vaillants ouvriers,
et, en tout, ils donn&ent des marques d'intelligence et de competence. Pour certaines de leurs inventions, its auraient tr6s
bien pu prendre un brevet.
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La vague rdvolutionnaire de 19ro les saisit au Limoeiro.
Le jour oi ils se virent libres, le frere Nunes demanda a son
compagnon : u Et maintenant, ois allons-nous ? n f Notre
maison est en France n, r6pondit le frre Mesquita, et ils se
mirent en route.
Ils furent rerus & Dax et places, en novembre, au Berceau
(voir Annales, 1939, p. 443-444 ; et 194o, p. 267), oB ils tra-

vaillrent ensemble pendant quelques anndes.
Ils y furent, ecrit M. Edouard Robert, des perles de frbre.
Ils accomplirent la des oeuvres remarquables qu'on aurait
pu attribuer A des ing6nieurs professionnels ; plus d'une fois,
d'ailleurs. ils furent pris pour tels par qui ne les connaissait
pas.
Vers 192o, le fr. Mesquita fut appeli A Paris pour un certain travail ; ii devait retourner au Berceau aussitbt ce travail
termine, mais I'affaire s'arrangea de telle mani&re que la
Maison-Mere ne voulut pas se defaire d'un auxiliaire aussi
prcieux. Fr. Mesquita, pendant pres de 12 ans, qu'il y resta,
entreprit et mena A bien des travaux destines A durer et auxquels son nom restera attache avec gratitude, aussi Iongtemps
que le 95 de la rue de S6vres sera la Maison-M&re des Lazaristes.
Le Pre General, Francois Verdier, sut reconnaltre et apprier sa valeur ; il fit du fr. Mesquita non seulement son
chauffeur, mais encore son confident et son conseiller pour
tout ce qui regardait les travaux & entreprendre ala Maison.
Mere. Vains furent les efforts tentds par la Province Portugai
se, rcemment reconstituee, pour ravoir cet homme prcieux,
au moins tant que Dieu n'eOt pas rappelh A lui cet illustre
Superieur G4n6ral
Rendu au Portugal, en aoot 1933, le fr. Mesquita continua.
dans la jeune province, sa vie de toujours : d'abord au Sdminaire de Santa Teresinha, jusqu'en 1938, et ensuite au Seminaire de S. Jos6 a Oleiros.
Durant ces huit annees, il travailla, travailla toujours,
avec l'activiti sereine de qui sait ce qu'il fait.
Son nom est attach6 au S6minaire de S. Jose, qui lui doit
ce qu'il a de meilleur et de plus solide : sa construction
de
ciment et les canalisations. II laisse dans cette maison un
vide immense, difficile a combler, et dans le coeur de ceux qui
le connurent la sainte et regrett6e m6moire d'une Afne
vraiment belle.
Sebastien MEmES.
(Mevsaeeiro de S. V. P., f6vrier 1q41, p. 48-51).
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IZMIR
Sceur Vincent (Elisabeth Soppi)
COte scwur esf d mou ais la persomnifwation du bims d fair
at rdalisd dass nos ouvres d'Orient (Jules Levecque).
Dans la nuit du Vendredi-Saint an Samedi-Saint (22-23 avril
x94o) seur Vincent rendait sa belle Ame A Dieu. Mort rapide,
mais non subite. Le soir du dimanche des Rameaux, elle s'6tait
sentie terrass6e par la maladie. Tout de suite elle avait dit : Je
mowraai et demande lea sacrements.
On jugea bon d'attendre I'avis des m6decins. Mais le mercredi, tard dans la soiree, il n'y avait plus a attendre. La chre
malade recut le Saint Viatique et 'Extreme-Onction en pleine
connaissance, malgr6 les terribles douleurs qui la secouaient
toute entiere.
Quelle semaine sainte pour elle! vritable reproduction de
la assion douloureuse par la violence des tourments et la patience inaltdrable de la victime.
Le Vendredi-Saint, a la pensee du Sauveur sur la Croix
a Seigseur,disait-elle, vous ~Ies sur l Croix at oi je suis dan
mom lit. sefe mtrite pas d'*tra si biae traitle ! vParoles6tonnantes
puisque la souffrance faisait du lit pour elle la plus p6nible des
croix.
A ses derniers moments, sa plus grande peine 6tait la pens6e
que ses funkrailles attristeraient la fete de PAques: Q
gueaR
flte de Pdques je vous flrai cibrer1
Elle ne croyait pas si bien dire. En effet c'est le jour de PAques dans l'apres-midi, que furent c6l6brdes les funrailles.
Fun6railles triomphales i le mot n'est pas trop fort, car la foule
qui remplissait la chapelle des Sceurs et la d6bordait donnait
l'impression d'une fete.
Une grande partie de cette foule, malgr6 la distance consid6rable, voulut 1 accompagner jusqu'au cimetidre, et lA devant le
cercueil sur le bord de la ombe prirent successivement la parole le m6decin en chef de 1'h6pital, M. le Consul Gen6ral de
France et Mgr Descufli, archevdque de Smyrne. Plus l1oquente que les bonnes et belles paroles, I'attitude recueille
faite de sympathie et de deuil de tons ceux qui 6coutaient dans
le plus profond silence...
Comment expliquer cette explosion subite et spontande de
sympathie et de deuil An sujet d'une soeur qui n'avait jamais
fait de bruit et dont le principal souci 6tait de passer inaperue ?
sinon par un infatigable devouement dont avaient dt6 t6moins
pendant dix ans, malades, infrmiers et mddecins. Et le secret
d'une si sainte mort ne faut-il pas le chercher dans une vie
sainte ? En effet, la grande preoccupation de sear Vincent
6tait de concilier autant que possible les devoirs de la charit6
avec les exigences de la pi6t, par I'assiduit6 & tous les exercices. M&ne quand elle avait 4t6 plusieurs fois la nuit appel6e
aupi6s des malades, on la voyait de tres bon matin, venir lIa

chapelle pour y rejoindre la Communaat6,

Dieu lui avait imposd un grand sacrifice en lui demandant
de quitter 1'h6pital de Saloniqe pour celui d'Izmir. Sacrifice
qu'clle a savourO longtemps et qui a 6t6 l'origine d'autres sacrifices. Elle a souffert de beaucoup de choses et aussi de
o'incomprzhension que Dieu permet
I'ipreuve si p6nible de
jusque dana les communauts6 les plus sazltes. Elle soufrait
en silence ou ne s'owvrait qu rarement t encore ave une
extreme discr6tion. Et quand elle avait taut soit pe tranhi son
secret, elle en 6prouvait tout de suite du remords, croyant
ainsi avoir diminu6 le msrite de son 6preuve on m4me
s'6tre rendue coupable devant Dieu.
Admirable d6licatesse de cette Ame ! Comment s'ein tonner quand on I'a vue sur son lit de souffrance t6moigner la plus
vive reconnaissance non seulement pour les soins assidus dent
elle a 6t6 l'objet, mais encore pour un simple bonjour qu'on vovait lui dire en passant, comme so jugeant indigue qu'o edt
pour elle ie moindre 4gard. tant elle se tenait ermne dans 1'iWpilite.
Tout cla 4tatt I'cauvre de la grace & laquelle rApondait une
grande genirosite. 11n'est pas d6fendu de se demander quaUe
riche nature avait 4t6 ainsi travaill• par la grAce.
Elisabeth Soppi itait n6e a Binc, pres d'Uskub, en Albanic
aloiw, la deri6re d'unn famille de quatre enfants dont- trois
illes sont entr4es dans Il Communaut6 I Famille foacierement
chr6tienne dans un pays oh les chr6tiens 6taient souvent prs6cutes par les Musulmans. Le grand-pdre d'Elisabeth avait
soufert pour la foi l'exil avec tous le siens et. veritable martyr,
ii 6tait mort ainsi que deux deses files & la suite de privations
et do nmauvais traitements endures dan une prison. Soufrance
fhcondes puisqu'on a pu compter jusqu' neu Filles de la Char
rit6 portant le nom de Soppi.
A 19 ans, Elisabeth, grande et vigoureuse, triomphant de
la resistance obstin6e d'un frere, quitta le toit paterel pour
rh6pital frangais de Salonique oh elle devait s'initier A 1 la ngue francaise. Pendant son postulat k la Iaison Centrale d'l~r
taubul une fievre typholde 'affaiblit tellement que 'oa crut
devoir .lenvoyer se refaire dans l'ai natal.
Quel sacrifice pour la jeune postulante I ASi je relute dans
i.
r e me laissra plus repartir
umfeamill, disast-elle. mon frare
1E1lldevait repasser par Salonique. Quand 1'excellente sour
Pucci I'apergut, elle lui ouvrit maternelement lea bias, mais
etonnee de la voir revenir sit6t; Vos ici Elisabeth, s'6ecri-telle, que se passet-il ? Et cell-ci de r6pondre simplement:
aJo vims faire la volo~u de Dieu a.
Reconnaissant une solide vocation, la seur'Pucci prit sur
elle de 1'envoyer au
xminaize, promettant de la reprendre
4dns sa maison quel que fit son. tat de sante !
La sant4 s'amliora si bien que, a son retour, Elisabetb
Soppi devenue 4dsormais seur Vincent, fut mise A la chirurgie,
service difficile et fatigant oa elle est rest6e a Salonique et
Jisir, quarante-deux anu I Sans grande instruction, ole acquit
Fapide~
ent, par son application sotenue. des qualita professionnelles qui ont fcr
'estime de toUslea d
, ius
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les plus exigeants, a qui elle a prWt6-il faudrait dire donn6 son piecieux concoms.
Pendant la grande guerre (1914-1918) soeur Vincent traw
vailla aux ambulances de Salonique oh se trouvaient un certain nombre de pr6tres parmi les infirmics. I1faut signaler
la ddlicatesse toute surnatirelle de la sceur a leur 6gard. S'ils
avaient a fair quequle corv&e humiliante elle tAchait de la
faire avant eux, sans qu'ils pussent s'en apercevoir pour la
stnercier. Ce travail supplmentaire qu'elle. s'imposait ne
faisait aucun tort an sien propre dont elle a'acquitta si bien
qu'il fut rdcompens6 par une d&coration frangaise et une dBcoration serbe.
Ses funerailles triomphales permettent d'affirmer que, si
elle eft vccu encore quelques ann6es, d'autres ddcorations anraient r6compens6 son d6vouement.
Vu l'dtat des routes, en certains endroits le cortege fun6bre
avait df s'arreter. C'est a l'un de ces arrets qu'une femme
musulmane, voyant cette longue file d'autos qui suivait le
corbillard, demanda:
Qui porte-t-on an cimeti6re ? a Et
apprenant que c'6tait une emme : Oh I comme elle devait
tre riche a, s'Acria-t-elle.
Sans le savoir cette femme disait une grande vdrit6 ! Certes,
la soeur Vincent 6tait pauvre des biens de ce monde (et avec
quelle rigueur elle avait .pratiqud la sainte pauvretd !) mais
combien riche de vertus, de m6rites, de ces tr6sors que n'atteint
pas la rouille, suivant la parole 4vangdlique.
La sympathie de ceux qui sont ajIes au cimeticre s'adressait
bien certainement a la d6funte. Elle allait aussi h la Compagnie tout entiere des Filles de la Charit6. Un autre fait bien
significatif met en dvidence cette derniere affirmation. Ayant
appris la mort de sceur Vincent, un modeste employe du Consulat belltnique &Izmir adressait a M. le Consul Gneral de France
une lettre 6mue disant toute sa profonde admiration pour
celle qui I'avait jadis soign6 avec un devouement plus que maternel et joignait a sa lettre la somme de dix livres turques,
prlevees sur ses tres modestes appointements, en faveur des
panvres secourus par les Filles de la Charit.
C'est dans leur Compagnie que sceur Vincent s'est sanctifi6e
et c'est en travaillant a devenir une vraie Fille de la Charit6,
qu'elle est devenke, par surcroit, une infirmifre modPle. Cependant ce quon y voyait en elle plus que i'infirmiere, c'tait
la sceur et on pent dire toutes les seurs.
Cette anade est la centiAme bien commenc•e de I'arrive des
Filles de la Charit6 & Izmir. Dans quelques semaines on cl6breta aussi solennoment que possible, ce centenaire; On peut
aflirmer des maintenant que la plus belle partie du programme
de ces fetes aura 6t6 la ceremonie A a lfois simple et 6m~ouvante
qui s'est droulde en la chapelle des sasurs et au cimetire au

jour dess fnP raille dt ss•e r Elisabeth Seppi: a•ur ViaCBt I
Joseph Kiuz

.
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t Il cesLe 21 aril x94o, los des fites intimes qui mar~u
titme anniversaire de l'arrive des Fills de la Ch it d Itizm
(i'ancienne.Smyrne). M. Jules Levecque. Directrwr des Saurs
a dEoquW dans us intdressant historiquecces cant ans de Charith.
Ce rkitf proose~ on pisence do Mgr Joseph Descuffi, Archanque
d'Inmir, a sa place toute marquie dans nos Annales.

Excelence Rovirendissim, un d e vos prd6cesseurs sur l

siege de saint Polycarpe, Mgr Spaccapietra, Lazariste comme
vous, contribua beaucgup a l'affeimissement et a I'extension
des oeuvres des Filles de la Charit6 dans son vaste diocse.
La Providence permet que le centieme anniversaire de
l'arrivie, dans cette ville, de ces religieuses, se celebre sous la
pr6sidence d'un Archeveque d'lzmit, lui aussi fils de saint Vincent de Paul. Dieu en soit remerFi6. La pr6sence, en cette circonstance, sur le si6ge de saint Polycarpe, d'un Lazariste,
justifie le cachet de simplicit6 de notre fite de famille, en conformitk parfaite avec la caract6ristique essentielle des enfants
spirituels du a Grand Saint du Grand Sicle ..
En 177, la lettre aux 6glises d'Asie et de Phrygie nous r6vele
en Gaule 1'existence d'une 6glise lyonnaise dirigee par I'6veque
nonag&naire Pothin, disciple de saint Polycarpe, qui eut pour
successeur un autre smyrniote, saint Ir.nde. Envoyer & Izmir
les Filles spirituelles du patron des oeuvres de Charit6, n'tdaitce pas, de la part de la France catholique, payer sa dette de
reconnaissance envers I',glise d'Izmir ?
Mieux que tout autre, M. le Consul g6n6ral, par la longue
carrire que vous avez si dignement remplie, vous avez 6td
m&me d'appticier tout ce que la France doit a la civilisation
chr6tienne, et plus que tout autre, vous devez vous r6jouir de
c6lebrer aujourd'hui, en cette chapelle de 1'hopital frangais
le centenaire de I'arriv6e & Izmir de ces humbles flles qu,
pendant un siecle, par leur inlassable devouement, ont justifil
une fois de plus l'affirmation Gasta Dei per Francos.
Mes Fryres, nous sommes rassemblhs pour remercier Dien
d'avoir, il y a un si6cle, envoy6 a la catholicit6 smyrniote les
filles spirituelles de saint Vincent de Paul. Que votre action
de grace monte, fervente et sincre vers le tr6ne de Celui qui
est toute charit6 car, suivant 1'expression accoutumde de saint
Vincent, ces humbles filles de paroisse sont aussi filles de Dies.
Pour nous faire une idee exacte de l'oeuvre accomplie par les
Filles de la Charit6 a Izmir, il est n6cessaire de nous mettre
dans l'ttat d'esprit de 1'6poque.
I'ina
Messieurs Daviers et Tr6vaux, Lazaristes appliques
traction et a l'education des jennes gens d'Izmit, sentaientvivement le besoin d'institutions analogues pour les jeunes filles.
C'.tait souvent le sajet de leurs entretiens. Sans doute il y
avait bien alors, a Izmir, une &coleeurop6enne de jeunes filles,
dirigee par deux demoiselles frangaises, dont la reputation,
malheureusement, 6tait si compromise que Mgr l'Archeveque
avait interdit a ses diocdsains d'envoyer leurs eniants dans
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leur 6tablissement. Aussi n'est-il pas 6tonnant que le chiffe
des 616ves de cette 6cole ne depassat point la trentaine.
M. Daviers. Suprieur de la Mission, tout en partageant entierement les iddes de son confrere, et tout en comprenant la
n6cessit6 d'une meilleute dducation por la jeunesse f6minine,
ne pouvait s'ari6ter an projet de faire venir des seurs de
France pour fonder en ce pays des ceuvres pareilles A celles
de leur patrie. II ne put s'empkcher de sourire, quand, en 1838,
son confr6re plus entreprenant et plus confiant, lIi exposa
tout le plan qu'il avait.conqu.
A Istanbul, d'aillenrs, les vues 6taient absolument les m6mes,
et M. Bricet, pr6fet apostolique des Missions des Lazaristes,
avait rzpondu a ses confreres de la capitale ottomane qui caressaient le meme projet: a Vo us o consaissez pas les smurs,
i les usages du pays. Ici use femme qui tient taut soit peu d son
hosemur at d sa.rputation, doit meser use vie cache, occupie de
son minage, sa•s se montrer e public. Es France ce sol les
femmes qui tiesnent les boutiques et las magasis, et personse
n'y trouve d redire, au contraire on loue ler activit. Ici, si ure
femme voulaitse cnmprter de la sorts, all serait mpriske at regarde comme une persome de mauvaise vie. Vous dites que les
Surs apprendront A lire aux petites filUs. El bise ! dars quelques a esa ns eas verros de belles. N'oublie pas que, jusqu'd
present, dans ce pays, on •i sait pas ce que c'est qu'w journal,
us feuilleton. a

Mes frtres, ne vous 6tonnez pas des jugements pessi~histes
portks par Messieurs Bricet et Daviers. Leur avis itait, en tout
point, le reflet exactdela psychologie de 1'6poque, Pour mieux
nous en rendre compte, relisons ensemble quelques iignes
du remarquable ouvrage de M-0 Reia Ugurel, docteur en philosophie de l'Universit6 de Gen6ve, sur a IEducation de la
femme as Turquie P.
KDans les dcoles primaires olficielles mixtes, d'inspiration
nettement d6mocratique, tous les enfants dtaient admis, quel
quefatleurrangsocialouleur situation de fortune ; filles et gargons 6taient soumis an mnme enseignement. Mais les jeunes
filles 6taient tenues B l'dcart des midressi, dcoles d'un degrd
sup6rieur aux primaires. Aussi, la seule instruction sup6rieure
qu'une femme pat recevoir, dans certains cas, forc6ment rares,
6tait celle que des professeurs priv6s pouvaient lui donner A
domicile. Sous la poussee d'une conception 6troite, I'6criture
avait 6td rejetde du patrimoine culturel des femmes. L'opinion courante alors disait: N'apprenez pas & dcrire A vos
filles. Une fois qu'elles sauront cnre, elles en profiteront pour
dcrire des lettres d'amour a. Aussi les femmes qui lisaient des
oeuvres profanes 6taient-elles fort mal consid&ers. On estimait qu'une telle occupation tdmoignait de la perte de leur foi
et de leur dignitd.
r Sans donte, continue M *e Ugurel, c'est en x839 que s'inaugura I'.re des rdformes importantes dans 1'enseignement.
Mais 1'esprit du Tautimal apparaitra dans les 6coles de filles
avec un retard .de trente ans.
Ce jugement portd par M- Ugurel sur la situation de la

famne turque en 1839, s'applique galement A la famme chr6tienne comme les paroles de M. Bricet en font foi.
Faire venir lee Filles de la CharitY, c'est.-dire des religieuses
qui, divoilees, seules, parcourraient tous les quartiers de la
vill, entreraient dans les maisons des pauvres et des malades,
bien os6e en 1839,
devait ecessairement paraltre une chose
e
car, comme le fait encore remarquer Mm Uguxel, la femme 6tait
alors sans contact vdritable avec la societ et ignorait tout des
besoins de 1'humanit&.
C'est pourtant ce qu'entreprirent les Lazaristes d'Izmir,
en ecrivant a la Maison-M&re des Filles de la Charit6 pour
obtenir l'envoi en Orient de quelques religieuses. En principe
Ie projet fut agr66, mais on posa comme condition & sa rdalisation 1'envoi & Paris de quelques postulantes smyrniotes qui
y feraient leur noviciat, y recevraient I'habit religieux et reviendraient ensuite dans lear ville natale, accompagnaes de
quelques scurs plus avanc6es dans la vie religieuse et dhj&
bien an courant du fonctionnement des ceuvres charitables.
Or il se trouvait qu'un des deux Lazaristes 6tait le conesseur de deux jeunes filles smyrniotes, Anne Barry et Madeleine
Mirzau, qui lui avaient confi6 leur ardent desir de se consacrer
I Dieu dans la vie religieuse. II leur expliqua d'abord, en quoi
consistait la vie d'une Fille de la CharitW, et leur montra tout
ce qu'il y aurait de beau et de vraiment providentiel daos lear
vie consacr&e au devouement aupres de lems malheureux oonidtoyens. Acceptant d'enthousiasme, les deax jeunes ffles s'embarquerent pour la France.
Fin novembre x839, eles reprenaient la route de la mer,
mais cette fois vers Ixsair oh elles d4barquaient le 4 d6cembre
aprEs une travera'e fort mouvementie, Avec elles arrivirent
cinq autres Filles de la Charith foranes dejA anx difl&rente
oeuvies de leur vocation. C'est le premier groupe de Scems
de saint Vincent de' Paul missionnaires I l'6tranger.
' L'arrivde des seurs fut, pour toute la ville d'Izmir, mais
particulibrement pour la population catholique, un jour do
grand bonheur, mais aussi de bien vive curiositk. Le debarquement fit vraiment sensation ; on se pressait sur leur passage
an point qu'il lear fallut fendre la foule pour se rendre dans la
maison achetee & leur intention. Leur costume, et ap6cialement la cornette 6tonnait tout le monde.
Lea nouvelles venues s'empresserent d'ozganiser sommairement leurs diflrents services, si bien que, quelques jors
seulement apres leur installation, elles pouvaient se mettre as
travail et soignar les teigneux et les galeux, accourus nombreux
& leur porte.
Le ax janvier 184o, dans un hangar, am6nag6 aussi bien que
possible, la premiere 6cole catholique de flles s'ouvrait sous
la pr6sidence, et avec la benediction de Monseigneur 1'Archev4que. Ds le premier jour les 616ves atteignaient le chifre de
250 alors que '6cole des deux demoiselles, dont nous avone
parl, descendait de 30 & 6.
Les nouvelles arrivdes 6taient dans d'excellentes dispositions
L'uiN d'eplas 6crivajt & se anciennes compagnes de France;
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En souvenir des apparitions de la Vierge Miraculeuse en
1830, la premicre maison des Filles de la Charit6 s'appela Maisor de Marie, mais fut habituellement designie sons le nom
symbolique de Masison de la Provid•enc. Elle devint la ruche
d'oh, an moment marqu6 par Dieu, de nombreux essaims s'envoltrent pour porter dans d'autres quartiers et dans d'autres
localit6s, les bienfaits de la charit6 catholique. Des classes gratuites pour les enfants panvres furent ouvertes, auxquelles
vinrent successivement s'ajouter un dispensaire, un ouvroir,
un orphelinat et, meme, provisoirement jusqu'. I'ariv6e des
Religieuses de Sion, un pensionnat pour les jeunes files de la
classe ais6e.
Un 6v6nement tragique donna bient6t aux soeurs l'occasion de montrer & toute la population d'Izmir ce qu'6tait la
Fille de la Charite. Le 28 juillet 1841, un affreux incendie 6clata
dans un quartier de la ville et d6vora les deux tiers des maisons, sans que 'on eft le moyen de s'opposer & ses ravages.
Une foule innombrable de malheureux se trouvdrent aussit6t
priv&s de toute ressource et d'asile. i An milieu de cet affieux
disastre, dit on journal local de 1'6poque, saint Vincent reparut dans ses files. P
Les sinistris furent r6unis dansunecaserne inoccup6e et dans
un lazaret. Un comit6 de bienfaisance fut constitu6 ; des dames
se r6unirent chez les seems pour prendre les mesures exig6es
par la situation.
SDes les premiers jours, dit encore le meme journal, les
soeurs consacrerent tout-leur temps & soigner les malades, &
panser les blessds, A distribuer les aliments, des vetements, des
remedes, tous les secours enfin qu'une ardente charit6 leur
permettait de faire. On les vit, bravant les ardeurs d'un soleil
de 50 parcourir toutes les parties de la ville incendide, se prodiguant A tous, sans distinction de race ni de religion. w
Cet 6vdnement tragique permit A la cornette d'ftre aperpue
dans tousles coins de la ville et devint le point de depart d un
6tat de choses nouvean; les services rendus urent tels, ils
s'6tendirent a un si grand nombre de malheureux qu'ils furent, pour les cceurs, comme des lettres de naturalisation, d&6
cernes par la reconnaissance populaire. A compter de ce jour
Sles Yedi Kidlar comme le peuple les avait appeldes, pro-

teges par la gratitude et la reconnaissance de toute la popu-

lation, purent sans entrave exercer leur charitable ministere.
Le 3 juillet 1845, un nouvel incendie se ddclara, cette fois,
dans le quartier franc; et la maison des soeurs devint ellmeme la proie des flammes; classes, ouvroir, pharmacie, dortoirs, chapele; tout, saun le nouvel orphelinat, fat rdduit en
cendres. Oubliant leur propre detresse, les seeurs s'occuperent
de venir avant tout en aide aux families sinistries, refugides
dans quelques edifices 6pargns par le flau.
Pres de trente ans plus tard, en 1873, an nouvel incendie rbnait entirement le quartier catholique, amenant de nouveau
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de grandes miseres que les suers, a leur habitude, s'empressrent de soulager.
En 1865, un autre fi6au, le chol6ra, permit a la population
smyrniote de constater rin6puisable devouement des Filles de
la Charit6. L'6pidemie faisait, par jour, plus de 70 victimes,
sp6cialement dans le quartier isralite. Affolie, la population
quitta la ville pour chercher un refuge dans les campagnes environnantes; des m6decins eux-memes eurent le triste courage
d'abandonnex leux poste. Les scurs se mirent imm6diatement
a leuvre, consacrant une grande partie de leur temps & remonter le moral des uns, a donner des secours aux antres, a les
assister tous. Touch6 du devouement des sceurs, un Aiche negociant isra6lite de Bournabat 6crivit a la supwrieure, pour lui
exprimer son admiration: * Dieu seul, disait-il, pourra dignement vous rdcompenser de taut de d6vouement v. Joignant
le geste a la parole,il lui remettait vingt livres sterling pour
6tre distribu6es aux pauvres en g6neral et laissait i la disposition des soeurs, pour la transformer en h6pital, pendant le
temps de l'epidemie, une grande maison qu'il possedait & Izmir.
Je viens de parler de Bournabat. C'est encore la Providence
qui, par ses moyens habituels, amena les sceurs J s'installer
dans cette localit6.
En 1852, on jugea ncessaire, pour m6nager la sant6 des
seurs tres 6prouv6e par les fortes chaleurs de I't6, de leur
trouver un pied-i-terre, pour cette periode de I'annee, dans
les environs d'Izmir. C'est Bournabat qui fut choisi. Les soeurs
s'y installerent donc, tout d'abord, pom les seuls mois d'&t6.
Mais loin d'y demeurer inactives, elles s'occuptrent de la formation religieuse et de l'instruction des jeunes enfants de la
localith, visiterent les pauvres et les malades. Trois ans plus
tard, trois sceurs furent laiss6es a poste fixe, et c'est ainsi que
fut d6fnitivement fondee la Maison Saint- Viment de Bonnabat, qui comprit bientht des classes gratuites, des classes
payantes, un orphelinat, un pensionnat, un dispensaire, et
meme pendant une dizaine d'annees un petit hSpitaL
En 1854, un accord intervint entre le Ministre des Affaires
Etrangres frangais et la Communaut6 des Filles de la Charit6 auxquelles 6tait desormais confiee la direction des services
de 'Adpital de la Marine ou H6pital Frangais. Les sceurs taient
autorisdes a y adjoindre, & leurs frais, des classes, un ouvroir,
un dispensaire gratuit.
En 1859 fut organised, d'une manidre tout & fait rdgulisre,
la maison que les soeurs avaient achet6e aux portes de la ville,
au milieu des vignes, en un endroit appel6 Koula. On y transporta l'orphelinat de gargons, celui des filles, une crkche pour
les enfants abandonnes et des apprentissages pour diferents
m6tiers y furent organises.
Lors du chol6ra de 1865, dont nous avons parl6 plus haut,
une demoiselle frangaise qui dirigeait l'H6pita Saint-AntoiMs,
destine aux catholiques smyriotes 6tant morte de I'6pidemie,
1'Administration fit appel, provisoirement, au devouement des
seurs qui acceptrent. Satisfaite de leurs services, la meme
Administration exprima e ddsir de confier, d'une manifre star
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ble et d6finitive. le soin des malades et des vieillards, aux Filles
de la Charit6. Le caractire de cette oeuvre r6pondant parfaitement a I'esprit de la Communaut6, cette dernire accepta
la proposition.
Les soeurs de la Maison de la Providence avaient constat6
que, chaque ann6e, au moment oh les chaleurs commengaient,
la plupart des families quittaient Izmir pour s'installer dans
les campagnes environnantes. De ce fait leurs classes 4taient
desorganisfes et une bonne partie de leurs Cleves voyaient
leurs etudes demeurer inachev&es. Elles resolurent de rem6dier
. cet 6tat de choses en allant chaque jour faire la classe d
Boudja, sAjour estival des smyrniotes. On les vit done faire
journellement deux heures de voyage, sur une humble monture, puis s'installer, pour la journme, dans une chambre de
louage qui, tour & tour devenait classe, dispensaire, r6fectoire
et salle d'exercice pour les soeurs. Cela se passait en 1867, et
ce n'est qu'en 1871 que l'installation devint d6finitive et plac6e sous le vocable de Notre-Dame des Anges. Pen i peu une
6cole gratuite compl6te fut organisde, un petit pensionnat ouvert, un dispensaire install pour les malades de la localit6 et
des environs.
En novembre 1869, le z616 Mgr Spaccapietra alia lui-meme
presider l'installation des soeurs d Aidis. Comme partout ailleurs, conformament a I'esprit de leur vocation, les Filles de la
Charit6 ouvrirent des classes, installerent un modeste dispensaire et commencarent imm&diatement la visite des pauvres
et des malades, non seulement dans Ia localit6, mais aussi dans
les villages des environs. C'est surtout cette derni4re cuvre qui
leur m6rita I'attachement fidele et sincere de cette population
simple et foncierement droite.
C'6taitla septi6me fondation des a Yedi Kizlar . La petite
maison de GeuztJi, ouverte en 1899, ne fut, en rdalit6, qu'une
annexe de la Maisos de la Providence.
A ces ceuvres, rdsultat de l'action directe des Filles de la
CharitA, la justice et la virit6 veulent que nous ajoutions la
possibilith
morale, pour d'autres communaut6 feminines, de
venir, k leur tour, tracer leur sillon dans le vaste champ du
Pýre de famille. N'est-ce pas le succas obtenu par les filles de
saint Vincent de Paul, dans I'ceuvre de l'6ducation, qui d6termina celles du Pere de Ratisbonne a venir les remplacer dans
'oeuvre des pensionnats ? N'est-ce pas l'afliuence d'une trop
nombreuse jeunesse dans les 6coles populaires qui poussa d'autres communaut6, les sawurs Franciscaines Missionaires do
Marie, les swurs de Saint-Joseph de I'Apparition, les sceurs
a'IrJia,a venir,a leur tour, travailler a cette ceuvre si capitile ? N'est-ce pas aussi le spectacle de la fille de Saint Vincent
se devouant aupres des vieillards qui incita les admirables
Petites Saurs des Pauvres a. tablir a Izmir un grand tablissement pour les vieilards des deux sexes ? Et enfin pour attirer plus sixement les b6nedictions c6lestes sur toutes ces ceuvres, les tilles de Sainte-Th6r4se, les Carmilites missionaires ?
En outre, si nous nous placons sur le terrain social, n'auronsnous pas encore le droit, sans rien enlever a d'autres, d'affir-
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le seul fait de leur presence partout, dans cette ville, oh il y
avait du bien k accomplir, eurent un profond retentissement
dans 1'heureuse 6volution de la classe f4minine ?
Devant 1'extension deji merveilleuse a son 6poque, des
oeuvres des Filles de la CharitY, saint Vincent, dans une de ses
inoubliables conferences h ses premieres filles spirituelles, s'interrogeait lui-meme : c Est-ca toi qui a songl d fairs une compa- Est-ce Mademoiselle Le Gras ?
pgie de files ? - Oh !iei.
-

Aussi peu. Je

s'y

ai poit pensF, je peux vous le dire en vW-

rit. El qui done aurait-eu la pensie de former en l'Eglise de
Dieu use compagiie de fsmmess a de les de la Charit en habits
siculiers ? Cela nsaurait pas paru possible.
Mes bien chores sceurs, an spectacle de l'etonnante activit6
des sept premieres Filles de la Charit4 d~barqudes ici, il y a
un sibcle, vous aussi, comme saint Vincent, vous devez protester que ce n'est pas vous qui aves song@ a cela, que ce n'est
pas vous non plus qui avez r6ellement obtenu'ce r6sultat.
Comme votre Pare, rapportez-en i Dieu'tout le b6n6ficemoral.
Comme saint Vincent encore, je vous dirai: a Humilies-vous,
abaissez-vous au-dessous de tout te monde, voyant qus Dies ver
Ise servir de pauvres fillas de village en de si grandes choses. Humiliet-vous devant Diet c'est voire affaire, et soyez prites d embrassertous les mplois que la Divine Providence vous donnera. v
Et maintenant, mes Freres, arretons-nous devant quelquesunes de K ces panvres filles de villages, comme les appelait
saint Vincent; voyons quels furent les instruments dont la
Providence s'est servie pour ses oeuvres.
Celle que I'on doit, a juste titre, regarder comme la fondatrice des sept Maisons des Filles de la Charit6 a Izmir, est
smeur Gignoux, qui fut du nombre des sept premieres d6barquies idi le 4 d6cembre 1839.
Ceux et celles qui l'ont connue de pres, lui ont attribu6 de
grandes qualit6s, dont. ajoutent-ils en toute simplicitY, elle
avait anssi les d6fauts; une sensibilit6 extreme et une imagination f&onde qui furent pour elle, dans sa situation, l'occasion de nombreux sacrifices. Cette sensibilite la rendit pitoyable
aux malheureux et son imagination lui fit trouver. les moyens
de les secourir.
Ah' ! mes frres, comme soeur GignouS savait a rdaliser la
grande dignitA des pauvres. Une de ses compagnes rapporte
qu'apres leur installation a l'h6pital frangais, sceur Gignoux
Ini demanda de la prtvenir de I'arrivie du premier pauvre &
l'hbpital. La sceur ob-it et que voit-elle ? Sa Sup6rieure se
mettre A genoux devant ce malhenreux, le dechausser, laiu la
ver les pieds et les baiser pieusement, ce qu'elle fit pour d'autres dans la suite.
Parvenue i un Age avanc6, incapable de continuer son ancienne activit6, mais presske par le besoin de-son cceur de faire
toujours quelque chose pour les pauvres elle se mit a raccommoder les bas de sa compagne charge de la visite des paues.
Comme celle-ci confuse voulait lui enlever ses bas: a Laissez,
dit sceur Gignoux, d'un ton suppliant, si je ne pois plus aSle
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oeir les pawwes, f'aur do moins la cosolation d travaiUle
pour calU qui les sacourl*
Parfois, et qui oserait s'en Otonner, sa sensibilit, et son ima.
gination etaient pour elle la source de bien p6nibles souffrances
Mais son vivant esprit de foi savait toujours y voir la permission de Dieu et lui inspirait cette parole devenue familibre sur
ses levres : a La Cvoix ast ce qu'il y a de mfillour P. Oh 6tait le
foyer de cet admirable rayonnement ? Dans sa profonde vie
intkrieure.
Seur Gignoux avait compris la recommandation de saint
Vincent aux premieres Filles de la Charit6 ; Vous dweve ire
plus safutes quw les religieuass claitres. Vous devez vivre sans
cesse oa la prisence de Dims-. Aussi quele ardeur chez elle pour
se nourrir de 1'oraison et de la pri&re I r Que de fois, disent ses
compagnes, ne V'avons-nous pas vue arriver a la chapelle le
matin, a 4 h. 30, apres des nuits de souffrances et d'insomnie
et tenir, pendant deux heures entiees ses mains d6faillantes
de faiblesse, 4leves selon les usages du noviciat, sans leur permettre un seul moment de repos. Instinctivement, d'un signe,
d'un regard, nous nous la montrions ; c'6tait une legon muette
qui eft r6veill6 les plus tides.
Ni les occupations multiplides, ni les affaires ennuyeuses on
fatigantes, rien ne .pouvait la distraire de son union A Dieu.
Lorsqu'elle 6tait oblhge de prendre une voiture pour aller
visiter ses compagnes de Bournabat et de Boudja, son premier soin 6tait de baisser les rid.aux de la voiture pour mieus
se recueillir, et de rciter son chapelet. Privie par la maladie
de la consolation de faire la Sanpte Communion, elle demanda
un jour A une de ses compagnes, venue pros de son lit an sortir
de la messe, de lui permettre de baiser sa poitrine devenue momentanbment le tabernacle du Dieu vivaqlt.
Tous ces d6tails, mes ftrres. vous donnent le v6ritable secret
de la force d'Ame et des succes de scour Gignoux.
Alamort de soeur Dumetz, Superieure de la Maison de Bournabat, un journal local crivait: a Une grande et noble figure vient de disparaltre : la soeur Philom&ne, Sup6rieure de
I'Ecole des Soeurs de Bournabat, depuis plus dun demi-si4cle,
est morte. a
Ces paroles sont justes. Peut-4tre, mes freres, y a-t-il encore
parmi vous des survivants tres rares du temps oi soeur Dumetz
devenait Sup6rieure de la Maison Saint-Vincent de Bournabat.
Ils savent que c'est elle qui, petit a petit, c6toyant scrupuleusement la Providence, au fur et A mesure des circonstances,
des besoins et des possibilits, cr6a chacune des ceuvres de cettq
maison.
Sa bonth .pour les pauvres ne savait rien refuser. Un paysan
vint lui dire, an jour, toute sa desolation I on lui avait vol6
son Ane et ses quelques hardes, toute sa fortune. Emue du 46sespoir de ce pauvre homme sceur Philomene lui achete une
monture et femme prudente, lui procure le linge dont il a besoin. C'est, une autre fois, un cordonnier qui n'a pas la somme
suffisante pour acheter le cuir n6cessaire a sa profession. Sceur
D~imetz lIi vyent apssj on aide en achetant la prdeieuse ma-
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tiere premiere qui permettra & I'honnete ouvrier de nourrir
sa famille. Ne 1'a-t-on pas vue, une fois, dans les bureaux du
fisc pour rigler la dette d'un homme qui avait 6t6 mis en prison, pour n'avoir pas pay6 l'imp6t de sa miserable charrette
et de son mauvais cheval.
Jusqu'au bout soeur Philomene travaille avec une e6ergie
indomptable. elle ne s'arrktera que trois jours avant sa mort.
A ses compagnes qui la supplient de se reposer, elle repond invariablement: * II faut aller jusqu'd la fin a.
Cousine de saint Benoit Labre, soear Dumetz, elle aussi,
avait reCu dans sa famille de solides principes spirituels qui
inspirerent toute sa vie. A la voir toujours simple, recueillie,
reservie, on sentait une Ame continuellement en presence de
Dieu. A 63 ans de vie religieuse, elle avait conserv6 toute la
ferveur du noviciat ? Ne pouvant plus s'habiller aussi rapidement qu'autrefois, vers la fin de sa vie. elle se levait quelques
minutes avant 4 heures ; aussi quand ses compagnes arrivaient
la chapelle, elles l'y trouvaient deja plong6e dans I'adoration
et la priere.
Aux jours oi 1'impuissance physique la condamnait a un
repos force, elle se dedommageait en donnant anx exercies
de piet6, et & I'assujettissement qu'ils demandent, tout ce qu'il
lui restait de courage et de vie.
Oui, vraiment, soeur Dumetz fat une grande et noble figure.
Ne pouvons nous-pas en dire autant, mes freres, de cellB
qui dut, la mort dans I'Ame, procdder A la liquidation de Ce•s
mime maison de Bournabat, la scur Fiovet ? elle aussi
rente, par sa mere, de saint Benolt Labre.
Issue d'nne famille du Nord, profondement chretienne, elk
fat envoy6e en Orient par M. Eugene Bore, ancien Sup6rienu
de la Mission d'Izmir. C'est soeur Gignoux qui,6tant allee en
France solliciter des Sup6rieurs an renfort de personnel pour
ses oeuvres, I'amena & "Izmir. Elle n'avait pu obtenir qu'une
seule soeur, toute jeune et bien petite. Aussi soeur Gignoux,
dans le bateau ne put, le premier soir, taire sa deception et dit
tout simplement A celle qui I'avait accompagnee pendant tout
le voyage : a Pour suffire a la tAche, il eft fallu quatre sceems
et nous ne ramenons que ce petit bout v. Et en meme temps,
son regard designait sceur Fi6vet qui semblait d6jk dormir,
mais qui, en r6alitb, avait entendu la conversation qu'elle aimait plus tard a rapporter. Ce a petit bout * devait passer
soixante-trois ans a Izmir sur soixante-cinq de vie de commu
naute. Elle avait tout d'abord 6t6 plac6e i Versailles, mais
dira-t-elle plus tard a A Versailles j'ftais trop: keurese. Ma
Supkrieure et mes compagnes m'aiaiient: e me plaisais avW
les enfants ; mais je sn'tais pas entree en communatd pour
jouir %. Devenue soear Eug6nie, Marie Fievret, en effet, n'avait

a

pas oublie une maxime chore & son pAre qui la r6pdtait sou-

vent: a Le devoir avant tout at le plaisir aprss a.
DanslaMaison dela Providence, smar Eugenie travaille beaucoup, parle peu et fait moins encore parler d'elle. Mais la
remplacante de seur Gignoux a parfaitement compris toute
la valeur qui se cache dans sa jeune et petite compagne et
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la designa aux Superieurs comme la personne choisie pour lui
succ6der. Rude 6preuve pour I'humilitd et la timidit6 de sceur
Fievet. la plus jeune d'une maison de plus de vingt sceurs.
Sa bont6, jointe a une grande fermet6, I'aida pourtant & venir .
& bout de sa tAche et la petite famille connaitra sous son autorite des jours heureux.
En 1922, au moment de l'incendie, qui a detruit sa maison
et toutes ses ceuvres, sceur Fi6vret est conduite en France.
Elle a 72 ans et 49 d'Orient. II lui suffirait d'exprimer un tout
petit desir, de laisser simplement deviner une pensee, et les
Suprieurs majeurs n'hesiteraient pas & la garder en France
auprds d'une de ses sceurs 6galement Fille de la Charitd. Mais,
depuis cinquante et un ans qu'elle est en Communautd. sceur
Eug6nie n'a jamais manifest6 le plus petit desir, se contentant
d'accepter gen&eeusement la Volont6 de Dieu reconnue surement en celle de 1'autorit6. Tout entinre elle s'est donnde, tout
entiere elle se livrera jusqu'au bout. Elle revient donc A Izmir
pour prendre la direction de la maison de Bournabat.
Agde de plus de 8o ans, elle accepte encore, en 1935, les d6sirs des Sup6rieurs et demeure a son poste dans des conditions
penibles k sa sensibilit6 religieuse.
Dans sa simpliciti cette vie, monsieur le Consul g6neral,
vous a paru si grande que vous avez sollicit6 et obtenu, pour
sceur Fi6vet, la croix de la Legion d'honneur, que vous avez
tenu & 6pingler vous-m6me sur son humble habit rehgieux.
Ce geste qui honorait la religieuse 6tait aussi, monsieur le Consul
g6n6ral, tout h votre honneur.
Rhunis en cette chapelle de l'h6pital fran•ais, comment ne
pas 1voquer, avant de terminer, le souvenir d'une de ses anciennes Superieures dont le nom restera ineffacable dans le
coeur des catholiques d'Izmir ? J'ai nomm6 seur de Grancey,
decidde ici-mmme, dans cet h6pital, en mai 1915.
Voici d'ailleurs le portrait qu'a trace d'elle, dans la chapelle de cet h6pital, aux jours des fundrailles, Mgr Zuchetti.
SAme grandement ricks de dons naturels et surnaturels, joigna. d La nobless d'une grande famille franfaisa les Rlans et
les ressources d'un cur infpuisable, I'admirable sceur AdEeLouise-Marie de Mandat-Grancey, pendant un sj'our de prJs
de trenre annies d Izmir, fut parmi nous le type de la femme
forte de I'Ecriture, la vinerable Fille de la Charigproridence du
pauvre, consolation des affligis, soutien des families dckhues et
honteuses, refuge et salut de la jeunesse exposie aux dangers et
aux sdductiohs du monde.
Remplie de bonnes euvres, sa longue carrihre mortelle a 0ti
remarquable, surtout en se rapprochantde son terms,e par cette
dminente dignitl de sa vie qui impose erespect,inspire la confiance.
conserve l'affection. Le mobile d'une vertu si constante etait en
elle I'esprit, le gott, la pratique du sacrifice.
C'est d elle que nous devons, parmi tant d'autres bien/aits,
I'achat de PanaghiaCapouli, la colline de la Vierge, but de prfcieux pilerinages, et une des gloires religieuses de notre rille. *
Mes Frdres, vous le voyez, il 6tait vraiment juste de rappeler
par les pieuses c6r6monies de ce jour, I'admirable action de la
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Providence envoyant des Filles de la Charit6 en notre ville*
Leur presence, nous l'avons constat6, a 6t6 un reel bienfait.
Dieu en soit done lou6.
Mes bien chbres sweurs, j'ai la douce confiance que cette revue de l'aetivit6 charitable de vos devancires en cette ville
aura fortifi6 dans vos cceurs le dessein de demeurer, jusqu'au
bout, les instruments de Dieu, 1L oh 11 lui plait de vous employer. Continues done, en toute simplicit6, comme vos devanciýres, h pratiquer la politique de la presence. Mais, pour que
cette presence soit utile au prochain, honorable pour votre
Compagnie, glorieuse a Dieu, puisez votre inspiration A la source
du surnaturel.
A vous aussi, je dirai avec saint Vincent: ; Savea-vous yui
vous a acquis cett riepuation dans la crfance du monde ? C est
la prwaiqu de vos regles 1 E qu'est-ce qui vous y pourra maintnir ? - Cene mime pratique, pas autre chose. C'est pourquoi.
mes seurs, enses-vwos fermes, et no masqum pas ew us point
c'est-d-dire, so vous relskez pas. *
Ainsi

soit-il.

PAOTINGFOU : Le Frte Andrd DENIS (1858-1927).
Andr6-Alexandre Denis naquit A Lyon, le 5 decembre 1858
et fut 4lev6 par les soins de la sceur Dugas de Villard, sup6rieure de la maison de Saint-Ablan. Ce fut sans doute grAce
a cette sceur que, A 1'ige de dix-neuf ans, Andr6 Denis eatra
A Saint-Lazare, en qualitl de frdre coadjuteur (26 septembre
1877).

Son premier placement fut 1'Ecole Apostolique de Lv1g
(1881). II y passa six mois, aprýs lesquels ii fut envoy6 F
Chine; dans le Vicariat de Tchentingfou, alors administri pwr
Mgr Tagliabue.
II y fut de suite trds appreci. Aussi, lorsque en x884 Mgr
Tagliabue fut transf&er a Pikin, 11 fit les plus pressantes
demarches pour emmener avec lui le frere Denis ; ii eut gain
de cause en 1887. A PMkin, il fut tour A tour et souvent simultandment, sous-directeur de 1'Imprimerie, organiste A la
cath6drale du P6tang, professeur au College du Nantang,
alors dirig6 par les Lazaristes, avant I'arrivde des Maristes,
et pharmacien-infirmier de la communaut4. A ce titre, pendant
les deux mois de si6ge, en 19oo, le frdre Denis eut I'occasion
de manifester les tresors de charitt et de devouement que
recelait son Age, en se faisant i'infirmier et le nmdecin des
nombreux malades ou blessis, d6nu6s de tout secours.
La bontd dtaft la note caracteristique du frere Denis : je
n'ai pas le souvenir de la moindre colere ou impatience
chez lui. II prenait tout en bonne part, meme les procedes ind6licats. Un jour, un malotru, en le croisant dans la rue, le
salua par l'nsulte classique de a Yankouitte n (diable d'Occi-
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dent). Au lieu de r6pondre du tac au tac, le frire Denis, le
sourire sur les 16vres, se toune vers lui et lui r6pond par
une parole aimable qui desarme son insulteur, lequel ne
s'6tait pas attendu & semblable reaction.
II 4tait rdellement heureux de rendre service, et se mettait
en quatre pour rendre tous ceux qu'on lui demandait. Je ne
crois pas qu'il ait jamais refusd de le faire quand il le poude la mauvaise humeur
vait, ni qu'il ait quelquefois temoignr
en obligeant. La douceur rayonnait tellement sur sa physionomie qu'ot se permettait avec lui des libert6s qu'un autre
n'aurait pas toledres. Un jour, en pleine rue de Pekin, it fut
accostd par un inconnu qui se hasarda A lui caresser sa longue barbe. Le frere Denis se preta sans facon et en souriant
i ce geste indiscret sur sa belle barbe de patriarche.
II 4tait bon et simple comme un enfant ; mais ifn'etait pas
naif, comme le prouve le petit trait suivant. Ayant etd envoyd & la gare prendre un jeune missionnaire, avec ses baga.
ges ; au lieu du missionnaire attendu, it trouva un ecclisiastique inconnu, qui declara se rendre A la mission. Aussit6t,
le frkre Denis se met A sa disposition, prend ses valises et
se dispose A chercher une voiture quand, tout A coup, il se
rappelle avoir entendu parler d'un escroc qui se faisait passer pour pretre et avait fait dhjA nombre de dupes dans les
missions voisines. II n'y avait pas de doute qu'i se trouvait en presence de cet individu. Sans plus hisiter, le frtre
Denis d6pose les valises par terre, et s'excuse poliment aupres de son hbte, en lui recommandant de l'attendre IA, sur
le quai de la gare, jusqu'i son retour. Ceci fait, il abandonne
valises et voyageur et s'en retourne d'une traite A la rcsini
dence. L'escroc, car c'etait bien lui, ne voyant 'nir
frere, ni voiture, comprit qu'il avait etd devin6 et joue, et
alia chercher fortune ailleurs.
Dans ses moments de loisir, le Frre Denis avait appris A
jouer de I'harmonium ; plus tard, il y ajouta le manicment
des orgues de la Cath6drale. Pendant son sejour au Petang,
it accompagnait les offices, les dimanches et fetes, et s'en tirait fort honorablement.
Au sortir de la guerre des Boxeurs, en 1go9, le frdre Denis
fut envoy6 A Paotingfou ouvrir une ecole de francais pour
fournir dest interprktes aux ing4nieurs de la ligne franco-belge
de PMkin- Hankow. t1 ne devait plus quitter ni Paotingfou,
ni son office de maitre d'dcole jusqu'A sa mort.
On se figure difficilement I'influence que ce simple frmre
coadjuteur s'assura sur ses l•eves, par son labeur et surtout
par sa bontd ; ce qui le prouve, ce sont les conversions de
nombre de jeunes gens entrds payens dans son ecole, et les
relations suivies que beaucoup d'entre eux conserverent avec
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MOme comme professeur, ii obtint des r6sultats qui depassent ce que raisonnablement on pouvait esperer de son impar-.
faite preparation A 1'enseignement. Apres avoir enseignc au
college du Nantang, sous la direction de M. Capy, et y avoir
ajout6 son labeur personnel, il 4tait parvenu A former des
interpretes capables de parler et d'dcrire le franrais, en un
temps relativement restreint. Mgr Jarlin, qui aimait beaucoup les paradoxes, le faisait constater en disant : c Les
Freres M..., qui font le voeu d'enseigner, r6ussissent tres
bien les saucissons. Tandis que le frere Denis qui a fait le
vceu de faire la cuisine fait tris bien la classe. D
Pour faciliter a ses 61eves l'6tude du francais et de l'anglais, deux langues utiles pour remplir leur tAche d'employes de chemin de fer et pour se procurer de I'avancement, le frere
Denis se fit auteur, et s'en tira fort bien. Pour eux, il traduisit en frangais le petit Dictionnaire chinois-anglais de
Goodrich, ce qui en fit un dictionnaire en trois langues, intituld : c Petit Dictionnaire Chinois-franfais.anglais, par A.
Denis, C. M., 1906 ,.

II composa encore un c Recueil de lettres, par A. Denis,
C. M., in-i6 de 62 p., 1930 i, pour fournir A ses 4l1ves des
modeles de lettres.
Mais, par-desus tout, le F. Denis fut un excellent religieux,
r4gulier, irrdprochable dans sa conduite comme dans ses relations, modeste et laborieux, tel il fut depuis ]e premier jour
jusqu'A la fin de sa vie. Dieu lui fit la grAce de mener:
pendant un demi-si6cle cette vie cach6e, sanctifiee par un ri
sentiment religieux.

Au jour du cinquanti6me anniversaire de son entr6e dans

la familte de saint Vincent, ses confreres et ses amis ne vou-

lurent point laisser passer cette circonstance sans lui temoigner leur reconnaissance

et leur attachement.

Le Visiteur

de la province, le Coadjuteur de Pekin, et des missionnaires
de tous les Vicariats voisins se firent un devoir de s'y rendre.

Le frere Denis, lui, s'y rendit apres avoir fait sa classe.

Cette c6ermonie du 27 septembre 1927 fut sa derniere joie
en ce monde et couronna sa belle vie.

Quelques jours aprts, une attaque d'apoplexie le couchait
sur un lit d'h6pital, et le 15 novembre suivant, il allait rece-

voir la r6compense des bons et loyaux services rendus A I'Eglise sur cette terre de Chine qu'il n'avait plus quittee depuis le In octobre i881.
(Cf. Missions de Chine et du Japon, 1929, p. 735).
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Le Fr&re Charles BARRIERE (18 septembre 1854ii

janvier 1927).

I. - Charles Barritre dans so famile.
Le frdre Barriere naquit dans la Lozere, au village de
SIze, o4 sa mhre se trouvait alors en visite chez une de ses
soeurs. Mais it 6tait du Gard ; sa famille faisait valoir son
importante ferme A Servas (arrondissement d'Als).
t
11 vint au monde le 18 septembre 1854 et fut baptise e
lendemain. Au baptjme, il requt le nom de Charles ; et toute
sa vie, il eut une grande ddvotion pour le saint archeveque
de Milan. A son arriv6e en Chine, il fut heureux qu'on fit
entrer son pr6nom (en chinois : Kialou) dans la composition
de son nom chinois.
De sa jeunesse on ne connait que les anecdotes qu'il aimait
A raconter. u Dans notre commune de Servas, disait-il, les
protestants 4taient presque aussi nombreux que les catholiques. Je ne sais trop pour quelle raison nous appelions les
enfants protestants a gorges noires u. Cela les agaait, il
s'ensuivait des taquineries et aussi des batailles rang6es, au
cours desquelles je tapais dur a.
Cela n'emp&chait pas le jeune Charles d'etre pieux A ses
heures, et m4me d'&tre enfant de choeur. II fit sa premiAre
communion A onze ans. A cette occasion, il lui arriva un
accident qui faillit etre tragique. Le cure de la paroisse conduisit les premiers communiants en p6lerinage A une chapelle de la Sainte Vierge, i une dizaine de kilometres de
Servas. Au retour, le cocher no sut pas moderer I'allure de
ses chevaux en franchissant une profonde orni&re : le soubressaut 6prouve par la voiture fut si violent que le jeune Barri&re fut projet6 hors du char-a-bancs, et les deux roues lui
pass6rent sur le corps. Le boa curd se prdcipite aussitB6 en has
du vWhicule pour porter secours a I'enfant et le sauver, s'il
en est encore temps. A la surprise g•n•rale, Charles Barriere
revint bient6t a lui et put se relever sans aucune fracture ;
seule, un pen de rougeur sur le corps marquait la trace des
roues. En racontant cet incident, le frre Barrire n'hesitait
pas A attribuer ia protection dont il avait 6t6 l'objet, A la
Sainte Vierge, qu'il avait si d6votement pride en son sanetuaire.
A la piti6, le jeune Charles joignait un esprit dveillW et
une excellente mdmoire. II poss6dait cet esprit d'observation
et ce d6sir de savoir qu'il manifesta dans la suite, et qui lui
firent acqurrir une foule de connaessances dont il se servait
avec beaucoup d'A-propos. De si heureuses dispositions naturelies portkrent le curd de la paroisse A lui enseigner les rudiments du latin. 11 en apprit assez pour pouvoir s'en servir
en Chine et traiter avec les missionnaires 6trangers et les

pretres chinois de passage A la procure. Quand on lui demandait oh il avast appris le latin, il repondait sur un ton plaisant que c'6tait avec sa mere qu'il I'avait appris.
L'6tude du latin conduit naturellement au sAninaire
c'dtait bien le projet du cur6 de Servas. A ce moment, Charles
Barriere refusa cat4goriquement d'embrasser la carriire sacerdotale : it ne savait pas encore ce qu'il ferait, maib il ne se
sentait point la vocation du sacerdoce. Avant d'avoir quittd
I'6tude. du latin, le fondateur des Assomptionistes, le R. P.
d'Alzon, passa .par Servas, en quite de recrues- 1I voulut
emmener le jeune Barri6re ainsi qu'un condisciple de son Age;
ce dernier suivit le P. d'Alzon et devint effectivement Assomptioniste, mais Charles Barriere refusa inergiquement de prendre la meme direction.
En attendant, il ctait heureux de coop6rer aux bonnes ceuvres de son cure. Entre autres, ii y avait sur la paroisse une
chAtelaine dont le mari avait dissiprtoute la fortune. Elle
vivalt avec sa fille dans la plus grande mis6re, sans oser la
manifester au dehors. Seul le pasteur connaissait la situation
de ces pauvres femmes ; et ii leur envoyait de temps en temps
des secours qu'il leur faisait passer par les mains de Charles
Barribre. Celui-ci s'en acquittait avec tant d'amabiliti que la
bonne dame en 6tait touch&e, et ne savait comment lui tomoi.
gner sa reconnaissance. Ces demarches lui r6v61rent un gen-,
re de pauvretd A lui inconnue jusque-la : celle des pauvres
honteux. En rapportant cet 6pisode, le fr&re Barriere disait
plus tard : c Que de miseres qu'on ne soupionne mmne pas I
II. - L'appel de Dieu. Saint-Laswre. Limoux. Madrid.
Le frtre Barriere, Lazariste. - Charles Barri're avait attelnt sa dix-huitieme annie, sans avoir encore fixe son choix
sur la faqon de se consacrer & Dieu. Ce fut i la suite d'une
mission pr6chte par M. Vercruycet dans la paroisse de Servas, qu'il sentit nattre en lui le desir de se consacrer A Dieu
dans la Congregation de la Mission. II s'ltait cabr ceontre les
avances du Pare d'Alzon, ii s'offrit A M. Vercruyce, et il
ajoutait : a Je ne connaissais pas alors les Lazaristes ; ai je
le suis devenu moi-m&me, je le dois A M. Veraruyce, et je
lui en garde une grande reconnaissance .
Ce fut en septembre 1872 qu'il entra & Saint-Lazare. a Je
fus bien ýmotionnd, dira-t-il plus tard, en entrant dans cette
grande maison ; mais je le fus bien davantage quand on me
conduisit chez le Pere Etienne, grand et vnabrable vieillard
d'une dignit6 imposante. a
A la cuisine.- - Apr&s sa retraite d'entree, le jeune postu(1) Pierre Vercruyce linrt ses jours a la Maison-Mere, le 9

mars 1914, a I'Age de go ans.

- 499latt fut piac6 A I'office de ia cuisine, mais pour peu de
temps. II attribuait son changement A un petit accident qui
lui 4tait arrive. Pendant la premiere semaine, le frere Barras
le mit A laver les chaudrons et A pr6parer le diner des pauvres qui venaient chaque jour prendre la soupe dans la cour
du 93. La semaine suivante, il dut, a son tour, faire le caf6
et chauffer le lait pour le d6eeuner de la communaut. n Je
pris le service le dimanche, pendant I'oraison du matin. Le
frAre Barras me recommanda de bien faire attention au lait
et de le retirer du feu d&s qu'il commencerait A bouillir. Apr&s
avoir tout prepare et allum6 le feu, je me mis A faire le m&nage. Tout A coup, j'entends un bruit insolite provenant du
fourneau ; je me prdcipite : c'tait mon lait qui debordait dans
I'eau du bain-marie, laquelle, A son .tour, inondait le fourneau
et le sol de la cuisine. Vite, j'enleve le chaudron de lait qui
ne contenait plus que de I'eau blanchie, et me brile atrocement. Mais la peur d'etre renvoy, me fait tout supporter allAgrement. Afin qu'on ne s'aperct pas trop de I'accdent, je
nettoyai vivement fourneau et parquet ; je suai & grosses
gouttes.
i Apres le premier tour de messes, ces Messieurs commencerent A arriver au rdfectoire ; le malheureux marmiton, inquiet sur les consequences de son .coup d'essai, regardait A
travers la porte entrebaillde les r6actions des bons anciens
prenant leur 'caf6
au lait. Personne ne fit de reflexion ;
seul, un vieux frdre I'interpella :.
Dites done, petit frre,
aujourd'hui votre lait est bien clair ; est-ce qu'il n'aurait pas
etd baptis6 ? n Le coupable se garda bien de repondre.
Quand le frre .Barras arriva A la cuisine, il remarqua que
le parquet de la cuisine avait et6 fratchement lav6 ; ii comprit
aussit6t ce qui etait arrive, et felicita le jeune marmiton de
son courage d'un air narquois. Celui-ci lui avoua alors ce
qui 4tait arrive et s'attendit A une verte semonce. c Ne vous
tracassez pas, lui dit le bon frere Barras, tout s'amangera.
Mais une autre fois, vous ferez bien attention, n
A la sacristie. Le frere Barribre fut rassurd par cette
bonne parole, et mieux encore par son changement d'office.
quelques jours plus tard. M. Fiat, alors assistant de la Maison-Mire, retira notre jeune postulant de la cuisine pour le
placer A la sacristie. C'etait presque de I'avancement ; en
tout cas, cet office convenait certainement mieux aux gofts
et aux aptitudes du frere BarriEre que celui de la cuisine.
C'est dans le recueillement propre aux occupations de la sacristie qu'il se pr4para A son entr6e au s6minaire et A la prise
du saint habit de frere coadjuteur. La c6ermonie eut lieu le
25 janvier 1873.
Limoux.

-

Le frire Barribre ne devait pas exercer long-
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temps les fonctions de sacristain a Paris ; dans le courant
de cette m&me annee 1873, la Congregation acceptait de desservir le pelerinage de N.-D. de Marceille, A Limaux ; et
notre novice fut envoy6 dans cette nouvelle fondation pour y
renplir le m6me office de sacristain, charge particulierement
lourde pendant la saison des pelerinages.
Pendant son sdjour a Limoux fut r6glee sa situation militaire. Le frere Barribre appr6hendait beaucoup les cinq anndes auxquelles etaient astreints les mauvais numdros ; et ii
6tait decidd t s'expatrier plut6t que de subir cette rude
6preuve. II fit neuvaines sur neuvaines pour que Dieu la lui
6pargnit. Tout finit par s'arranger, grAce aux demarches de
M. Mailly, alors Procureur gdndral de la Congregation ; il
obtint que les Freres Cpadjuteurs fussent exemptes du service militaire au m&me titre que les pr6tres, en faisant re.

marquer les services quils rendaient en France et a l'dtranger. Le Mardchal Mac-Mahon, durant sa Prisidence, fit en
effet bnbeficier nos freres de ce privilege. Le frre Barribre,
voyant ses pribres exaucees et ses apprehensions disparues,
en fut au comble de la joie et garda toute sa vie un souvenir
reconnaissant a ceux qui lui avaient obtenu cette faveur.
A Limoux, le frere Barriere avait pour supdrieur M. RicalensI, auquel il portait la plus grande v6n6ration. M. Ricalens, de son c6te, appr6ciait hautement ce jeune frere si d&voue, si pieux, si aimable et respectueux envers tous les confr6res. Ceux-ci auraient voulu le garder & Limoux ; mais sur
ces entrefaites, la maison de Saint-Louis des Francais, A
Madrid, eut besoln d'un frdre sacristain. Ce fut.le frere Barriere qui fut designd par le Pere Fiat pour remplir cet office.
Madrid. - Lorsque vers les premiers jours de x875, le fr&re Barriere requt son placement A Madrid, il eprouva un sentiment d'apprdhension : Madrid, c'tait 1'6tranger, presque le
bout du monde A lui connu. Mais ii Btait trop enfant d'obbissance pour se laisser dominer par ses premieres impressions "
i! dit adieu A son v6nire superieur qui ne le vit pas partir
sans regret, et il partit pour Madrid.
Saint-Louis des Francais est l'eglise de I'Ambassade de
France ; elle 4tait alors frequentde par le grand monde de ta
capitale de I'Espagne et 6tait desservie alors comme aujourd'hui, par les Lazaristes'; le Sup&rieur, qui a le titre de Recteur, recevait un traitement du gouvernement francais, et
pouvait s'adjoindre un ou plusieurs collaborateurs. Quand te
frere Barriere arriva a Saint-Louis des Francais, le Sup&rieur de la maison 6tait M. Pierre Carles' ; ii avait avec lui

(r) Philippe Ricalens, decdde le 31 mars 1894 A Carcasson-

ne, A I'Ag de 63 ans.
(2) Pierre Caries, dec6d- A Alger le 14 mars

g190.
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deux confreres, MM. Alvernhe et Tr4molet et ui frdre coadjuteur. MM. Caries et Tremolet furent changes peu apres ;
il ne resta que M. Alverhne avec les deux f.rres coadjuteurs. Un pretre espagnol vint lui servir de vicaire.
Pour la troisiome fois, le frere Barriere recut l'office de la
sacristie. A Madrid, la charge n'etait pas une sincure : l'glise 6tait grande, le maintien de la propret- demandait beaucoup
de travail, d'autant plus qu'on y faisait tous les offices d'une
paroisse. L'ornementation devait atre soignee et souvent renouvelde, A cause des cremonies extraordinaires qui y
6taient c6elbrees : baptemes, mariages ou enterrements de
diplomates de toutes les ambassades. Le frere Barriere avouait
qu'il n'avait jamais tant travaillk, ni fant sue que dans cet
office ; mais il etait jeune alors et ne craignait pas la fatigue.
Pour rien au monde, il n'aurait souffert de rien laisser tratner A I'ýglise et A la sacristie. II faillit y perdre la vie : un
jour que, prdparant la ddcoration d'une grande c6rdmonie,
il 6tait mont6 sur une haute 6chelle, il arriva que l'dchelle
glissa, entrainant le frire dans sa chute. Humainement parlant, il eAt dA avoir. bras et jambes cass6s ; mais, par une
protection divine, il n'en fut rien. II se releva, s'assit un
instant, alla faire une priere d'actions de graces et reprit son
travail
Une chose lui co0tait dans son office de sacristain : c'ttait
la quate du dimanche. a On m'aurait dit de faire n'importe
quoi A la place, que je l'aurais fait de bon coeur. Chaque fois
que je prenais Ia bourse pour faire cette quete, je devais prendre mon cceur A deux mains. n Cependant, il lui arriva d'y
eprouver une agrbable surprise, Un jour, un Monsieur bien
mis, qui assistait A la messe avec grande devotion, d6posa
dans la bourse un louis de 20 francs. Apres la messe, le
frere Barriire voulut s'informer du nom de ce ginereux chr6tien. II fut tout fier d'apprendre que c'etait le c6lbre directeur de I'Univers, Louis Veuillot en personne.
C'est pendant son sajour a Saint-Louis des Francais que le
frere Barrire prononca les saints Voeux lei9 mars 1876, en
presence de M. Alverhne.
Dans les derniers jours de I'ann6e 1879, le frbre Barri6re
requt une lettre du T. H. PAre Fiat, I'appelant a Paris. C'1tait
6videmment un changement en perspective. II dit done adieu
a I'Espagne et reprit le chemin de la France.
Vocation A la Chine : Appel, Depart. A
de Shanghai
Vocation A la Chine.- En recevant la nouvelle
gement, le fr&re Barrire etait loin de se douter
allait lui Atre propose.
En le recevant, le bon Pere Fiat le fIlicita
III. -

aoprocure
de son chandu poste qui
de sa bonne
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conduite k Madrid. cc Eh ! bien ! ajouta-t-il, je vois qu'on
peut avoir conhance en vous. En ce moment, nous avons
besoin, A notre procure de Shanghai, en Chine, d'un- frre
sur lequel on puisse compter ; et j'ai pens6 A vous. Seulement,
la Chine, c'est loin, c'est le bout du monde. Aussi, je vous
laisse libre d'accepter ou de refuser ; prenez deux ou trois
jours pour rBfl6chir ; demandez A Notre Seigneur ce que vous
devea faire, et revenez m'apporter votre reponse. n
Le frere Barriere, en entendant cette proposition, tomba des
nues. 11 n'avalt jamais peinse A la Chine, ni de loin, ni de
pres. En allant A Madrid, ii avait cru que e'etait dejA bien
loin. Aller en Chine, oh l'on ne mange pas de pain, of I'on
ne vit que de riz ; il ne pourrait jamais y vtvre. Accepter,
n'~tait-ce pas aller A un dchee ? Toutefois, avant de refuser,
il suivit leconseil du Pere Fiat, il alla prier, pour demander
A Dieu de I'6clairer. sur la decision A prendre. L'apaisement
se fit aussit6t dans son esprit ; it se dit : c Apres tout, ce
sont mes supdrieurs qui m'envoient. Si je refusals, je le regretterais peut-4tre plus tard. Mes Superieurs parlent, c'est
Dieu qui parle ; j'accepte. , Et de suite, il alla porter sa
d6cision au Superieur gdn6ral ; et avec son franc parler, il
lui dit : c Mon Pere, je suis pret A aller o& vous m'enverree.
Je n'avais jamais pens Aila Chine, mais puisque votre ddsir
est que j'y aille, eh bien ! j'irai ! *
Ces paroles enchanterent tellement le Pere Fiat qu'il 'embrassa en lui disant : a C'est bien, petit frkre ! je n'attendais
pas moins de vous, je savais que vous ne me refuseriez pas
ce service. a Puis il lui fit connaltre la demande qu'il avait
re;ue de M. Aymeri, sup&rieur de Shanghai, d'avoir un frere
serieux et d&vou6. a M. Aymeri est un saint missionnaire,
mais it est sevbre et trbs strict pour 1'observance de la rbgle ;
it faudra done etre bien obsissant et bien regulier ; vous verrez, tout ira bien. Prcparez-vous A partir dans quelques
jpurs. ,
Et voili comment le frere Barrinre trouva sa voie, sa vocation pour les missions de Chine, auxquelles it devait rendre
de si precieux services pendant pres d'un demi-siecle.
Impressious de voyage. -

Ce fut dans le courant de f-

vrier 188o que le frere Barriere s'embarqua A Marseile pour
la Chine. II a peu 4crit, mais iUa beaucoup racant6, at bien
raconte. Ses conversations 6taient tres interessantes.
Le frere
BarriAre dtait de ceux qui ont beaucoup vu et aussi beaucoup
retenu.
De son voyage de Marseille A Shanghai. it avait retenu
surtout t'escale de Naples ; car, a cette 6poque, les
Messageries Maritimes faisaient escale dans cette ville. a J'admirai
la
beile chapele de la maisoa de la Mission, via Vergii, et aussi
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I'Ipaisseur des murs de la maison, racontpra.t-il plus tard. Ils
&taient si epais qu'en so pla^ant dans I'embrasure d'une fen-.
tre, on 6tait parfaitement cache & la vue de ceux qui 6taient
dans la salle. , II fit une promenade dans la vieille ville ;
ce qu'il en retint, c'est la malpropretd des rues Otroites, mat
pavees, et l'obligation de se parer contre l'eau de lessive qui
degoftait du linge suspendu aux Rtages A travers les rues.
Plus tard, a Shanghai, les mries s6choirs conomiques pe
l'4tonneront plus.
Aux missiunnaire* italiens de passage A la procure de
Shanghai, II aimera i raconter que c'dtait A Naples qu'il
avait appris A manger le macaroni. a On vendait alors le maearoni comme A Paris les u frites ». Mais ce que j'admirai it
plus, c'est la mani4re de le manger : le client prenait le bout
du macaroni et aspirait jUsqu'A epuisement du souffle ; aljrs
sulement le marchand, "Arm d'une paire de ciseauz, coupait
le fil. II y en avait pour uo sou. n Quoique narrde par un
m6ridional, la chose doit tre vraie ; car elle a 6t6 racontfe
par d'autres voyageur4 qui n'dtaient pas meridionaux. Ia galejade a eu du succes,,.
Mort de M. Aymeri. - A Hongkong, le frere Barrikre descendit A la procure des Missions-Etrangores. La, on lui annonce la mort de son superieur 4e Shanghai. M. Ayneri
s'etait itehin le 6 mars, A !'Age de 60 ans, us6 par un J4bosieux apostolat dans Ie diocese de P1kin, at son ddvouement aux inttert des missiops de Shaz:ghai, pendant phus
de vingt an-. L fvhre Barrikre regretta beauceip. de n'avoii
pu vivre -ious un superieur don 'Cepfre Fiat lui avait fait
un si bel eloge. II eat toutefois la consolation d'assister A
ses funrailles. A la" suite d'abondantes pluies, la campagne
autour de Shanghai fut cctte annee inondde pendant pit;.
sieurs semaines, et e Fimetire des deux families de saiUn
Vincent (actuel Mo1chi Meug iot) dtait devenu inaccessible.
Conforrminent B Ia coutume chinoise, on retarda la cir6moniC
fun6bre, et on ronserva le cercueil jusqu'au jour propice pour
I'enterrement,
Le Frare Shop-Shop. - Le fr6re Barritre arriva A destina.
tion le dimanche des RaieqauX, 22 mars z88o. 11 fut requ dans
I'ancienne procure de la fr
L4pguerre, pax M. Bettembourg,
qui, depuis la mort de M. Aymeri, assurait l'intBrim.
DWs les preamir joqrs, ij donna au frre Barrire un pror
fesseur do chinois en la personne du compradore et collecteur
de oyers qui, en sa qualite d'ancien skminariste, avait cork
serY6 quelque
notions de la langue latine ; cela inA
suffit
pour aplanir es dificultis d4 d6but daps 'tude du chipois,
L'61Ave ne tarda pas A pouvoir sp tirer d'affaire tout seul et
so retdre utile,
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Charge d'abord du matBriel de la maison, cuisine, chapelle, soin des chambres, ii dut bient6t prendre une part de
jour en jour plus considdrable dans l'administration des biens
des Missions, batisses, location d"mmeubles de rapport, reparations, etc.
A cette 4poque, le travail de la procure n'avait pas encore
pris le d6veloppement qu'il devait atteindre ; mais, d'annee en
annde, les missionnaires de toute congregation venaient plus
nombreux, et plus lourde se faisait la tache du frre Barrire. Car c'est lui qui allait les recevoir au d6blarcadkre, faire
leurs commissions, les embarquer pour leur destination respective, et tout cela avec entrain et bonne humeur. II d6brouillait les nouveaux arrives avec aisance ; il activait les
porte-faix et les tireurs de pousse-pousse avec son mot empruntk au patois shanghalien : u Shop I Shop ! a (D6pkchonsnous !) Mais il savait aussi etre patient quand c'6tait ndcessaire. Un jour, un missionnaire ambricain, impatient6 de
voir le frire Barribre attendre patiemment son tour pour passer ses bagages en douane, lui demande : " Mon frere, pouvez-vous me dire pourquoi il y a un quart d'heure que j'attends ? - Parce que vous Stes en Chine a, se contenta de
repondre le frkre.
M. Meugniot, Procureur. - Peu apris l'arrivde du frre
Barriere, M. Bettemboug quittait ddfinitivement la Chine ; il
ne resta que le temps n6cessaire pour mettre son successeur
au courant des affaires de la procure. 11 quitta Shanghai le
5 avril i881, pour prendre A la Maison-Mere I'importante
charge de Procureur general.
Le nouveau Procureur fut M. Philippe Meugniot. 11 arriva
A Shanghai, le 16 septembre i880, exactement six mois apres
le frere Barriere. Ils devaient vivre ensemble pendant vingt
ans, et toujours en parfait accord. Sans doute, cette vie a deux
avait son c6t6 monotone ; mais M. Meugniot estimait son
ddvou. collaborateur ; et celui-ci, en bon mdridional, par son
caractere enjoud et sa r6plique facile et respectueuse, mettait
de 1'entrain dans les conversations et entretenait le bon esprit dans la maison.
Vie regulire d la maison de Shanghai. - Bien que reduite A deux personnes, la communaut6 de Shanghai observait tous les usages, pratiquait tous les exercices d'une maison formne. Pour les Confrences et r6petitjons d'oraison,
c'6tait un peu compliquS ; quand ii y avait des confreres de
passage on s'en tirait, cela allait ; mais quand M. Meugniot
et le frtre BarriBre 6talent seuls, on laissait chomer gdndralement la conf6rence, et on se contentait des rep6titions d'oraison.
Lorsque M. Meugniot fut nommn Visiteur de nos Vicariats
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de Chine, et qu'il dut faire de nombreuses et longues abserces, on lui donna un aide pour le travail de la comptabilite.
D6s lors, la maison de Shanghai se mit a la stricte obsep
vance, et tous les exercices communs s'y firent r6gulicrement. La sainte pauvretA ne fut point oubli6e. Une initiative
que se permit le frere Barriere, et qui fut rondement reprimand6e, en est la preuve.
A cette 6poque, I'l6ectricit6 n'avait pas encore 6te install6e
a Shanghai ; partant, on ne connaissait pas les ventilateurs
6lectriques si communs actuellement au moment des grandes
chaleurs de juillet et d'ao0t. Les Europ6ens se servaient alors
de pankas, sorte d'6cran suspendu au plafond, se manceuvrant
au moyen de cordes, et employ6 comme ventilateur. Mais, a
la Procure, il n'y en avait pas ; c'dtait considerd comme un
objet de Juxe. Or, une ann6e, en l'absence de M. Meugniot,
le sous-procureur se concerta avec le frdre Barribre pour faire
installer cet instrument dans le r6fectoire, pour la f&te de
saint Vincent, le 19 juillet, jour od on invitait les Procureurs
des diverses missions et les PP. J4suites de Shanghai. Les
frais d'installation se monterent A quelques dollars. Tous les
invites applaudirent A cette heureuse innovation. La fAte passee, le panka resta en place, dans la persuasion que le Visiteur approuverait ce qui avait 6tk fait. Mais M. Meugniot ne
fut point de cet avis. A son retour, quand il vit cette machine -. a Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il. Qui a permis de
placer ce panka ?
- Mais, PNre Meugniot, ce n'est pas du luxe, r6pondit le
frbre Barribre ; Ca n'a coft6 que trois dollars, et tous nos invit6s ont te4 si contents, le 19 juillet I
- Si, c'est du luxe ! Les Peres J6suites n'en ont pas ; et
nous, pauvres Lazaristes, nous en aurions !...\
Le panka fut done enlev6 et remise. II arriva que, plus'
tard, les Jdsuites en installerent chez eux. Des ce jour, M.
Meugniot crut pouvoir en toute suret6 de conscience, revenir
sur sa defense. Et le panka reprit sa place dans la salle A
manger.
IV. -

Activitis du fr&re Barrihre.

Administrpteur des biens des Missions. - Les Missions de
Chine ne sauraient surestimer les services que leur a rendus
le Fr. Barriere pendant son long sejour A Shanghai, et le
surplus de ressources que son devouement et son sens des
affaires leur ont procur.
Que de soucis ne s'est-il pas donn6s pour la construction
de maisons de rapport, pour lever les loyers ou s'occuper de
placements d'argent ! Que de nuits sans sommeil A cause dc
telle hypotheque, dont le d6biteur ne payait pas
.I
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a Pourquol vous tant tracasser ? lui conseiUait-on. Yous
avez fait tout ce que vous avez pu.
la charge d'une
- Sans doute, mias quand on a assumr
telle somme, it faut faire I'impossible pour I'assurer. Malgrd tout ce qu'on pput faire, ii arrive quelquefois un accident
impr6vu centre lequel on est ddsarmi. Ces responsabilitis
cr6ent de grands soucis.
Hitons-nous d'ajouter que le fr6re Barriere ,ut toujours si
bien manceuvrer dans toutes ces affaires qu'il n'eut jamais
de grosses pertes a d6plorer. Mais it ne s'en enorgueillissait
point, et en reportait tout le merite A Ia misricorde de Dieu
6 son 6gard : , Le bon Dieu m'a b*ni ,, aimait-il A r6piter.
L EFrre Barribre architecte de la Maison de Kiashing. En ethors de ses divers offices A la Procure, le frdre Barriere
s'employa au dehors A diverses ceuvres exterieures fort importantes, et entre autres A la creation de la maison de Kiashing.
Cette cuvre fut fond6e par M. Boscat, Visiteur de la pro.
viace de Chine, dans le but d'y recevoir des vocations desireuses de profiter de la loi francaise qui, alors, dispensait de
tout service militaire les jeunes gens qui s'expatriaient avant
dix-huit ans accomplis. M. Boscat escomptait que des vocations venant de pays autres que la France pourraient sy ajouter. Les debuts furent promettants. Mais, a partir de l'annie
1905, od la loi francaise fut modifiee, le recrutement devint
hientet presque mniquement chinois.
En 1902, avant de se rendre a
Boscat fait choix d'un terrain situe

l'Assemblee

g6narale, M.
en dehors de la ville de

Kiashing, et laissa pour consigne au frere Barriere de se
tenir pr6t A conclure I'achat au premier signe qu'il lui ferait
de Paris. Au mois d'aout, on recoit, en effet, de France le
te14gramme suivant : a Arrive avec dix siminaristes. B&dissez. Boscat v.

Que faire ? Acheter le terrain, .I remblayer, et y construire
un seminaire, en un mois, etait matriellement impossihbe.
II ne restait d'autre issue que de louer provisoirement une
maison pour loger les s6minaristes et legrs professeurs, en attendant les constructions projetees. Le fr&re Barriere se mit
aussit6t en campagne et finit par trouver dans la viBe de
Kiashing une assez vaste maison chinoise ne possddant ni
cour ni jardin. On lui reprochera de n'avoir pas compris que
cour et jardin &taient ndcessaires A nne maison d'dducation;
mais une telle maison n'existait pas dans toute la ville de
Kiashing.
Quand, aux premiers joure de novembre, M. Boseat annonca de Hongkong son retour avec ses s*minaristes, le frAre
Barridre alla attesdre la caravan* A Wousung.
DMs qull eut
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mis le pied sur le (cSydney n, M. Boscat lul dit avant toute
autre parole :
Eh bien ! frere Barriere, le seminaire est-il pr&t pour
ces jeunes gens que j'amene ?
Du calme, PMre Boscat, du calme ! lul repondit le
frere. On a dtjA achetd le terrain ; et, en attendant qu'on
ait bAti, j'ai lou6 une maison dans 1'intdrieur de la ville.
- Y a-t-il une cour ?
on ! mais, enfin, ce n'est pas n&6essaire ; les sdminaristes iront prendre leur rdcrbation sur les murs de la ville...
La descente sur la chaloupe mit fin A une conversation
qui tournait A lorage.
La maison lou6e par le frere Barriere fut jugee inutilisable.
Mais alors que faire ? Grand etait 1'embarras de M. Boscat.
Heureusement qu'en arrivant A Shanghai, il trouva Mgr Reynaud, vicaire apostolique du Tchekiang, de passage A la Procure.. Voyant M. Boscat dans un cruel embarras, illui offrit
son petit s6minaire situ6 dans I'lle de Chusa.n, et alors inoccup6. M. Boscat accepta l'offre. Les etudiants devaient y
rester quinze mois.
Ce fut alors que commenqa le dur labeur du ftrre Barri6re.
II prdpara les plans d'apres les indications reques, fit les
devis avec un entrepreneur chinois, et tout rdgl6 et approuve, il partit pour Kiashing. Les travaux commenchrent aussit6t, sous la direction du fr6re log6 dans une baraque chinoise. Le terrain 4tait une immense rizi6re qu'il fallut remblayer de trois ou quatre pieds. Ce ne fut qu'apr6s cette
operation qu'on put songer A l6ever les deux corps de bAdiments A 6tage. Le frbre Barriere ne quittait pas le chantier,
pour dviter la malfacon. La seule distraction qui lui chut
pendant toute cette ann6e fut la visite des rares missionnaires de passage. De temps en temps, il faisait une courte apparition A Shanghai pour rendre compte de I'4tat des travaux
A M. Bo-cat ou pour y passer une f@te en famille. It avouera
que ce qui lui avait le plus coftd pendant cette annde, c'6tait
d'etre restd seul au milieu de chinois tons payens, sans messe
ni communion. Mais la, comme A la Procure, ii fut fidele A
ses exercices de regle : pribre du matin, m6ditation, lecture
des priAres de la messe, faute de messe, c'est par Ia qu'll

commpnnait sa journde.
Aprýs le d6jeuner, il partait sur les chantiers et y restait
toute la journe, surveillant les ouvriers, se fAchant contre les
fourberies de res derniers, demolissant ou faisant demolir le
travail gAch&. C'est A peine s"i hil restait le temps de prendre
soft repas de midl. Quand, le soir, les ouvriers quittaient 1e
chantief, fe fr&re BarriAre rentrait dans son chAteau de pailfe:

-

208-

y faisait sa lecture spirituelle et soupait. 11 causait ensuite
avec les entrepreneurs chinois jusqu'A la priere du soir.
C'est ainsi que se passa pour lui V'annee 1903. En d-cembre, tout 4tait prkt pour I'installation des shminaristes.
L'installation. - Des les premiers jours de janvier 1904, se
fit le transfert de Chusan A Kiashing. Le personnel au complet comprenait une trentaine de personnes. Ce fut encore le
frere Barriere qui dut s'occuper du d6mbnagement ; il fut
aid6 par les etudiants. De leur c6t6, ceux-ci se plurent A rendre temoignage au ddbrouillard et d6vou6 frtre, et lui gardirent une sincere reconnaissance.
Tout fut installd pour IV 25 janvier, anniversaire de la fondation de la Congr6gation de la Mission. Ce jour-lI eut lieu
la b6n6diction de la maison ; la cr6monie fut faite par M.
Boscat.
Non content d'avoir det i'architec:e et 1'entrepreneur de
la maison, le frere Barriere en avait Wetun des principaux
bienfaiteurs, grAce a plusieurs dames chinoises de Shanghai,
avec lesquelles il etait en relations d'affaires, grAce surtout
A une riche payenne qu'on appelait a sa penitente n.
La Chapelle. - En 1914, on d6cida d'achever le plan genral de la maison, en construisant la chapelle prevue. Ce fut
encore au frere Barriere qu'on eut recours pour cela. a VoilA
qu'il me faut reprendre la truelle, fit-il en souriant ; mais je
suis bien vieux pour grimper aux 6chafaudages ,. Heureusement, il trouva un aide intelligent et ddvoud dans le frere Marco, de la maison de Kiashing, qui le supplIa pour une partie
de la surveillance.
Dans la construction de la chapelle, le frre Barriere y mit
tout son coeur ; et elle fait A juste titre l'admiration des vi?teurs.
Restauration de la cathidrale de Hangchowl
. - L'6glise de
Hangchow, construite par les anciens missionnaires, et confisquee sous l'empereur Youngtcheng (1723), avait 4t6 convertie en pagode. Quand, en 1864, M. Montagneux en obtint la
restitution, elle 6tait dans un 6tat lamentable, bien proche de
la ruine. Elle fut neanmoins rendue au culte aprks les r6parations les plus urgentes.
Lorsqu'en 1910, fut rig6 le vicariat du Tchekiang Occidental, avec Hangchow comme ville dpiscopale, la vieille
6glise n'etait guere pr6paree au r61e de cath6drale. Mgr. Faveau s'adressa encore au frkre Barri6re pour donner A ce
vn6erable monument une apparence plus presentable. Le frre
accepta : it efit entierement la fagade, agrandit la nef d'une
ou deux traves, peignit l'interieur et remit le vieil edifice A
l'6tat de neuf. Ce qui ne gAtait rien, il executa cette restauration sans qu'a n'en coftAt rien au Vicaire Apostolique.

-209Aussi Mgr Faveau garda-t-il au devou6 coadjuteur une profonde reconnaissance.
Le frre Barrikre rendit un semblable service A M. Tisserand, pour la construction de sa belle eglise du Sacre-Cacur
A Chichow : plans, conseils, ouvriers furent charitahlement
fournis par lui.
V. - Voyage du Frere Barriere en Europe.
Permission de rentrer en France. - M. Meugniot, devenu
Assistant g6enral du Pere Fiat & Paris, etait reste toujours en
relations cordiales avec le frre Barriere, son fidele compagnon de la Procure de Shanghai. Sachant qu'il avait eu une
forte dyssenterie qui mena-ait de devenir chronique, et que,
de plus, il etait affiige d'une hernie qui le genait beaucoup,
il pensa qu'un voyage en France lui serait utile, sinon necessaire. Une operation pouvait difficilement etre pratiqude A
cette 6poque, A Shanghai, sans danger. En cette consideration, le bon Pere Meugniot prit sur lui, en 9go5, de demander
au Pere G6n&ral un congd pour le cher frere Barri&re. Le
Pere Fiat, qui avait pour ledit frere une grande estime et
etait au courant des services rendus par lui a la Congregation et aux Missions de Chine, accorda volontiers la permission demandee. II voulut la lui envoyer directement, en lui
recommandant de s'entendre avec M. Guilloux, Visiteur et
Procureur, pour ne quitter Shanghai qu'au moment ob sa
presence y serait le moins ncessaire. Le frere Barri6re qui
n'avait dte pr6venu de rien, mit la permission dans sa, poche
et n'en parla A personne.
Visite de M. Planson en Chine (x9o6). - L'ann6e suivante,
M. Planson, alors Supdrieur de la Procure de Londres, fut
envoyd en Chine, en qualite de Commissaire extraordinaire
pour faire la visite de la Procure de Shanghai et de la maison
de Kiashing. A son arrivee A Shanghai, il dit A brOle-pourpoint au frere :
- Frre Barriere, le Trks Honore Pire vous attend A Paris.
- Ah ! bah ! je ne suis pas press6. Et puis, en cO moment, je ne puis pas partir, j'ai ca et Fa A faire.
- Eh bien ! on se passera de vous, voilA tout. Vous allez
partir aussit6t aprls la visite ; c'est entendu. Faites tout de
suite le n6cessaire.
AprAs une telle mise en demeure, il ne lui restait plus qu'A
s'executer et d'obeir A un ordre qui lui procurait le bonheur
de revoir la France. En fin mars, il s'embarqua pour Marseille.
Accuei du Phre Fiat. - Arrive A Paris, apres avoir saluE
Notre-Seigneur et les reliques de saint Vincent, la premiQre
visite du Fr&re Barriere fut pour le venerable Pere Fiat :
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c II m'a bien reconnu, disait-il ; mais comme ii est devenu
sourd depuis 1880 ! Nous avons caus6 de la Chine. n
Cette premiere visite lui laissa, du Pire Fiat, une impression de sainteta que les relations posterieures ne firent qu'affermir.
, C'est un saint ! rip6tait-il. Ce bon Pere, devant aller &
Liege, voulut que je I'accompagnasse. Comme il est sourd,
il causait peu, il disait son chapelet, recitait son breviaire ;
il 6tait toujours recueilli. Vraiment, c'est un saint ! a

A la clinique de ChaIleroi. - Apres cette visite A Liege, le
fr&re Barriere se rendit & Charleroi, dans une clinique sp&cialisde pour les operations de hernies. L'operation rbussit
tres bien.
Apres dix jours de soins, le frere Barri&re, bien qu'incompletement gueri, fut congedid ; le r6glement de la clinique
portait qu'apres ce laps de temps, on devait 6tre gudri. Le
fait est que la plaie suppurait encore et qu'i son retour en
Chine, ii dut passer une quinzaine de jours a I'h6pital pour
que la plaie se cicatrisit completement.
Nimes, Lourdes, Bordeaux. - Rentr6 a Paris, le frbre Ba-rire s'y reposa quelques jours et y fit sa retraite annuelle.
11 se rendit ensuite dans le Gard, son pays natal, visita en
passant Lyon et Notre-Dame de Fourvire,, puis s'arrkta quel-

que temps chez son frere et y regla avee lui leurs affaires
de famille. Le dit fr&re semble n'avoir pas e6t accommnodant ; pour avoir la paix, le frore Barri6re parait lui avoir
abandonn lIa plus grande partie de ses droits. A la suite de
cet arrangement, il cessa toute correspondance avec ce frre.
It s'en consolait en disant que pour un frere qui n'avait pas
6ti aimable, ii en avait trouv6 cent autres dans la Compagnie
qui I'avaient avantageusement d6dommag&.
De Nimes, it se dirigea sur Lourdes. II v rencontra le
cdlebre capucin, le Pere Marie-Antoine, qui avait la reputation de faire des miracles et de lire dans le fond des coeurs
de ses p6nitents. Le frere Barrire eut la pens&e de se con-

fesser A ce saint religieux I mais la vue de la foule qui
assiegeait son confessionnal, et aussi l'appr6hension de
s'entendre raconter sa vie passde I'en d(tournerent. Apr6s
coup, il
regretta sa poltronnerie.

11 reprit le chemin de retour par Bordeaux. Dans cette dernitre vile, faute - connaitre I'adresse de la maison du Bouscat, le fr6re BarriAre alla loger A I'h6tel. Ce ne fut que le
sutlendemain qu'il put abouir chez les confrres du Bouscat.
IV s'excusa aupres du Supdrieur d'avoir log6 a 'h6tel, en
assurant que ersonne n'avait pa le renseigner
plus tOt. Son
excuse fut mal accept
ane.
-

Vous n'aviez qu'IA demander M. Campan; tout le monde
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me connalt A Bordeaux. Je np comprends pas qu'on n'ait pas
pu vous renseigner.
Le v4nerable supdrieur crut devoir mieux faire sentir ce
manquement en envoyant le frkre prendre son repas, non au
rdfectoire, mais a la cuisine. Le frere Barriere fut profondement blessk du proctdd ; le soir mnme de ce jour, il reprenait le train pour Paris.
Le fr6re Barri6re avait asse couru ;
Retour en Chine. il refusa des lors toutes les invitations qui lui furent faites.
11 6tait impatient de rentrer A Shanghai, oh M. Guilloux r&clamait son retour, et oh it savait ses affaires en souffrance.
En fin aodt, il prenait definitivement conge du Pere Fiat
et de tous ses vieux amis, de M. Meugniot, des inoubliables
frres Barras, Bataille, Rachez, etc., etc., et s'embarquait
peu apr6s A Marseille.
En mettant le pied sur le quai de France a Shanghai, il
fut accueilli par MM. Guilloux, Ciceri et Bouvier et par le
frere Van Tiggel, avec d'autant plus de sympathie qu'il avait
eu la d6licatesse de visiter la famille de chacun d'eux. De
plus, la presence du frare Barriere apportait dans la famille
la joie, la gaietd et *le bon esprit.
VI. As soir d'une belle vie.
Le fidele conome. Apr&s quelques jours de repos, Ie
frkre Barriere reprit avec une nouvelle ardeur son office qu'll
ne devait plus quitter, sauf dans les courtes visites rendues
A ses amis de Chine.
II continua A rendre d'immenses services pour faire valoir les biens des Wssions. Grace a son rare bon sens et &
son experience des affaires, il n'avait pas peur de se mesurer
avec les vieux routiers de la chicane, juifs, usuriers, etc. P
n'hEsitait pas a les suivre devant la Cour mixte, ou Consulaire, quand c'Otait n&essaire. Pour d4fendre les intirts des
Missions, il plaida plusieurs fois, au grand 4tonnement des
avocats et des juges, et rkussit toujours & avoir gain de cause. Mais, avant de pWider, il priait et faisait prier, pour que
Dieu lui vint en aide. C'est ainsi que, sans 1'avoir cherch6,
le frtre Barriere se fit & Shanghai une veritable renommie.
Membre de la Commission fondrce. - En g198, quand 'e
Conseil municipal de la concession francaise d&cida de s'ad-

joindre des Commissaires

fonciers,

charges

d'evaluer.

les

terrains et de rigler les differends entre les proprietaires et le

Consell municipal en cas d'expropriation, le frr&e Barriere fut

sollicit par le Consul de Prance de se laisser porter candidat pour &tre 6lu membre de cette Commission. Sa reputation d'homme foneirement juste, son experience et son grand

jugement lui valurent d'tre elu A une grande majoritM, et &
chaque renouvellement du bureau, il fut toujors rNslu.
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11 ne tira jamais vanit6 de cette marque d'estime. Quand
on le taquinait sur ce sujet, ii r6pondait :
- Blague I Quelle blague que tout cela I Si j'ai accept6,
c'est uniquement pour empcher par ma presence qu'il ne se
commette des injustices dans les evaluations des terrains,
spcialement A l'egard des Missions, qui possedent beaucoup
de propridtks sur la Concession... Et puis, comme cet emploi est remunr6, A raison de 25 taels par s6ance, je gagne
au moins quelque chose pour la Petite Compagnie, ce que je
n'avais pas fait jusqu'A present... Ah ! les honneurs, quelle
blague ! Voyez-vous, plus je vieillis, plus je constate que bien
nigauds .sont ceux qui courent apres.
L'dfreuve. - Ces sentiments si chr6tiens I'aiderent A supporter dignement les deceptions des dernieres annees de sa
vie.
Avec l'Age, les forces diminuaient ; devant cette situation nouvelle, un peu diminu6e, il s'ecriait, dans un esprit bien
surnaturel :
- Ah ! i est bon parfois d'etre humilie ; cela nous prouve
qu'il ne faut pas travailler pour les hommes, mais pour Dieu
seuL

Le frere Barriere avait toujours joui d'une bonne sant6. Ce
fut A partir de 192o qu'i commenqa A sentir le poids des annees : chaque hiver, it souffrait d'un asthme qui ne fit qu'aller en augmentant. Ensuite, cp furent les jambes qui se raidirent : a Je sens que je m'en vais, disait-il, car les jambes

ne veulent plus marcher. n
Les souffrances

morales auxquelles

il a

et6 fait allusion

plus haut, causdes par les profonds changements apportes
dans son ceuvre de 45. ans, achevkrent de l'dbranler.
Les deuils. - Le depart pour l'eternit6 de ses vieux amis
etait pour lui un avertissement que son tour 'tait
arrive.
M. Guilloux, son dernier Visiteur, mourait le jour de Noel
1924, pendant le chant de la messe de minuit. M. Meugniot,
son premier superieur a Shanghai, le suivit le 6 mars 1926 ;
et quatre mois apres, le 8 juillet, disparaissait a son tour M.
Bettembourg qui I'avait accueilli B son arriv6e A Shanghai,
en 188o.

Mais la mort qui lui fut le plus sensible. fut celle de Mgr
Reynaud, d6ecd6 a Paris le 23 fevrier 1926. Is s'dtaient con-

nus au sbminaire interne A Paris, et 6taient venus en Chine
la mrme annee tous les deux. Des lors, I s'dtait Etabli un lien

d'amitie qui ne se dementit jamais. Lors de la cinquantaine
de vocation du frere Barrire, Mgr Reynaud voulut etre
de la fete de famille et vint expr&s de Ningpo pour lui
offrir

avec ses vceux un petit cadeau. Quand lui-meme c6dlbra ses
cinquante ans de vocation, le frere Barriere fut specialement
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invite & Ningpo, et place A une place dn choix dans les diverses ceremonies. Aussi, quand la nouvelle de la mort de Mgr
Reynaud arriva a Shanghai, it pleura son vieil ami. Une
legere consolation lui vint'de la part des chr6tiens de Ningpo
(gin6rosit6 de M. Paul Tchang), quand cos derniers reussirent a obtenir que ses restes mortels fussent ramenes en Chine. Lorsque le cercueil arriva a Shanghai, le 15 avril I926, le
frere Barriere, malgr6 ses infirmites, vpulut aller sur le
bateau reciter un De profundis pris du corps de son v6enrable
ami et lui donner un proche rendez-vous dans le ciel.
Derniers jours. - A partir de ce moment, le frere Barrire
envisagea resolument sa mort comme un evenement qui devait arriver A brave chance, et en parlait souvent. C'etait
le moment oti on allait abandonner I'ancienne procure, celle
qu'il avait .lui-meme bAtie, et oh 'ori pr6parait la nouvelle, A
quelques centaines de metres de la. Invitd A aller visiter les
travaux qu'on y ex4cutait, et sp6cialement la chambre qu'on
lui nrservait, il s'y refusa jusqu'a la fin, en disant : a A quoi
bon ? Je ne l'occuperai jamais ; je n'habiterai pas la nouveHe
Procure. a
Au mois d'aodt de cette m&me ann6e 1926, il lui survint
un anthrax qui I'obligea a aller faire un sejour A 'hb6pital.
Quinze jours apres il rentrait A la procure et semblait se remettre, lorsque, au commencement d'octobre, un subit refroidissement de la temperature lui ramena ses crises d'asthme ;
la toux et les etouffements devinrent si violents qu'il demanda lui-m&me a rentrer A I'b6pital. II quitta la procure
tout emu, et dit clairement qu'il n'y reviendrait plus.
Et, en effet, malgrA les soins prodiguds par la bonne Sceur
Elisabeth qui le soignait avec le plus entier devouement, le
malade, au lieu de se remettre, baissait visiblement. Lui-meme s'en rendait compte. Un jour, il demanda qu'on voulut
bien lui rapporter son livre d'Heures, oh se trouvaient les
pri"es pour la preparation A la mort. II dit : a C'est fini !
Je sens que je m'en vais ! Je veux me preparer srieusement
A la mort. n DWj, depuis quelque temps, it avait mis ordre A
ses affaires temporelles.
Mort du frkre Barrire. -

Le II janvier 1927, vers

I1

heu-

res du matin, le docteur, venu pour sa tournde quotidienne, dit au malade :
- Faire Barrire, aujourd'hui, comment allez-vous ?
- Mais je vais tr6s bien ; je crois que bient6t je pourrai
quitter I'h6pital.
Le docteur, apres avoir causd quelques instants, quitta son
malade, tout A fait rassure. Apres son depart, le ftre Barriere
out besoin de se lever : aide de son infirmier, i fit quelques
pas, puis subitement il s'affaissa comme une masse sur le
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plancher. Le domestique appela aussit6t au secours. Saeur Elisabeth d'abord, le docteur ensuite accoururent immrdiatement
et ne purent que constater une congestion clr6brale.
Un PNre J4suite, qui se trouvait en traitement i I'h6pital,
lui administra les derniers sacrements. Les confrrees de la
Procure, pr6venus par t6elphone de I'accident, so prcipitkrent aussit6t A I'h6pital pour dire un dernier adieu au mourant ; aucun signe de sa part ne vint manifester qu'l se
rendait compte de ce qui se passait autour de lui.
Vers to heures du soir, la respiration se fit de plus en plus
lente et faible. M. Moulis, son confesseur, qui 6tait reste aupres de lui, r6cita alors avec ies seuns les pribres de la recommandation de I'Ame. A onze heures, sans mouvement et
sans avoir repris connaissance, le cher frere Barriere rendait
le dernier soupir, pleuri de tous les assistants et surtout de la
sawur Elisabeth, d6solee de n'avoir pu le sauver. Elle faisait
peine A voir et declarait 1'avoir soigne avec le .mnme dlvouement que s'il eft Wtrson propre pOre.
VII. - Fundrailles. Eloges.
Lorsque, le lendemain, on apprit la mort du frere Barri&re,
du a P-Siang-Koung ,,la nouvelle provoqua un sentiment
de douloureuse surprise ; il semble qu'l y ait des hommes
qui ne dussent pas mourir.
t L'Echo de Chine ) et le t Petit Messager de
Ningpo

,.

relatant les fundrailles du frere et les regrets universels qu'l
emportait donnfrent de sa longue carriere A Shanghai le r&sume suivant :
a Les funfrailles du frat e Charles Barrikre ont Jtd
c4dlbries
le vendredi 14 Jan4ver, A l'dglise Saint-Joseph de Shanghai,
dont, au timoignage de Mgr Paris, il fut un des paroissiens
les plus assidus. Un grand nombre d'amis, Europfens et Chinois, s'dtaient joints a la double famille de saint Vincent,
les
missionnaires Lazaistes et les Filles de la Chariti, pour
assister i la messe, chantee par M. Legris, Visiteur de la
Vince mdridionale de Chine, et accompagner au cimetikreproi*
vdniri difunt.
a Parmi les nombreuses couronnes qui ornaient le
char f.
nkbre, on disti•~uait, a son ruban tricolore, cele envoyie
p ar
M. L consul doeFrance.
Nd le x8 septembre 1854, A Skze (Lozkre), an hsared
d'**
voyag de
de a mre, le frbre Barridr-e itait Nimois d'origine e#
de tceur. R entra dats la Congrdgation de la Mission le 25
janvier 1873, comme frire coadjuteur. Aprds avoir.
pendant
qwlques annees, remPli d Mardrid l'office de sacristaim
l'igLte S,4s-Louis des FranFais, oA, aimait.il d raconter, de
saai" tdndu l'aumdni&re d Louis Veuillot et 4 des ALtesw*ia
Royles, I Aria.A Shaghai lk a2 mars 88o. Amc Ini,
c'st,

done
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sn des plus anciens r'sidents de Shanghai, et aussi at

des plus fidiles, paisque, du 22 mars 1880,

as jour de so

mort, il ne fit qu'un sejour de quelques mois en France. IH
est mort moins d'un n aprbs ses deux premiers supdrieurs :
M. Bettembourg, qui le recut & la procure : et M. Meugniot,
dont il fut, pendant vingt ans, I'aide intelligent, divoue et lowjours aimable. Ces qualitis d'inelligence, de' ferme bon sens
et de serviable amabilit, it les a mises, pendant quarantesept ans, as service des Missions.
11 serait difficile de compter le nombre des missionnaires
de toute nationalliti qu'il a refus et aides A leur arrivde en
Chine, alors surtout que les diffdrentes procures des Missions
n'existaient pas. Tous les h6tes de la procure des Lazaristes
ont garde an excellent souvenir de so cordialiti et de son ddvouement sans hornes ; on pourrait citer parmi eux Mgr
Bonzano, actuellement revetu de la
rourpre cardinalice, qui,
aprbs plus de vingt ans, demandait encore A des missionnaires
rencontrds & Rome des nouvelles du a brave et si ddbrouitlard a frare Barrilre.
Les dlecteurs de la Concession franfaise, au dbeloppement de laquele it a contribud largement, lui ont montrd leur
sympathie et lear confiance en I'dlisant Plusieurs fois de suite
membre de la Commission fonciEre. N'est-ce pas d'ailleurs ce
meme tbmoignage de sympathie que sont venus lui apporter
plusieurs reprdsentants de la municipalitd franfaise par leur
prdsence aux fundrailles ?
Les nombreux Chinois avec lesquels it dtait en relations,
appriciaient hautement sa cordialiti et son sens de la justice.
Parmi eux, Pa-Siang-kong (c'est ainsi qu'ils I'appelaient).
s'dtait fait de fideles et reconnaissants amis.
Sa setle ambition fut de rendre service, et sa zie entiere,
au dehors, se passa a embarquer et ddbarquer voyageurs etcolis, faire des courses et des commissions, surveiller des bAtisses, procurer des fonds, crier des ressources nouvelles avec
un ddvouement absolu, une patience inlassable, qui s'alimentaient tous les jours aux sources d'use foi profond. et d'un

ile ardent pour Dieu et les ames.
I y wait encore en hM la science des affaires, faite de
prudence et de boa sens et perfectionse par une longue experience. Ce fut pour la procure et les Missions un conseiler
fid-le, um traamlleur infatigable. Mgr Reynaud le rappelait finement quand, au matin de la septuagisime de I'anne 1922,
it commestai, en I'appliquat as cher frare Barriere qui. ce
jaor-ia, aIsait sa einquantaine, la parabole des ouvriers que
le maitre appeUe a sa vigne pour y porter d4s la premiere heuSre tout le poids de la chaleur et du jour.
Mais pour nous, les passants des Missions, que le hasard
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ddification et reconnaissance, pour le bien que nous y trou-

vions, cette physionomie calme et souriante, cet accueil tout
empreint de la plus cordiale chariti, de la plus sincere humilitd, cette simpliciti de bon aloi et cette bonhomie qui faisaient le charme de nos decreations.
C'dtaient souvent, en rdponse aux aimables taquineries de
I'un ou de I'autre, des reflexions naives au possible, parfois
aussi des reparties profondes de veritd et de ban seas sur tous
les sujets, j'allais presque dire : en toutes langues. Car, as
cours de ces quarante et quelques anndes de Chine, que de
missionnaires il vit passer a la procure, et de combien de
natinaalites differentes I Que d'evdnements divers a Shanghai,
dans I'Empire et la Rdpublique ctleste I Que de modifications profondes dans le monde politique et dans Ic monde missionnaire I Et comme, de plus, aux jours de jeunesse, if await
beaucoup vu et, partant, beaucoup retenu, .
pouvait facilement parler de tout et de tous ; ce qu'il faisait d'ailleurs, en
personne avertie, sans risquer jamais des appiriciations forcdes
au des paroles disobligeantes pour personne. II itait trop hum.
ble pour cela, trap charitable et trop respectueux du prdtre.
Mgr Reynaud se plaisait dans I'intimitM du frare Barrire.
C'dtait un regal de fete que ces joutes aimables de nos recrations, gui mettaient aux prises deux adversaires si indgalement
armis, notre vienl e&que, si spirituel et si fin, notre bon
frere, si simple et si franc, tous deux si aimables et si dilicats
d'affection. Nous applaudissions a I'attaque et & la riposte
;
nous jouissions de l'inattendu des repliques. 0 les
bans moments que nous devons d ces rencontres fraternelles ?
Mais toujours, i travers cet extrieur enjoud, dans ce
calme
tranquille de la possession de soi-meme, comme
on sentait
l'empreinte du diin, la foi profonde. la pidtd sincere, qui
parfois s'attendrissait jusqu'aux larmes .1
VIII. - Portrait du frere Barriere
Caractkre. - Le fre re Barri&e 6 tait dou 6 d'un excellent caractlre : ii tait gai, jovial et serviable, presque sans
effort,
semblait-il. Chez lui, c'etait la bont6 qui dominait
D&s qu'on
Pabordait, il vous mettait A laise ; il avait le
cceur su la
main et dtait toujours pr6t A rendre service.
II avait un v"ritable esprit de foi, et le manifestait dans
le respect qu'il portait aux pretres avec lesquels
it vivait
c
ste
A c6te. En lui jamais familiarit6 n'engendra mepris.
Dans les discussions ii avait son franc parler, mais it
leur
laissait toujours le d19er2, mot.
() Voir Annales, 1927, p. 36A-364.
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il 6tait sans respect humain, et jamais ii ne cacha sa foi catholique.
Dans les moments difficiles, il mettait toute sa confiance
en Dieu, et point dans son savoir-faire. t Nous sommes dans
;e mauvais draps, lui arrivait-il de dire, si Dieu ne vient pa..
a notre aide. Mais Dieu est tout-puisant ! n II lui demandait
son aide. Et il etait exauc6. 11 repetait avec reconnaissance :
a Le bon Dieu m'a beni ! Ah ! que Dieu est bon I n

Son amour de Dieu se manifestait non par des soupirs et
des exclamations, mais en le servant A la force de ses bras
et A la sueur de son front. II ne craignait pas la peine ; son
labeur qui etait considerable, et les mille industries de son

action en faveur des Missions, tout etait dirigd vers Dieu,
tout convergeait vers sa plus grande gloire, par la conversion
de I'immense empire chinois
St Vincent disait : a Si I'amour de Dieu est un feu, le zle
en est la flamme n. Le fr&e Barriere etait reellement anim6
du sale des dmies. En travaillant A faire fructifier les biens
des Missions, en se montrant conome de toute depense inutile, si petite fit-elle, ii avait toujours en vue la conversion
des payens.
On raconte que du temps oh ii faisait remblayer un terrain situi & trois ou quatre kilometres de la Procure, le jeune
sous-procureur demanda au frre Barriere de le prendre avec
lui, pour une sortie. Le frere accepta, A la condition d'y aller
non en pousse, mais comme lui, en brouette chinoise. Va
pour la brouette ! Et tous deux, apres 6tre sortis de la Concession, lourent pour quelques sap6ques une brouette jusqu'au chantier. Ce jeune confrre, devenu Mgr Clerc-Renaud,
aimait A rappeler ce trait A la maison de Shanghai.
L'histoire du clocheton de Kiashing confirme la meme proccupation apostolique du frere BarriBre. Plusieurs lui reprochaient d'avoir pris pour modele un 6teignoir ou un bonnet
de nuit. II donna cette belle r6ponse : a D'abord, je n'ai pas
voulu construire un clocher, j'ai seulement vouiu preparer
une place pour installer I'horloge venue de Paris. Si j'avais
voulu, j'aurais pu faire quelque chose de plus eligant et de
plus klev6, comme vous dites ; mais cela m'aurait cofte cinq
ou six cents dollars. Or, avec cette somme, on peut bAtir une
chapelle de mission, on peut faire une centaine de conversions. Si j'avais cette somme, je la donnerais pour faire des
chr6tiens, mais pas pour surdlever le clocheton de Kiashing ".
Econome de son argent, le frere Barrinre ne l'etait pas de
sa peine : i etait diooud et serviable autant qu'on peut 1'etre.
Aux missionnaires de passage A la procure, do n'importe
quelle Congregation, par n'importe quel temps, pendant une
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quarantaine d'annees, il allait les attendre sur les quais, 'es
recevait gracieusement, s'occupait de leurs bagages pour les
passer en douane. A la procure, i! se mettait A leur disposition pour faire leurs emplettes, puis les. aidait A se rembarquer. Jamais on ne saisit chez lui un wouvement de lassitude ou de mauvaise humeur.
Le frre Barriere aimait les Paamwes ! il n'en recevait aucun sans lui faire l'aunmne. Quand on critiquait sa prodigalit A I' gard de gens peu recommandables, qui faisaient de
la mendicit4 un mitier, il r6pondait : a Auriez-vous le cou
rage d'exercer ce metier ! Mettez-vous A leur place. S'ils n'dtalent pas dans le besoin, ils ne mendieraient pas. a
Un genre d'aum6ne qu'51 aimait & pratiquer, c'etait la g6n6rositA
I' gard des tireurs de pousses. a Vous gAtez le
m6tier, lui objectait-on, vous payez si largement que vous
rendez les tireurs exigeants. - Ah I les pauvres I ils gelent en
hiver et sont r6tis en 4tk, risquant tous les jours d'attraper
une fluxion de poitrine. On n'est jamais trop g4ndreux pour
ces pauvres gens, surtout de notre part, nous qui ne manquons de rien. v
Avec tous ses avantages, le frere Barri&re 6tait humble eL
modeste. Sa longue experience, sa science des affaires, ses
longs et precieux services lui donnaient un certain droit de
parler haut et mime de discuter avec avantage. II ne s'en
prevalut jamais ; dans ses relations avec les prAtres, il ne dpassa jamais les bornes du respect qu'il leur devait. Cette
modestie dans la discussion, il la conseillait A ses aides, et la
donnait conmne une excellente recette pour conserver la paix
et vivre en tranquillith avec ces Messieurs.
En fait d'obdissance, le frere Barriere fut un vrai modEle.
II n'aurait rien fait de son propre mouverment. II mania
beaucoup d'argent, nmas jamais sans s'engager de son chef.
II ne prenait aucune responsabilit6 sans l'ordre ou le consentement des sup6rieurs. C'est le timoignage que lui rendit
un jour M. Guilloux : u Le cher fr6re Barriere ne fait jamais
rcn sans mon avis, et me rend toujours compte de tout ce
qu'il fait. Tout ce qu'il entreprend, il I'entreprend sous
I'obhissance a.
II lui en couta quelquefois d'ex6cuter certains ordres qu'il
jugeait pr6judiciables aux int&erts de la maison ; mais il faisait toujours la chose command6e : ( J'ai fait valoir les
raisons pour et contre ; maintenant, je suis tranquille. Je
n'ai
plus de responsabiitd. a
La Douceur n'6tait pas son fort. N6 avec un temp6rament vii, i! s'impatientait vite avec les Chinois, qui,
eux,
sont douCs d'une remarquable force d'inertie, quand
ils travaillent chez les autres, C'est avec ces impatiences que ie
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frcre Barri&e fit sortir de terre, par la main des ouvriers chinois, ces innombrables et solides constructions qui defient les
sides. Mais ii ne gardait pas rancune : le d6faut corrigd,
la malfaqon rdparde, la colere tombait, et ii redevenait bon
papa.
II est juste de reconnaitre qu'avec l'ige, ii avait reussi A se
dominer parfaitement, et que ces sursauts d'impatience avaient
disparu.
(Notes de fr. Joly).
J.-M. PLANCHET.

VALFLEURY
LIVRE DEUXI•ME
Las LAZaliSTS A VAL•LEURY JUSQU'A LA RPAVOLUTIO

(1687-1793)

CHAPITRE QUATRIXME
LES DEUX DERNIERS SUPRXIEURS : M. Palerne. Ses travaux. M. Joubert. Les iections aux Atats G6neraux, Atat du pelerinage. - Le Fr.re Pierron.
Marc-Antoine Palerne (1771-1786). - Le 16 aodlt 1771, M.
Palerne recevait sa patente de superieur de Valfleury. Le
nouveau recteur du pelerinage appartenait a une famille de
riches ndgociants de Saint-Chamond. Nd le 6 mai 1727, ii
6tait entr6 dans la Congrtgation de la Mission, a Lyon, le 12
octobre 1743.
Ses ancetres avaient fait elever au xve sidcle une chapelle
en 1'honneur de Sainte Barbe, sur les bords du Gier. La nef
de cotte chapelle fut remplacde, en 1609, par l'6glise actuelle
de Saint-Pierre. Le chceur ne fut ddmoli qu'en 1754, pour rtre
reinplac6 par celui que nous admirons aujourd'hui. Une rue
de Saint-Chamond porte encore le nom de cette ancienne et
pieuse famille, mais avec une legdre erreur : rue des c Palermes n, au lieu de rue des c Palernes a. La fainille Palerne
possedait a Saint-Chamond la maison occup-e par les Ursulines en i85o.
Ses travaux. - Par son zale, M. Palerne fit beaucoup de
bien dans le vallon. Ce fut lui qui acheva la construction du
a Couvent a de Valflury : I'escalier monumental et les bitiments les plus rapproch6s de 1'6glise datent de cette 4poque,
comme en t6moignent le millWime i 1782 n et ses initiales
A. P. a, sculptdes sur la clef de voite du portail intdrieur.
A
C'est a M. Palerne que I'6n doit
Ecoles 4 Valfleury. I'etablissement d'une &cole de Gargons ; ce fut dans ce but
qu'il acheta c le Pre de P'Ecole a. Cette innovation se fit sans
detriment pour 1'Ecole des Soeurs de Saint-Joseph, qui cessa
s lors d'etre une ecole mixte. Les Archives de la Loire con-
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servent la preuve de cette double fondation dilapidde par la
R6volution. On peut y consulter, en effet, d'une part : cc Papiers qui regardent l'cole des filles de Valfleurie n ; et, ie
I'autre : a Documents concernant les fonds apportenant a I'Vcole des paures dtablie d Valfleurvie c.
Cause de M. Blanc. - M. Palerne travailla serieusement
SI'introduction de la cause de M. Blanc, premier sup6rieur
de Valflet..y. Les graves 6v6nements survenus peu aprks firent "ajourner cette affaire qui n'a pas etd reprise aepuis.
Personnel. - Un acte, date du 3 ao(t 1774, porte que le
personnel des missionnaires de Valfleury dtait ainsi compose :
MM. Antoine Palerne, Supdrieur ; Joseph-Andrd Joubert,
procureur (voir plus bas) : Louis Guinand (guillotind a Lyon

le 16 janvier x794) ; Louis Moissonnier (mort a Lyon, le 21
decembre 1775) ; Jean-Matthieu Rome (mort dans les missions
de Lyon, le 27 mars 1783).

Ce fut le 8 janvier 1786 que Dieu rappela a lui M. Palere.
II itait Age de 59 ans, et fut inhume dans l'eglise devant le
petit autel de la Sainte Vierge.
Joseph-Andri Joubert (1786-1791). - M. Palerne 6tait mort
juste a temps pour ne pas voir la ruine de l'ceuvre A laquelle
ii avait consacr6 son patrimoine et les quinze dernitres
annaes
de sa vie. S'il eut encore vcu quelques ann6es, il
aurait eu la
douleur de se voir lui-meme expuls6 de la maison
qu'il venait de construie. Ce sort dchut A M. Joubert, son
successeur

immddiat.
Ne le 25 aott 1718 A Monistrol-sur-Loire, M. Joubert
etait
entrIau s6minaire des Lazaristes A Lyon en 1738. II succoda
Ai.
Palerne le Io mars 1786, c'es-A-dire au moment oh se
pr6paraient les elections aux Etats-G6neraux de 1789, qui
devaient accumuler t-nt de ruines sur tout le territoire du
riche
royaume de France.
Les lections a Valfleury (1787). - A Valfleury,
les diections pr 6paratoires aux Etats-Gnraux eurent
lieu en x787.
Faute dh6tel de ville ou de mairie le scrutin eut
lieu & 1'auberge Duchne. L'assemblee
paroissiale comprenait 39 6lecteurs, dont 20 savaient
e6rire.

11se produisit des protestations contre la manilre dont le

scrutin avait

t

organisM.

Les rdclamants pretendaient que

le greffier elu, M. Chabanne, notaire A Saint-Romain-en.are, n'etait point dligible ; que l'assembl6e
6lectorale,
de se tenir sous le porche de 16'glise, selon la coutume,au lieu
avait
eu lieu a la maison Duchane, aubergiste ; et enfin que les
voix des dlibdrants avaient 6t6 recueillies dans une
chambre
ol les votants se rendaient successivement.
L'affaire fut portie A Saint-Etienne : la Commission
de
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cette ville envoya des enquateurs pour statuer sur ce cas. La
conclusion des ddelgues fut d'avis de maintenir l'election purement et simplement.
Mais d(s l'ouverture des Etats-Gendraux, a Versailles et
leur transformation en Assembl6e Constituante, les dvdnements se precipitent ; un d6cret du 2 novembre 1789 met les
biens ecclesiastiques a a la disposition de la nation ,. Puis, le
12 juillet 1790, 6tait vothe la Constitution civile du clerg4. Le
8 aoft 1792 une nouvelle loi abolissait tous les Ordres religieux sans exception. Etape par etape, la spoliation s'ex6cutait. et un jour, les Lazaristes durent prendre le chemin de
l'exil et voir vendre a 1'encan leur demeure et jusqu'au sanctuaire de la Vierge au genit d'or.
Etat da pflerinage au xvmi*
sicle. - Avant de clore ce
chapitre, il est int&ressant de connattre quel 6tait I'6tat du
pblerinage de Valfleury durant la periode qui a pr&cde la Revolution.
Le pelerinage est de plus en plus frequentW : les donations et fondations ne manquent pas, et nous trouvons des actes fort 6difiants. C'est en 1761, un testament de Claude Pomnon, laboureur A la Sibertibre ; un autre en 1767, de Claudine Blanchery, 6pouse de Francois Merlat, habitant au Mont,
paroisse de Saint-Romain-en-Jarez. Puis, ce sont de nombreuses fondations de messes, de lampes, etc.
Les pflerinages arrivent tr&s nombreux. Un des principaux
est celui de Rive-de-Gier. Depuis le voeu de 1630, il s'tait
4tabli une Confr6rie de Penitents Blancs, de l'Ordre du Gonfalon de Rome. Jusqu'au commencement du xixx sidcle, cette
confrerie compta parmi ses membres tous les notables de la
ville. 11 y a A peine quelques annies, les vieillards parlaient
encore avec admiration de la beaut6 des Processions que ces
robustes penitents faisaient A Valfleury, aux fetes de Saint
Roch et de Notre-Dame de PitiB, marchant sept heures A
jeun, en psalmodiant d'une voix forte, et passant des journdes entieres exposes A toutes les intempdries.
Saint-Chamond a, de tout temps, manifest6 une grande d4
votion a Notre-Dame de Valfleury. Les Pdnitents de SaintPierre u viennent processionnellement chaque annie le jour
de~Saint Roch d la chapelle de Notre-Dame de Valfleurie, avec
leurs dits voiles et habits de Penitents, et retournent de me-

me en procession & Saint-Chaumont ,, comme le permettent
des autorisations de Charles-Francois d'Hallencourt en 1714,
et de Francois-Paul de Neufville, archeveque de Lyon, primat de France, commandant pour Sa Majestd dans la vile de
Lyon et les provinces du Forest et Beaujollois, le o aofit
1725Un manuscrit rapporte que vers le milieu du xvm* sicle,
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paroisses vdurant une scheresse, on remarqua trente-six

nant a Valfleury, bannikres ddploydes.
Les habitants de Saint-Chamond et de Saint-Julien-n-Jarez
avalent la louable habitude de venir trois fois a Valfleury,
la
quand il mourait quelqu'un de leur faoille, afin de prier
coutume,
cette
et
;
Ame
son
de
repos
le
pour
Sainte Vierge
Remnage n s'est en partie maintenue
connue sous le nom de R
jours.
nos
jusqu'&
L'histoire de Chevri6res signale que Messire Paccalon, curd
de Chevrieres, de 173a A 1768, conduit chaque annre, comme
son frere et prddicesseut, so paroisse a Valfleury.

Des miracles &clatants r6compensent souvent les prires
adressdes a Notre-Dame de Valfleury.
En 1775, le Marquis de Quincy assurait qu'a Va'fleury, soudain se vouerent A Notre-Dame divers malades, lesquels tous
guerissaient et fust I'aport en pes de temps mereilleux, et
pour ce que I'on avail trouvdi 'image sous un genit flearie, de
pen & peu idifibrent sur cette fontaine une belle dglise qui
est nommde Notre-Dame de Valflorie, laquelle fait journellement plusieurs miracles, et spdcialement ceux qui sont travailUs de la gravelle... Lequel remade un mien cousin a expirimentd, se voua & Notre-Dame, promettant d'y aller en
brief s'il gudrissait, et ainsi qu'i fJt parti pour y aler, fat
miraculeusement gudri. (Manuscrit de la Bibliothbque Nationale, No 834).
M. Nicolle, qui fut cure de Valfleury, de 1856 a&871, rapporte que parmi les archives ditruites pendant la Revolution,
figurait un immense registre, oi se trouvaient consignes Ies
proces-verbaux d'une multitude de graces extraordinaires, de
fails regardds comme miraculeux, avec la signature e ceux
qui en avaient dtd temoins. C'est ce que m'a racont Vra.eien
maire de Valfleury (Piney) homme des plus honorables, qui
avait vu lui-mdme, dans sa jeunesse, ce registre, gros, disaitil, comme les in-folio du lutrin, brAd en sa prdsence per ls
I'entrde
Vandales de la Revolution, sur le pont qui Ltaita
du village.
Le Frere Pierrcn - Aprbs la dispersion des missionnaires
de Vaifleury, le frere Pierron, rest6 seut, s'industria pour
.sauver tout ce qui pouvait l'8tre en semblable circonstance.
L'objet ie plus precieux itait la statue miraculeuse. AidA des
habitants, il la descendit avec respect de son tr6ne et la
porta dans une maison voisine, dans la maison d'un nommn
Grano(ier, dit Ragot. On l'enterra dans la cave.
Les vases sacr6s, le beau reliquaire de saint Benoit, sept
belles lampes, les ornements furent caches dans la maison
Barou, au fond d'un corridor transform6 en cachette par un
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galandage, A laqueUe on avait accAs par le grenier. MAme
celle des deux cloches que la loi vouait a la fonderie nationale fut descendue et cachte au fond d'une grange
sous
une meule de foin.
Ce frdre Antoine Rierron, n6 le l octobre 1757, etait
ginaire de. Saint-Ronain-de-Popey, diocese de Lyon. 11 oriBtait
entre chez leo Lazaristes de Lyon A dix-neuf ans, et avait termine ses doux annees de probation A Vafleury, oi le 19 janvier 1778, il prononqa ses vceux de religion. Nonobstant
bouleversements politiques et religieux qui se produisirent les
pendant sa longue vie, le frkre Pierron ne quitta jamais
Valfleury. Aprts le d6part force des missionnaires, il se scularisa
et s'dtablit gardien du Couvent. Lorsque celui-i eut
6et vendu, i s'entendit avec les nouveaux maitres pour continuer
A
I'habiter jusqu'au r6tablissement de la paix religieuse.
II 6tait le petit-neveu du SupArieur gnbral de meme
nom
qui gouverna la famille de saint Vincent de 1697 A 1703.
Pendant que I'exil et la guillotine vidaient le pelerinage de
tous ses chapelains, un ancien lazariste, originaire de
Tense,
vint s'installer A leur place ; ii s'appelait Jean-Laurent
Roare.
AprBs le Concordat il fit sa soumission et fut nomm6
A la
cure de Saint-Julien-sur-Ve y le (Ain), oh il mourut le 2
juillet
CHAPITRE CI•QU-•IME
LA RAvoLrTION : LA CuRAS. - Le pillage. - Vente dn Sanctuaire.
Vente du Convent. - Auti foodations. - Le domaine de Servaux. - Le Clerg6 et la Revolution.
Le pillage. - Aprts le depart des Missionnaires, 1'6glise
avait et6 abandonne au prdtre assermentd. Seul etait reste
lc frere Pierron, auquel son caractere seculier servait de securitd.
Le sac de l'eglise et du couvent suivit de pres le depart des
propridtaires. Voici en quels termes M. Roussel I'a dcrit :
Ils ziarett en ces ieux signaler leur audace ;
Troupe impie, insolente, ignoble populace,
Que menait d sa guise un chef repulicain,
Coifff du bonnet rouge et semblable d Vulcain.
Il avait son metier, son air et son visage,
Monstre .altir .de sang, de meurtre et de pillage.
La bande des brigands souillant de sa presence
Des ministres de paix cette humble residence,
Parcourut en tumulte, et poussant mille cris,
Les chambres, les greniers, tous les coins du logis,
Sans oublier ceux oS presse par la nature,
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Ce fut li, le dirai-je ? en ces abimes sombres,
Que lear bande .chercha qu'elle trouva caches
Nos titres qu'aux murs noirs on avait attathds.
Hilas ! tous ces objets dont on ne fit nut cas.
Tombis entre les mains de ces vils sclirals,
Sur la place publique, en pleines bacchanales,
Furent jetes au feu par ces nouveaux Vandales.
Ces scelrats entrant dans I'glise A grands cris,
Brisent plusieurs tableaux et quelques fleurs de lis.
Ensuite s'approchant d'une superbe grille,
Qui separant le chewar, s'ilevait en aiguille,
Its forment le projet d'abattre, sous nos yeux,
Ce dernier souvenir des bons religieux.
L'attaquant aussitt d'une main sacrilege,
Its la jettent a terre, et sans nul privilgge,
Abattent sur-le-champ fusqu'au grand crucifix
Qui dominait alors l'aiguille du treillis.
Certains details du tableau ci-dessus sont inexacts ; ainsi
les archives des Lazaristes conservent de tres vieux titres de
propridt6 sur parchemin, qui proviennent de I'ancienne maison de Valfleury.
Vente du sanctuaire. - Aprý le pillage eut lieu la veate
des biens, confisqu6s sous le nom de a biens nationaux n. Le
i8 mars 1793, avaient lieu les ventes aux encheres de 1'6glise de Valfleury, du Couvent, du Bois des Pbres et de la
maison de la Couronne.
L'eglise, lot no 735, sans le m'obilier, fut adjug&e A Nicolas Baron, pour la somme de 2.300 livres, avec la servitude
implicite de la laisser A la disposition des fiddles a pour
I'exercice du culte. n II ne parait pas douteux qu'en vertu de
cette stipulation, le cur6 intrus l'ait utilisee jusqu'au retour
des Lazaristes en 1802. L'acte de vente .tait ainsi conqu :
Le Directoire du- District fait savoir que le dix huit mars
mil sept cent quatre vingt treize, A neuf heures du matin et
suivantes, it sera procddd par devant lui, dans 'H6tel de son
Administration, sis a Saint-Etienne, rue Violette, a la vente
au plus offrant et dernier encherisseur, des rmmeubles, appartenans a la Nation, ci-devant possedds par les Lazaristes de
Valfleury, dont la designation suit :
Une chapelle, ou dglise, situde a Valfleury, construite en
forme octogone, ayant enviroft quinze cens pieds de superficie, au tambour en aix A Ventree, un clocker, huit confessionnaux en planches dans la nef, deux petites sacristies A c6t de
L'autel qui est separd par une balustrade en fer, .des stales
dans le fond, tons lesquels objets font partie de la present
Tente.
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Demeurent expressiment reserves 4 la Nation, les cloches,
les armoires et orements mobiliers d'dglise, linges et autres
effets qui out dt laissds d la charge et garde des habitants
de Valfleury pour leur faciliter I'exercice du culte catolique
(sic), dans lad* chapelle, ainsi que l'argenterie qui a dted galement laissee a la garde des habitants, tous lesquels effets
ne seront point compris dans la vente de lad* dglise.
11 a WUsuccessivement allumd quatre feux,
re desquels ii a etd fait des encTres dont la
d deux mille trois cens limes a et faite par
chirurgien A Vatfleury...
Nicolas Barou, l'acqudreur de I'6glise de

pendant a. duderniere portie
Nicolas Barou,
Valfleury, etait

le grand'pre de Mile Octavie Barou, qui, dernier rejeton de
cette famille, se fit Fille de la Charite, et donna sa maison
pour y itablir un orphelinat.
Vente du Couvent. - Le Couvent, avec ses dependances,
attira davantage les convoitises, et fut vendu dix fois plus
cher que le sanctuaire. II trouva acheteur moyennant la somme de 35.000 livres.
Void la description donnee par la mise en vente :
... Un tnement de bdtiments servant de logement aux missionnaires de Valfleury, cour et jardin contenant ensemble
quatre metires et un pri de vingt-deux mitdrtes, le tout situd
au lieu de Valfleury, paroisse de Saint Christo en fares.
II a iti successivement allumi sept feux pendant la durde
desquels il a Wtdfait des enchares dont la derniere portee &
trente-cinq mile quatre cens livres a Wdtfaite par Claude Benoit Marduel, citoyen de la wille de Lyon...

Ce Marduel semble n'avoir W6tque le mandataire du veritable acqu&reur, car son nom ne sera plus prononc6, m&me
quand il s'agira du rachat de la proprieti.
Le couvent et ses dependances furent r6ellement acquis par
le nouveau seigneur du chAteau de Lachal, messire Terrasson
de la Roche. Ces biens passarent par hdritage dans la maison du sieur Marcellin Delon, son gendre, de religion protestante.
Autres fondations. - Le Bois des Pgres, composd de deux
lots : Bois du Raz (No 729) et Bois du Coignet (NO 730), fut
acquis par le meme acheteur, au prix de 17.920 livres.
La Maison de la Couronne, c situ6e a Valfleury, et ses
dependances contenant une demi mnt&re le jardin compris n,
fut vendu a c Antoine Jacod, citoyen A Saint-Etienne ),.
Le 29 aoat suivant (12 fructidor an II), deux autres propridtes des Lazaristes 6taient mises en vente. L'une tait un
pre situe au Plantey, et 1'autre a le Pri de I'Ecole a, sans doute le m&•e que M. Palerne avait achet6 pour I'entretien de
l'cole de Valfleury.
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Depuis le 18 mars, la terminologie r6publicaine a remplac6 !es nom des localitis, dans lesquels se trouvait le mot
a saint ,, par un nom bien laique, et le calendrier gr6gorien
par le calendrier dit , r6publicain a.
N° 864 - DMpaitement de la Loire. - District de Communes
d'Armes. - Canton de Romain les Vergers
Vente des Biens Nationaux... Provenant des ex-Lazaristes
de Valfleury. Bois taillis et terre appels le Plantd, situs au
lieu de I'Ecochai, commune de Valfleury, contenant environ
deux mitiries et demie...
Le douse fructidor, Ian 2* de la Ripublique Franfaise une
et indivisible, B huit heures du matin... Ayant fait ailumer 3
feux, pendant la durde desquels les encheres ont dd porties
a la somme de quatre cents vingt livres par le citoyen Louis
Cizeron, cabaretier, demeurant au lieu de Polignd, commune
d'Armes...

Fait a commune d'Armes, departement de la Loire, les
jour, mois et an que dessus.
Paret,
la Croix,
Meynier,
Balme.
a Le Pri de FI'cole des garcons de Valfleury, situd au lieu
des Vaures, commune de Christo la Montagne a fut acheti
6.5oo livres par (C le citoyen Etienne Bontems, marchand,
demeurant au lieu de la Sablibre, commune d'.Armes a.
Le Domaine de Servaux. - Les anciens missionnaires de
Valfleury possddaient pour maison de campagne une ferme aLt
hameau de Servaux, situde sur la commune de Cellieu, mais
A une petite distance de Valfleury. Elle 6tait exploitde par les
Lazaristes sous la surveillance et I'administration de leurs
frbres laics. C'est ce que nous apprennent les notes biographiques du frre Pierre Mellierl, qui nous disent que ce religieux sobre dans le boire et le manger, zedi pour $a perfeclion, exact et assidu aux exercices spirituels, a l'oraison du
matin, aux rdpttitions d'oraison, aux chapitres et aux confirences, dans le temps mdme qu'il itait a Servaux, maison dloign&e de Valfleurie d'un bon quart de lieue, d'ot' pendant pr's
de dix ans qu'il en a eu la conduite, it ne manquait point en
hiver comme en dtd, de se rendre a la Communauts aux jours
d'assemblde.
Cette propridtA fut vendue comme bien national, le x8 fivrier 1793, et achet6e par le nouveau seigneur du chateau de
Lachal, Jean-Dominique Terrasson, comme en fait foi I'acte
de vente suivant :
N° 733 -

Domaine de Servaux. -

Municipalitd de CeUieu.

... Un domaine situi au lieu de Servaux, municipalitd 4&
Cellieu, consistant en bdtiments pouw l'exploitation, pigeonnier, jardin, vingt sept mdtedres de prd, quatre vingt dix de
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terre, quatorse de p&turaux et champtrea, et sept de bois ou
broussailes, affermnd
Pierre Soulier.
Ce domaine sera vendu avec la facultelA 'acqudreur de se
pourvoir contre la validiti du bail a ferme passe audit Soulier pour les mimnes voyes que la Nation serait en droit de le
faire, sans awcune maintenance de garantie de la part de la
nation qui cedde d l'acqudreur tous ses droits et actions rescindants et rescisoires d ses pidils et risques sans qu'i en puisse rdsulter aucE
recours contre la nation...
Vente du 18 fvrier 1793.
Adjud. Jean-Dominique Terrasson, citoyen, demeurant d
Lachal, paroisse de Saint-Romain-en-Jarez.
Prix : 31.000 lires.

Jean-Dominique Terrasson ne jouit pas longtemps du domaine de Servaux : moins d'un an apr6s son acquisition, le
" 4 nivose, an II de la R6publique Frangaise, une, indivisible et d6mocratique n (24 dec. 1793), il 6tait d6capite sur la
place de la Libertd, A Lyon, en compagnie de Barthe61my
Terrasson, seigneur de Senevas. Le jugement portait confiscation des biens des condamn6s : u Toutes les propridt&s des susnommds sont confisqudes au profit de la Republique, conformdment A la loi. s
Le Clergd et la Revolution. - On est surpris de I'apathie
des populations chr6tiennes et mime du Clerg6 - tous lqs degrds devant une aussi monstrueuse spotiation que celle de
toute la propri6te eccldsiastique. On ne se I'explique que par
le vent de folie qui avait d6sax6 presque toutes les tbtes. On
se fera une idWe de i'iddoogie dont vivait I'esprit gnedral,
aux debuts de la R6volution, par la declaration du clerge de
Saint-Etienne, lue le 3 mai 179g, devant le corps municipal :
... Considrant que les ddcrets qui ont -our objet les dispositions des biens eccUsiastiques sont fondds sur le droit fo-

lurel et meae swr le droit canonique, qu'en assurant un trpitement honneta aux ministres de la Religion, en los dichargeant des soins du temprorel, en les rendant tout entiers 4
leurs forncaions ; t en ordonnant que L'excident des d4penses necessaires al culte divin sera employi A leur vdritabl
destination et qu'ainsi ces decrets respectables ne tourneront
Pfs mons A la gloire de la Religion qu'A celle de 1'Empfre...
Le 7 juin suivant les replesentants des divers Ordres religieux de la mfmie cit6 vinrent encore renchWrir, ep disant Nous regardons comme ennemis de l'Etat et traitres Adk

Patrie tous ceux qui s'obstinent ou qui s'obstineraient encore & mrconnaitre les bienfaits que Dieu accorde A tous les
Franfais dans la Revolution qui s'o&re. Nous jurons, sur
I'autel de Ja Patrie et de la Religion catholique, apostoliue
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et romaine, d'tre fidiles A la Loi, A la Nation et au Roy,
et de soutenir de tout notre pouvoir la Constitution nouelle...
I1 nous reste A parler de la fin des fiddles gardiens du sanctuaire de Marie, que la pers6cution avait jetes hors de cher
eux et contraints A errer sur les routes de 1'exil ou de 1'echafaud. C'est qu'en effet les Lazaristes de Valfleury, apres avoir
donn6 a cette portion du royaume de Marie leurs sueurs et
leurs biens personnels, lui donnArent encore leur sang.
CHAPITRE SIXJIME
MissioNMAIRES CONFESSEURS DE LA FOI. -

. Andr6 Jonbert et Louis

Verne. - Prisons et travaux.
2. Victor-Antoine Imbert. - Biographie. -

ment. - Madame Filliat.
3. Louis Guinand. Arrestation. naire. -

Jugement. -

chant4 par M. Rousset.
4. Jean-Antoine Martin. r. -

Arrestation. -

Juge-

Devani la commission rovolution-

Proces-verbal de I'ex4cution. Vocation. -

Arrestation. -

Guinand
Exc6tion.

Andr6 JOUBERT et Louis VHan.

In montibus et speluncis. - Au moment o 6dclata la Revolution, le Superieur du sanctuaire de Valfleury 4tait Andre
Joubert, originaire de Monistrol-sur-Loire, diocese du Puy.
Avec lui se trouvaient trois autres rmissionnaires, trois futurs
confesseurs de la foi : MM. Verne, Imbert et Guinand, ainsi
que deux frbres coadjuteurs, dont I'un 6tait Antoine Pierron.
Lors de l'expulsion et des poursuites dont furent l'obiet les
pr&tres qui refusaient le serment A la Constitution civile du
Clerg6, Joubert quitta Valfleury et se cacha quelque temps
dans la famille Virissel, A Saint-Romain-en-Jarez, dont un des
enfants devint prttre plus tard. Mais pour ne pas exposer cette
maison hospitalibre A de terribles represailles, il la quitta bient6t et se dirigea vers son pays d'origine, le Velay. Poursuivi
partout oi il portait ses pas, il finit par &tre arr&t6 et emprisonnd au Puy. II resta plusieurs ann6es en prison ; et
ne dut
qu'A son grand Age de ne pas monter sur I'chafaud ou
d'aller agoniser sur les pontons de Rochefort.
Louis Verne 4tait, comme son supdrieur, originaire du Velay. II dtait n4 A Lapte, le 14 fevrier 1732, et 6tait entrt
au
s6minaire interne des Lazaristes, A Lyon, Ie ix d6cembre
1752- Lorsqu'dclata la R6volution, il venait de quitter le seminaire de Mornant que dirigeaient les pr&tres de la Mission.
La promulgation de la Constitution civile du clergi n'6brania
i sa foi ni son courage. Valfleury ne pouvant lui offir
de refuge, il ddcida de se retirer dans son pays natal.
Sur les indications d'un traitre, il fut d6couvert par la
po-
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lice rivolutionnaire dans une caverne qui lui servait de retraite, arratd et conduit dans les prisons du Puy. II mourut
en prison, en 1794.
dans le couvent Saint-Maurice, transformn
In carceribus. - Pour avoir une idee des souffrances endurtes par MM. Verne et Joubert, il suffit de citer cette page
du c !Diocese du Puy pendant la Revolution n, par Tavern'er (p. ix) :
Cent cinquante eccldsiastiques environ, a la suite des lois
du 26 aodt 1792 et du 23 avril 1793, furent incarcr s au Puy,
principalement dans les anciens couvents de la Visitation et
de Saint-Maurice. Le 12 decembre x793, ils se trouvaient 136 i
la maison de Saint-Maurice, et dej&, A ce moment, 5 d'enire
eux itaient morts. Parmi ces detenus, 53, qui avaient moins
de 6o ans, partirent en deportation.
Les autres, vieilards et infirmes, deux as durant, furent
soumis a un regime d'une inqualifiable barbarie. Pendant les
premieres semaines de leur detention, ils avaient eu la consclation de pouvoir cedbrer la messe : mais, dans la seance d427 ddcembre 1792, la municipalitM du Puy prescrivit qu'on
qgui ~taient
lear enlev~ t a toutes les ustensiles sacerdotales

en leur possession.
Plusieurs parmi eux, & cause de leur age on de leurs infirmitds, se trouvaient dans I'incapacitide se servir eux-memes;

aussi, des personnes charitables de la

wille se dvouaient-elles

chaque jour pour venir leur donner les soins sles plus indispensables. Bientot la c Socidtt populaire a du Puy demanda et
obtint que ces a filles servitiales a ne pussent plus entrer
dans leur prison pour leur rendre service, et meme qu'aucune
personne ne fdt autorisde a les voir sans une permission de
la municipalitd.
En hiver, pas de couvertures pour se dciendre du froid,
mais seulement quelques tapxuseries, dont la municipaliti a
jugd bon de se dlbarrcsser, parce qu'elles dtaient marquees
de fleurs de lys et qu'd ce titre eUes ne pouvaient plus etre
a
nsuffisante
garddes A la maison commune ; une nourriture
e! de qualitd execrable : du pain noir appeld a pain d'4galitA ), et pas de viande fratche.
Des Ames charitables, ii est vrai, s'efforaient de subvenir
Sune telle misre ; mais les aumones qu'elles apportaient
rcstaient le plus souvent entre les mains d'un concierge cupide le sans scrupules, qui les retenait pour lui et sa fa.Ille,
et, du surplus, nourrissait ses cochons.
Ce edtail odieux se .trouve lextuelement dans les reclaa,-.
tions que quarante prdtres, reclus A Saint-Maurice, adressieint au reprdsentant Pierret, le if janvier 1795 : a La Porte
de leur prison, disaient encore les signataires de cettf pitition, ne s'ouvrait qu'A prix d'argent ; rien absolument n'y
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source de richesse : i le livrait au plus haut prix et de la plus
moaraise qualitd... 1 nous a fait payer l'eau que des ames
charitables nous partaient gratuitement. A chaque instant ii
etait question de nous ouvrir le ventre on de nous couper la
Oite.
Le a repr6sentant du peuple ), Pierret, put se convaincre
que ces plaintes dtaignt audessous de la v6rit&. L# ;5 vent6se an III, il &rivait :
Tous les prdtres, non infirmes at auJdessous de 1'4ge de
soixante ans, ayant eiW dportis 4 Bordeaux depuis environ
une annee, la maison de rdclusion ne renferme qu'uue troupe
d'infirmes on \de vieillards, dant la plupart sont ismbcilos,
aueugles, estrapis, paralytiques on gouttfux, at dont la
profonde misere et les infirmites forment un spectade d'hprreur. Depuis leur rdclusion, tous leurs biens, jusques aux
meubles et effets de preminre sicessitd, oat dt siquestras oa
vendus ; et ce que le Comnitd n'apprendra qu'avec htonnament,
ces nmatheveux n'ont pas meme repu le pain, I'eau at la palle
que I'on se fait an devoir de fournir aux scadlrats ondamnuds
A la chaine. Sans les secours journaliers que quelques-uns
ont ob•nues de leur famile, et les autres de la chariti p•blique, il seraient morts de faim. Encore ces secours, qwiqua modiques, ont dt0 ddcimds par un concierge barbare gui
a Poussd la duretV et la rapaciti an point de leur faire payer
I'eau qui leur 4tait apportie par des personnes charitables.
L'entrde de la maison a 4td interdite, defuis plus d'un an,
aux parents m1ne les plus proches des d4tenus gui arsaient
ddsird de temps en temps panser leurs plaies, faire ler lit et
leur donner leur nourriture ; car certains sont perdcus, au
point de ne pou-oir la porter A leur bouche sans le secours
d'autrui.
Le repr6sentant du peuple aurait pu ajouter que quatorae de
ces reclIu avaient succomb6 sous ce traitement atroce, au
nombre desquels se trouvait M. Verne.
Dernieres anndes de M. Joubert. La relaxation de M.
Joubert dut se faire probablement le 2 ddcembtr 1796, A I'occasion de la detente qui se produisit dans la perscution religieuse. A la suite d'un vote du Conseil des Anciens, I'Administration centrale de la Haute-Loire prit un awrt6 par leque! elle ordonnait que les pr-tres sexag6naires pu infirmes
reclus au Puy seraient rendus a libert6. L'arrWtb fut ex6~utt
le jour m6me o 11ifut rendu.
On ignore le lieu et la date de sa mort ; son Age et les souffrances de sa dure captivitd donnent a croire quRl survecut

peu i sa mise entibert,. L'abb4 Salesse ecrivait en 1885 :
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a Sorti de ce vestibule de l'ichafaud, il se refagia dans les
montagnes da Velay, pour continuer a subvenir aux dmes, au
pdril de 4a vie, par I'exercice du saint ministhre. II mourut a
la peine. (Notre-Dame de Valfeury, p. ixx).
a. -

Victor-Antoine IMrasE

Biographie. - M. Imbert, n6 A Lyon, le 18 octobre 1727,
6tait entr6 au s4minaire des Lazaristes de cette ville, le 18
juillet 1751. Avant la R6volution, ii avait ct6 attache au s6minairp de Mornant, a la fois comme professeur et comme
predicateur. II passait pour zeld missionnaire de retraite et
Ctait recherchd pour ce genre de ministere. Quant A ses attaches avec Valfleury, elles semblent avoir &t6 assez rcentes.
Portallier, dans son ouvrage sur les Victimes de la Revolution, les affikme ainsi : c Imbert (Antoine), prftre de la Congr6gation de la Mission des Lazaristes, 68 ans, n4 A Lyon,
demeurant a Valfleury ). Ce renseignement est confirm6 par
la dernire liste du personnel de la Congregation avant la
Rivolution.
Suivant en cela I'exemple de M. Leclerc, vieillard de 74
ans, et aussi celui de la plupart des pretres du diockse de
Lyon, M. Imbert avait cru pouvoir, sans trahir I'Eglise, preter le serment exig6 du clergd sous ies peines les plus graves.
Mais il ne tarda point a Ie retracter ; et cette retractation sera
la cause de sa condamnation A mort.
Arrestation. - En quittant Valiieury, M. Imbert trouva
un asile dans une famille chr6tienne de Saint-Chamond,
nomm6ne Filtfat. Les MMimoires a de l'abbw Cattin (page s1x)
pr6cisent ainsi :
Madame veuve FiUiit, ppiee de foi et de courage, demeura
trois mois en prison, incertaie de son sort, parce qu'on avait
arr•t• ches eBe un viadrable pretreede l Congr6gation de la
Mission, M. Imbert, qai fut execuMt en 1793, & Feurs.
Sur les circonstances de I'arrestation, d'apres les renseignements fournis par le Comit6 de surveillance de SaintChamond, M. Imbert fut arretd par une patrouille a ix heures du soir, le 26 prairial, an II, dans une rue de SaintChamond, avec une fille de cuisine qui conduisait le prdtre
dans une autre maison. Une seconde patrouille, faite dans la
mnme nuit, pin6tra dans une maison oi4 la porte dtait ouverte, probablement pour attendre le pr8tre. Le proc&s-verbal
constate que les gardes ont trouvd sur la table une lumidre et
un livre de priire pour la communion, et Franfoise Condamin,
nicee de la dame Condamin, endormie sur une chaise. n
11s aructbrent ces dames, et, quelques minutes apres, a Ma-

dame Filiat qui avait laissd aussi sa porte ouverte n (Archives
c
de la Loirel L. o4
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Ce va-et-vient, A onze heures du soir, le livre de priere
pour la communion, tout cela fait supposer des pr6paratifs
A la c61ebration clandestine des saints myst&res, aussit6t minuit sonn6.
jugement. - D'aprAs louvrage de 'abb- Guillon, M. Imbert aurait ete conduit directement de Saint-Chamond A Feurs
et condamn4 A mort par le conventionnel Javogues. Ces deux
details sont errons : lors de 'arrestation de M. Imbert (13
juin 1794), Javogues n'4tait plus A Feurs. II avait 4tW rappelb
A Paris dans la nuit du 12 au 13 f6vrier. En outre, le prisonnier ne fut pas dirigA directement sur Feurs, mais sur SaintEtienne, comme en fait foi le registre d'crou des prisons
de cette ville. C'est de Saint-Etienne qu'il fut conduit A Feurs,
oh siegeait le a Tribunal criminel de la Loire ,, succ6dant A
la sanguinaire a Commission militaire et revolutionnaire a.
Ce tribunal condamna Imbert A 6tre guillotine :
Imbert (Antoine), prrtre de la Congrdgation des Missions des
Ijazaristes, 68 ans, nd a Lyon, demeurant 4& Valfleury, condamnd a mort, comme rdfractaire, le 22 messidor an II (Io
juillet 1794), par le Tribunal de la Loire, sidgeant A Feurs.
(Portallier, Op. cit.).
Le jugement dit que par ses r6ponses A 1interrogatoire,
Imbert est convaincu d'avori rdtractz le serment qu'il avait
pritf de maintenir la Liberti et I'Egalit ; qu'il fuyait et errait fa et la depuis quelque temps, farce qu' dtait pretre, et
qu'il ne woulait point remettre ses lettres de pritrise.. a
Ces attendus officiels prouvent avec ovidence que ce missionnaire a rAellement donn6 sa vie pour avoir voulu rester
fiddle a Dieu, A 1'Eglise et A son chef.
Le vertueux Imbert, au moment du supplice,
Accepta avec amour son sanglant supplice.
Martyr de Jesus-Christ, ii endure la mort,
En rendant grdces A Dieu de son bienheureux sort.

(RoussEu).
Madame Filliat. - Au sujet de Mine Filliat, arr&te A l'occasion de l'hospitaliti donn6e a M. Imbert, les a Mimoires
de I'abbd Linsolas a, Vicaire general de Mgr de Marbeuf,

archev6que de Lyon, pendant la Terreur, nous ont conserv6
quelques details aussi int&ressants qu'6difiants. Ils- meritent
d'8tre conserves et de servir d'appendices au martyre de M.

Imbert.
Madame veuve Filliat nourrissait du fruit de son trawail
neuf enfants dont elle itait mere. Emprisonege pour cause de
religion, on lui demande le serment de Liberti-Egalitd ; elle
le refuse constamment. On prend le parti de la transfier
dans la prison du district [de Lyon] et de L'dloigner de sa
famille. Cette solution ne l'ebranle pas. Le moment du d6part
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& leurs larmes les plus vives sollicitations, pour I'engager A
se rendre A sa famille a moyen du serment. La nature devait
dtre emue, la tendresse maternele pouvait succomber A cette
terrible
wpreave, mais la grdce triomphe de tout.
a Non, ripond cette femme, conduite par l'esprit de foi, j'aime trop ma familk pour lui donner un si mauvais exemple.
Dieu en prendra soin. Mes enfants se passeront de moi, mais
ils ne peuvent se passer du ciel, ou conduit la seule vraie religion que ie leur ai enseignie, et A laquelle j'espkre, qu'd
mon exemple, ils ne renonceront jamais. n
EUe les embrasse et part.
On ne sait pas exactement comment finit sa d6tention ;
mais Mme Filliat ne fut pas d6capitee. Apres un mois de d&
tention a Lyon, on lui offrit la libertd, si elle consentait A aller
au temple .de la' Raison. Elle n'en voulut point A ce prix
et pile resta dans les fers jusqu'en septembre 1794.
3. -

Louis GINAND (1733-1794).

Biographic. Louis Guinand, naquit A Mornant, pros
de Lyon, le 28 aoAt 1733 et fut baptis6 le surlendemain. Sa
famille Atait profond6ment chr~tienne. Les registres parois.
siaux mentionnent, a la date du ro juin 1727. une a concession de banc faite A Sieur Antoine Guinand, Maltre-chirurgien-jur, an Jit Mornant pour luy et les siens, avec droit de
tombe perltiuelle sous le dit banc n.
Louis fit ses etudes au s6minaire de sa ville natale, dirig6
par 12* pr&tres de la Mission. A dix-neuf ans, I entra au sminaire interne des Lazaristes A Lyon, le 5 janvier x752.
Apres son ordination sacerdotale, ii fut employd successivement au pelerinage de Valfleury, aux missions des campagnes de la rdgion de Marseille et de nouveau & celles du
s.incraire marial. Quand le serment schismatique fut exigr
de tous les prdtres, s6culiers et r6guliers, Louis Guinan- fut
de ceua qui s'y refuserent knergiquement, nonobstant le facheux exemple qu'il rencontra au sein de sa famille religieuse.
Expulie de Valfleury, il se retira dans sa famille, A Mornant,
jusqu'au jour o& la ville de Lyon se souleva cQntre la Convention.
Arrestation. - Louis Guinand se rdfugia alors A Lyon, et
y partagea les espoirs et les cruelles deceptions des catholiques lyonnais. La ville tomba entre les mains des revolutionnaires Ie 9 octobre 1793, et subit sans rdpit pendant six mois
les plus sanglantes repr6sailles. Au cours des poursuites dont
les pr6tres itaient l'objet;, Louis Guinand fut arrWt6 et livrd
A la Commission Revolutionnaire vers la fin de d&cembre

1793.
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(14 janvier 1794) dans I'aprAs-midi, que Louis Guinand comparut devant la Commission Revol. Aucun procýs-verbal de
'interrogatoire n'a et dress4 ; trop nombreux 4taient les pr.
venus pour s'acquitter de ces formalitbs.
Ce qu'ont retenu les contemporains concernant Louis Guinand est tout A fait en son honneur: c Bien que doud d'un cractrte faible et timide, il repoussa avec une intrdpide fermetd
les propositions schismaliques qui lut itaient faites
§. (Portallier : Victimes de la R&volution).
C'est d'ailleurs ce qu'ont reconnu clairement les deux registres officiels :
1* n La Main courante n, registre de la Commision :
L. Guinand, 6o ans, prwtre, n &i Mornant (Rh6ne), domicili au Garillan, section de la Place-Neuve, fprtre refractai.
re, contre-RRvolutionnaire enrage, prdchant le fanatisme,
cow-

pable.

20 Les cc Tableaux contre-Revolutionnaires
a notent dans le
mnme sens :
Guinnd, 60 ans, ne
Moment, domicilii au Gaoillna, prtre rdfractaire, prechant le fanstisne.
Le ton haineux de ces deux registres
fait suffisamment entendre le sens chritien des rdponses de M. Guinand
a ses juges, tout aussi dairement qu'Un long procks-verbal.
Jugement de M. Guinand. - Le jugement officiel eut lieu
quatre jours aprbs, et ne fit que confirmer les
conclusions de
I'interrogatoire ci-dessus.
L'acte de condamnation est une feuille imprimee
d'avance,
oiN on a laissi en blanc la place pour y insErer
les noms des
condamns et la date de leur condamnation.
La formule et
les attendus sont les m&mes pour toutes
les excutions ordoan6es par la Commission Rdvolutionnaire
; ce qui permettait de gagner du temps. On aura une idde
de la ddsinvolture
avec laquelle ce

tribunal sans appel exp6diait ses sentence!,
par la maniere dont Barth6imv Terrasson, baron
de SEnevns
(coumm4ne de Valfleury), fut jugb qtelques
jours
aprjs M.
Guinand.
A eirne introduit, I7 porte se referme sur
lui, et il se trou•e
en face d'une longue table qui le
sepaafit de ses juges, chaPean sur la tdte et en uniforme
aulettes. U* large
beaudrier noi soutenait leur sabre, avev
It, sr lear pfitrkme, ole
`oyait, en sastoir, sn rubas awt trois
co*ulurs *fspeda" t
Utee Petite hacthe tincelante. Le greffier occupait
u"e des extrimith de ta table, Et le secrftaie uvait un
burera terni
ex face des jugdw.
LVacus4 refut ardre de s'asseor sur use
~#Sif
gellatte,
deux
gendear-es

ses cdt$s ; derire lui, Ie guicketier,
t

(e8.

-a35tif as signal ds juge. Si L juge, en effet, d'un mouvement
machinal, souvent inaperfu de ia victime, touche in petite hache, c'est la guillotine.
L'interrogatoire fat court et se borna
ces trois questions :
- Quel est ton nom ? - Qu'as-tu fait pendant le siege ?
- Es-tu dtaone ?
Le tout dura quelques minutes ; it pfassit sept accuses par
quart d'heure. L'interrogatoire termind,
le guichetier, qui
avait bien •t le geste du President, fraypa la main sur I'd-

paun

de 'accusi et lai dit :

- Suis-moi !
Void la reproduction du jugement de Louis Guinand et de
ses compagnons :
Libert
(Bonnet Phrygien)
Egalit
Jugement de la Commission Revolutionnaire
Pronoc•e an presence du Peuple sur la place de la Libert,
le 27 nivose de l'an second de la Ripublique franfaise une, indivisible et dimocratique.
La Commission Rdvolutionnaire, itablie d Commune-af-

franchie par les Reprisentans du Peuple. Considdrant qu'il est
instant de purger la France des rebels & [a volonti nationale,
De ces hommes qui convoquerent et protgbrent & main armie le congrks dipartemental de Rh6ne-et-Loire ;
De ces hommes qui porttrent les armes contre lenw patrie,
dgorgerent ses defenseurs,
De ces hommes qui, complices des tyrans, fdddralisaient la
Ripublique, pour, A Lexemple de Toulon, la livrer i ses enne-

mis, et lui donner des fers ;
Oui les reponses aux interrogatoires subis par les ci-aaprs
nommes, et attendu que la Commission Revolutionnaire est
intimement convaincue qu'ils ont tous porti les armes contre
leur patrie. ou conspird contre le peuple et sao liberti, t qu'ils
sent eaidemment reconnus pour itre contre-rdvolutionnaires.
La Commission Rivolutionnaire condame d mort,.. (trois
noms).
4. Louis Guiwand, 4gi de 6o ans, natif de Mornant, dipartement du RhOne, demeurant a Commune-affranchie, rue de
Garillan. Section de Place-Neuve.

(Treis.

autrese

noms.

Proc&s-verbal de I'ex'catiou
- La sentence rendue dans la
matinde du 27 nivose an II (16 janvier 1794), fut executie le
meme jour, comme en fait foi le proc6s-verbal :
Ce jourd'hey 27 nivos 'Va second de la Rpublique franfaise une indivisible et d4mocratique.
Nous, Jean-Fransoi Brdchet, secrdtaive greffier de la Commission RdolutionwhirPe dblik i Commune-affranchie par les
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Commission Rivolutiowmaire 4n date de ce jour et accompagne
des citoyens Louis Parenthon et Forest, officiers municipaux,
nous sommes transport' sur la place de la LibertA, d midy
trois quarts pour assister 4 I'ex~cution qui a tt faite sur la-

dite place par i'executeur des Mandements de justice qui a
sur le champ guillotin : ... (trois noms).
Louis Guinand... (onze noms).
Apris laquelle exdcution nous nous sommes retire A L'heure de 58 minutes de releve, apris avoir rvdig6 le present proces-verbal.
Le nom de M. Guinand a Wt inscrit sur la liste des pretres
du dioc6se de Lyon mis A mort pour la foi sous la Revolution,
portae A Rome, A I'effet d'introduire leur cause de beatification.
Eloge par Rousset, C. M., de Valfleury. dans son a Po~me
Historique ), Chant XI, 206 et suiv. (1850).
Ce pretre de Mornant qui souffrit le martyre,
Et que sa vertu stule en ce temps fit proscrire,
Est le pieux Guinand, pritre instruit et ze•.
Des I'Age le plus tendre IU
atait
appelu
Le saint, I'enfant de grdce, ou bien le petit Ange.
Ses vertus mdritaient cette belle louange.
II frequenta d'abord le collige eminent,
Que des pretres tenaient dans le bourg de Mornant.
Le dernier Directeur de ce digne college,
Fondd pour les enfants admis par privilige,
C'dtait le bon Leclerc, pretre instruit et pieux,
Qui s'appliquait surtout A rendre vertueux...
Nous parlions de Guinand : son szle et son savoir,
Connus des professeurs, firent bientOt prbvoir
Quel flambeau lumineux ii serait dans 'Eglise.
Par I'effet de la grdce et sans autre entremise
Guinand se vit admis dans le saint Institut,
Que fonda saint Vincent dans un tris noble but,
Tout I'univers connait le s~le de ses prdtres.
Guinand ne trompa point le jugement des maitres.
On l'envoya bientOt dans le Vallon sacrd.
1l y fut de chacun estimi, vtdnir...
Mais des troubles civils quand vint gronder L'orage,
II lui fallut quitter le saint Pilerinage.
II eut beau se cacher : les suppdts des enfers
Surent le ddcouvrir et lui donner des fers.
Ensuite, on conduisit ce vieillard vendrable
Devant le tribunal, sanglant, abominable,
InstalI dans Lyon, la ville des martyrs.
Bientot, i y trouva l'objet de ses disirs.
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Mourir pour son Sauveur c'dtait sa grande envie.
Un pritre vertueux ne tient pas a la vie.
Apfrs avoir souffert quelque temps en prison,
Vaquant la ouit. le jour, a la sainte oraison,
Chantant aussi parfois quelques pieux cantiques,
II se vit condamne par des juges iniques,
A mourir pour la foi de la main Ju bourreau.
II se laissa conduire, ainsi qu'un doux agneat
De sa vie a. Seigneur offrant le sacrifice.
1L souffrit en hdros son horrible supplice.
II avait soixante ans, et fut executd,
Ainsi qu'un scdldrat au bras ensanglantd,
A Lyon, en I'an deux de cette Republique,
Qui ne fut, comme on voit, rien moins que pacifique.
Le vingt-sept de niodse, il refut son arrit...
4. - Jean-Antoine MARTIN (1766-1794)
Vocation. Antoine Martin naquit, le 4 janvier 1766, A
Saint-Symphorien-le-Chateau
(aujourd'hui : Saint-Symphorien-sur-Coise), localitd peu eloign6e de Valfleury. Cette circonstance fait e1gitimement prdsumer des relations avec les
missionnaires desservant le sanctuaire de la Vierge au gen&t
d'or, et une vocation n6e A l'ombre de Notre-Dame de Valfleury.
Vers l'age de vingt ans, Antoine se sentit inspir6 d'entrer
dans la famille de saint Vincent, et le I" janvier 1787, il prenait l'habit de frre coadjuteur dans la maison des Lazaristes
de Lyon. Aprbs une annde de s6minaire, il fut plac6 A Narbonne ; c'est IA qu'il prononga ses saints voeux le 4 juin
1789.
Un mois apres clatait la Revolution : et c'est par la maison de saint Vincent A Paris qu'elle inaugurait ses tristes exploits : le 13 juillet, la maison de Saint-Lazare 6tait livre au
pillage. Un an aprbs, avaient lieu la dissolution des Congregations religieuses et la dispersion de leurs membres.
Le fr&e Martin s'achemina alors vers son pays natal, et
semble avoir conserv4, m6me au milieu du monde, un genre
de vie conforme A la vocation qu'il avait embrassee. S'il se
fit r6ellement secularis6, on ne voit pas pourquoi il eft eu
besoin de se cacher et de changer de demeure ; c'est ividemment qu'il continuait a vivre dans l'attente de jours meilleurs,
oi il lui serait donne-de reprendre son saint habit et la vie
de communaute.
Arrestation. - Dans son ouvrage a Victimes de la R&volution n, Portallier note au No 293 :
Martin Jean-Antoine, nr d Saint-Symphorien, frere lai des
Lazaristes, condamnd & mort comme a r6fractaire a, le x 3

messidor an II (i" juillet 1794) par le Tribunal criminel de
la Loire a Feurs.
Condamni en mgme temps que deux prtWes, et pour les
mimes raisons, quoiqu'il ne f$t pas pritre ; il se disait cordonnier d Saint-Symphorien. II fat arrWft
Chaseles-sur-'
Lyon, dans la maison de M. Pupier de Saint-Georges.
Cette famille Pupier etait repr6sentee par trois personnes:
deux filles et un garlon, tous celibataires. Ce dernier 6tait directeur des postes et tenait un h6tel, sur la faqade duquel on
voyait une image de saint Georges. De IA cette famille fut
toujours ddsign6e sous le nom de Pupier de Saint-Georges.
Void dans quelles conditions eut lieu 1'arrestation d'Antoine
Martin :
En execution de la loi des suspects, dicrdete par la Convention, un Comite de surveillance avait Wtd institug a Chazeles.
L'un de ses membres, Joseph X..., voisin et ami de la famille
Pupier, avait cru s'apercevoir qu'i se passait quelque chose
d'anormal dans le domicile de ces braves gens. Prdtextent
I'intention de leur emprunter une pioche, it se rendit un jour
dans la cour de leur habitation et comprit, A certains indices,
que quelqu'un s'y tenait cachd. II fit inm 6diatement un rapport au Conilt de surveillance : sans disemparer, celi-ci ordonna une visite domiciliaire ches les frare et sceurs Pupier.
Un malheureux ecldsiastique, nommd Gonon, et un jeane
homme qui I'accompagnait y furent decouverts et aroafts,
ainsi que la famille Pupier. Ces cinq honorables pwrsonnes
furent conduites a Feurs et livrdes au tribunal rtvolutionnaire.
ls pdrirent tous les cinq sur I'echafaud
( H. Bourne : Histoire de la ville et de la Commanderie de Chaselles.)
Exicution. - L'exscution se fit e6 deux fois. Le 13 messidor (i" juillet 1794), furent mis A mort le frae Martin et
deux pritres : Jean-Baptiste Gonon, son compagnon, originaire de Viricelles et vicaire d'Aveize ; et un autre ecclAsiastique, nomm6 Antoine Janvier, originaire de Noiretable, cure
de Saint-Remy, pres de Thiers.
Le fr6re Martin fut condamn4 et execute avec eux, et pour
les m&mes motifs : , Refractaires aux lois ; ils ot refusd d'y
satisfaire, soit en ne pretant pas le serment qg'elles leur pres,
crivaient soit en ne se dieortant pas... n
Le 17 messidor (5 juiilet) Antoine Pupier et ses deux smurs
Marguerite et Reine, montaient A leur tour sur 1'6chafaud
pour avoir donn6 asile a l'abbd Gonon et au frere Antoine
Martin.
Le fait d'avoir refus6 le serment et d'avoir 0t6 assimilU
aux deux pr&tres fiddles, ses compagnons, prouve sans
conteste, que le frere Martin, comme c'est officiellement
constat6, est mort en veritable confesseur de la foi.
(A suivre).
Jean-Marie PLAwfCT.
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L'introduction d la Vie devote
A qul veut chercher l'originalitd de la spiritualit4 vincen-

tienne, le Fr.re Ducourneau, qui connaissait saint Vincent
de pris. fournit une excellente indication : il reconnait que
l'on pourrait A la rigueur retrouver dans des livres tous les
dires du
i
Conferencier a : c II ne dit que des choses communes. Cependant, sur certains sujets, il forte haut et quant
& ls fratique et quanst
l'expression ,J. De plus, ajoute-t-i1,
f if les donne suivant nos besoins et nos obligations qzd dif,
fIrent en beaucoup de choses de ceux des autres Compagnies na. Ce n'est done pas une originalit6 doctrinale, mais
psychologique, qu'il nous faut essayer de caracteriser. Pour
realiser ce dessein, la manikre la moins sujette a caution, sinon la plus pdnetrante, sera done de montrer a partir des
sources les variations, la manire propre de choisir et d'utiliser.
Le sort qu'il fait a l'lntroduction a la Vie Devote - chro-

nologiquement une de ses premi6res sources imprimees, pulsque (c Les grandeurs de J]sus n, du Cardinal de Berulle ne

paraitront qu'en 1623 - peut nous aider a retrouver, sous un'e
luniire speciale, un visage dejA connu, un caract&re dejA
aimn.
La vogue.- C'est en z6og, au moment ot M. Vincent retour
de Rome, franchissait pour la premikre fois les portes de Paris.
que 'Introduction a la Vie divote faisait apparition h l'talage
du libraire lyonnais Pierre Rigaud. La meme annee, le petit
livre jonnaissait une deuxieme edition, I'annee suivante une
troisieme. JA favetu croissait avec le nombre des jours. A
Douai, Balthazar Bellere, sans aveu de i'auteur, donnait trois
impressions (x61o, 161r. 1616). Millanges & Bordeaux et Tho-

mas de la Ruelle a Paris en faisaient de mnme. L'ouvrage
connaissait done un 6clatant succes que le temps, loin de
d4irentir, allait confirmer et justifier. C'est vraisemblablement a cette 4poque de qrande diffusion que saint Vincent
dut, soit a Paris, soit a Clichy, lire et mediter le petit chefd'oeuvre. Nous sommes certains qu'il l'appr6ciait au moment
ol il fondait la Charit6 de Chatillon en 1617, car iI demande
aux membres de la Confrerie d'en faire lecturea.
L'adoption. - A cette date, le debonnaire Ev&que et Prince
de Getve venait de donner une nouvelle 6dition que I'on
pouvait juger dofinitive4. Le iivre devint familier a sainit Vin-

() XI.

448.

-2) XIT, 443(3) XIII, 435.

(4) Edition de 1t66.
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cent, et l'adoption se revele dans la suite, sans repentance
et sans restrictions. Tout au long de la vie et des ceuvres de
saint Vincent, nous retrouvons des eloges en faveur du manuel de Philoth6e. En 1628, lorsqu'il depose pour le Procs
de la bbatification de I'Ev4que de Genevel, en 163o, quand
il demande A Louise de Marillac de faire sa retraite en suivant les indications de l'Introductiont. Quelques annees plus
tard, it adopte la m6thode d'oraison pour les Filles de la
Charitde, puis leur en conseille la lecture quotidienne comme
exercice de spiritualitY4 .. En 1653, encore, mention explicite
du livre familiei.
Des directives toutes semblables sent donnkes aux missionnaires et c'est ainsi que nous apprenons par une lettre de
Vincent de Paul & la Mere de Chantal que missionnaires et ordinands suivent la m6thode d'oraison de l'Introduction A la
Vie Devote6 . Partant pour Madagascar, M. Nacquart en em-

porte plusieurs exemplaires et en fait objet de lecture spirituelle A tous les passagers du bateau7. Les citations de saint
Francois de Sales reviennent dans les ia Entretiews a de

16578, de 1658 sp6cialement. M. Vincent rapporte avec complaisance la parole d'un bon serviteur de Dieu - qui pourrait bien &tre le Commandeur de Sillery - o Voyez-vouo
qui
observerait tout ce qui est contenu dans ce livre arriverait A
une grande perfection, bien qu'il semble que toutes les pratiques soient familieres et accommodantes & 1'infirmitd humaine A, Cette meme ann6e, le livre est lh ou relu au r6fectoire
de Saint-LazareiO.

(5) S'il fait remarquer en 1641 que la methode d'oraison de
I'fntroduction & la Vie Divote ne peut convenir a toutes les
Filles de la Charit6, i! demeure encore dans le sillge de
1'Evaeue de Genive. (Cf. Introduction, n, p. ch. vm, p. 85,
Edition d'Annecy, 1893).
(j) XIII, 8r.
(2) 1. 55 : de mkme en 1636, cf. 1, 384.
(3) IX, 13 (i634).

(4) IX, 43.

(5)IX, 585
(6) 1. 562.

(7) III, 551.
(8) XI, 424.
(9) XII, 2-. (17 mai 1658).
( 1 0 ) VII. 363. A M. Jean Martin, 15 novembre 1658. e On
nous lisait aujourd'hui au refectoire que les vertus mndiites

et non pratiquits nous sont plus nuisibles que profitables. a
Cf.

Introduction A la Vie Dvote, x, II, ch. vmi, p. 83 : ( Les
v ertus mdities et non pratiquies enflent quelquefois 'esprit
t le courage... mais elles ne sont pas telles, ans vaines et
dangereuses, si elles ne sont prattiquies
».
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En 1640, M. Almiras refondant l'Adition franNaise des Mdditations de Busee, plaqa en tate la mithode d'oraison suivant l'ntroduction A la Vie Divotel.
II n'y a gu&re de doute possible. Nous nous trouvons devant le livre qui, aprs 1'Evangile et les Epitres de saint Paul,
a ete le manuel le plus feuillet6 et le plus utilisd par saint
Vincent de Paul et les premiers ouvriers de la Mission. Le
catalogue de I'ancienne bibliotheque de Saint-Lazare accuse
d'ailleurs la prdsence de nombreux exemplaires de ce brdviaire de vie chr4tienne pour gens du mondet.
La pr6ference fut maintenue meme aprts la mort de saint
Vincent. Nous retrouvons des mentions de 'Introduction aussi
bien dans les inventaires de livres de Filles de la Charitdu xviu* siecle que dans la liste des livres oh ii demande au
Directeur du Seminaire interne de puiser les principes de la
3
formation des Lazaristes
.
Cette persistance dans I'utilisation, voire dans le a culte a
des Ecrits de saint Francois de Sales, aussi bien que l'insistance de saint Vincent A appeler I'Evq&ue de Genve 1aNotre
Bienheureux Phre a nous invitent a examiner de plus pris le
Directoire de Philoth6e, de relire d'une maniere vincentienne, a lentement, posdment, car, nous dit-il, i y a diffirence entre ire lestement et posdment, es faisant bonne rd-

flexion de faoos a ce que l'esprit non seulement comprenne et
satisfasse s curiositd, mais- encore s'impregne des vtritis qui
lid sont prwsenties, por I'aider A mieux vire ; it notre esprit est comme un petit vase A ouverture tris dtroite ; qu'on
y verse de I'eau pes & pem, A petits filets, ele entre sans perte
(i) De solides raisons exposdes par M. Coste. (Monsieur
Vincent, tome III, p. 13 ; contrairement & ce qui avait dtd
affirme lors de la publication de la correspondance de Saint
Vincent, tome I, p. 197, en i92o) militent en faveur de l'attribution A M. Almeras de cette 6dition fortement remanide des
Meditations de J. Bus6e. La premiere 6dition parut en x644.
Elle ne se trouve pas A la Biblioth&que Nationale ; M. Joseph
Guichard a eu l'heureuse fortune de d&couvrir et de pouvoir
acheter un exemplaire de 1'ddition de 1647 qu'il a amicalement
mis a ma disposition.
(2) Le premier catalogue dont la redaction fut commencee
avant 167o. (L'6criture et le classement des livres prohib6s en
donnent l'assurance) est conserve A la Bibliotheque Mazarine,
sous la cote 4169 des Manuscrits.
A la page 695, il mentionne une edition italienne, espagnole, anglaise ; p. 64x. dition franqaise de 1657 ; p. 663 autres
editions qu'on ne peut identifier ; p. 623, 1'7dition des ceuvres
completes, Paris, in-., 1652.
(3) Le Directoire, datant du i8* siacle, est conservd A la
Bibothque de I'Arsenal, Ms 1229.

et le ase se remplit ; mais qu'on la verse rapidement t en
abondance, il en p~natre fort pea, on plut6t, il t'y pttntre
riesn .
Lorsque nous definissons ordiLe place de la ddvtion. nairement la d6votion 1Pattache aux pratiques religieuses,
i nous ne sommes plus d'accord avec saint Francois de Sales
qui entendait par devotion, non une partie de la piet4, mais
la vie religieuse toute entire, I'amour de Dieu actif, qui nous
4 fail operer soigneusement, frquamment et promptement ni.
Et en instruisant sur cette devotion, ii visait A l'etendre a
tous, a montrer qu'elle t devait ftre - pour cette raison diffdremment exerc&e par le- gentilhpmme, par l'artisan, par le
valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mari6e ,... c et non seulement cela, ajoutait-il, ii faut accommoder la pratique de la devotion aux forces, aux affaires, aux
devoirs de chaque particulier... oh que nous soyons, nous devons aspirer i la vie parfaite A.
Adaptation Vincentienne. - Ces deux principes, dif4iitiou
de 'amour de Dieu en regardant I'action et ncessitA d'adapter la vie religieuse aux exigences concrtes des situatffon du
monde devaient 6tre particulierement chers A saint Vincent.
On se souvient de ses axiomes si clairs, si nettement burines, par lesquels sa conviction s'exprimait d'une facon indiscutable. (c Aimons Dieu, mes frlres, aimons Diew, mais que
ce soit aux ddpens de nos bras, que ce sait a la suetr do nas
visages. Totum opus nostrum in operatione camsistitA.. Si
'amour de Dieu est un feu, le sle en est la flame : si
VIamor
cst un soleil, le szle en est le rayon. Le asle est ce
qu'il y a de plus pur dans oamour de Dieu. , Ce faisant,
n'6tait-il pas I'cho de l'lntroduction a la Vie Divote ? a En
fin, la charitl et la d4votion ne sont plus diffdrentes 'une de
I'autre que la flamme 'est du feu, d'autant que. la charitf estant un feu spirituel, quand. ele est fort enflammde, elie s'apPlle d2otion : si que la deotion n'adjouste rier at feu de la
chaiti, siMon i9 flamme qui rend la chart rt omp1le. actiw
et diligente, non seulement a& Lobservation des cem andemens de Dieu, mais a Iexercice des conseis et inspiratiou
clestes A4.
II insiste de mfme sur la perfection autonome, originale,
qui dolt caract6riser 1'Institut des Filles de la Charwlt. Elles
(4) XI, 152.
(t) Inireductio , 1, ,ch . I, p. 14-15.
(a)Introduction, L. I, ch. In, p. g
0,
, t.
(3) XI, 40-4r ; XII, 307-308.
(Cf. Dictionnaire de SuirituaUitd, tome II, article i Cha.
ritM L'.dole
o
ran
sai
e, P. Pourrt, col. 616-617.
(4) introduction, L. I, ch. t, p. r6.

ne sont pas religieuses, ceci est bien entendu6, mais elles
doivent poss4der les vertus religieuses et & un degrA plus
esprit *
dleve. De plus, elles doivent les exercer dans un
particulier qui leur est propre, dans ua esprit diffisent de
celui des Carmelites et des Filles de Sainte Mariel. Et c'est

saint Franrois de Sales lui-meme qui depose en faveur des
convictions de saint Vincent : ( Notre Bienhkureux P&r
dans son Introduction :
I'Evique de Gensve, dit cela si biaj
Si ma Eveque wklait suivr L'esprit des Chartreax cet i•re
come lui, si ne viroit pas de l'esprit que Dies a donmi d
t
so charge, at aussi M. s'acquitterait pas de son devoir -- .
Que ce soit au sujet des Pr~tres de la Missions, ou des Servantes des Pauvres, c'est & partir de 1'espsit prapre qu'il d6
finit 1'autonomie et construit sa spiritualitd du devoir d'6tat.
Question de bon sens, dlLe chemin de M. Vincent. ca-t-on, affirmation de droit commun... Sans doute, mais qui
n'allait pas sans quelques difficult6s concrktes an temps de
saint Francois de Sales et de saint Vincent. Thdoriquetnent,
en effet, Ie principe pose par I'Evuque de Gen&ve aboutissait
A deux consequences principales.
La premiere 4tait Ia rdint6gration de I'esprit religieux dans
le monde, la sanctification de ce qui 6tait dalib6riment con-

sider6 comme profane. Cette premiere consequence se dessina
dans un v&ritablI renouveau chrtien auqueL le petit livre de
l'Introduction ne fut pas etranger3.
La seconde pouvait se traduire par la r4intdgration des religieuses dans le monde, par la fondation d'ur ordre scularisd, qui put, grAce t cette s6cularisation, travailler Ia masse
( damnde P. En supprimant le cloitre, en se mlant an peuple,
le courant de vie chr6tienne venant du sommet de la vie religieuse, rejoindrait 'effort des mondains qui gravissaient !es
cotes, 'Introduction a la Vie Ddvote a la main. Tout dtat
pouvant nourrir I1gjtimement le desir de la vie parfaite,
pouvant 6galement le defendre en dehors du clottre, les religieuses pouvaient en principe se meler au monde. On sait
comment cet essai de stcularisation des religieuses, Ici des
religieuses de la Visitation, &choua devant les objections in(5) V, 406 ; VII, 49 ; VIll, 237 ; IX, 533, 662. X, 65t,
658, 661 ; XIII, 603.
(6) X, 143-145 ; 661.
•8-582 ; X, 123, 124 ; XII, 262.
,
7) IX V,
c. Introduction, L. 1, cr. m, p. 2o.
() IX, 38
(2) Cf. Xtt 95 ; 298-3r1, etc...

(3) A. Dufourcq. c L'avenir du Christianisme.

,

Saint Vin-

cent de Paul, Pascia, la Revocation de I'Edft de NVantes, Paris (PIon), 1936, a bien marqud I'effort catholique et les causes de son dchec.
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transigeantes de 1'Ar~ev4que de Lyon, Denis de Marquemont.
Pour cwtte raison, les Visitandines, primitivement destindes a
la visite des Pauvres, ne visiterent point 4
A cette m&me 6poque, Vincent de Paul se trouvait sur la
route qui I'am6nerait en voulant sanctifier le monde, A fonder la Compagnie des Filles de la Charite. En z617, il etait
pr&cisment en train d'-riger les Confrfries qui demanderaient
la constitution d'une communaut6 religieuse destinde au service aes Pauvres. Suivant un autre mode et dans un autre
esprit, ce comwpowi. serait une r6alisation de la pens6e sa'isienne. Le nouvtau groupxment r6dame par les circonstancos que Dieu con.'uit par la main, serait une communaut6 rligieuse par son esprit et ses vertus, mais laique, ou mieux,
s6culiere, de paroisse, par son statut canonique. Puisqull
6tait impossible d'ouwir les portes du cloitre, Vincent de
Paul n'y fit pas rentrer les Ames religieuses, mais il le.
constitua dans une a religion n qui eut pour cloitre le monde
entier. On sait avec quelle finesse et malicieuse bonhomie, il
tetrouve pour ses Filies tous les 616ments de I'ancienne vie
religieuse n Elles auront pour monast&res les maisons des ma.
lades et celle oi r6side la sup6rieure ; pour cellule une chain
bre de louage ; pour chapelle, l'6glise paroissiale ; pour clutre, les rues de la ville ; pour cldture, I'obeissance, ne d-vant
aller que chez les malades ou aux lieux n6cessaires pour leur
service ; pour grille, la crainte de Dieu ; pour voile la sainte
modestie, et ne faisant point d'autres professions pour assuret
;eur vocation... que cette confiance continuelle qu'elles on*
en la divine Providence.. et I'offrande qu'elles lui font en
tout ce qu'elles s-'! et.. leur service en la personne des pauvres t.
On a remarqu6 que, dans les manuscrits originaux de Il-"
troduction, u la pens6e que Philoth4e devra pratiquer bien qu'a

un degrb inf&rieur les vertus obligatoires aux personnes consacrdes A Dieu n fut kmise par deux foist. C'6tair done par
un autre itinkraire que saint Vincent rtalisait la pens6e de
1'Eveque de Genve.
(4) Saint Francois de Sales n'a pas realise ce qu'il a voulu.
Cf. Coste, Monsieur Vincent, tome I, p. io&xog,9 N. i. Et
saint Vincent : « Mes Swurs, on a jugd A Propos gut e nom
de societd ou confr'rie wous demeure, et Monseignewr I'Archev4que ui-m m
ne Pa ainsi ordonn, de Per que, si le nom de
congrigation vous itait doned, il s'en trouzpdt qui woulussent
a o",enir changer la maison en clottre et se fae• religieuses,
cmme oet fait les files de Sainte Mhrie. Diet a permis que
de •u
6res
iues out succd dA a place de ces dames,.
(2) r, 661.
(2) Priace de l'6dition de 1893. Dom Mackey,
P.

.

-245Conditions de la devotion. - AprLs cette position de principe qui ouvre la porte A la devotion, saint Francois de Sales
pricise le caractere de la vie religieuse dans le monde et
montre la n6cessitd d'un guide dans les voies de la perfection. Cette pr6iminence de la Direction spirituelle et du Directeur ne sera pas retenu sous cette forme par saint Vincent. Sinspirant plutOt des anciennes formes de la vie religieuse, il songera surtout a doter les Filles de la Charit6
de Supirieures ou Sceurs Servantes auxquelles elles pourlont s'ouvrir cn toute confiance. Rien ne nous engage donc
A voir ici une d6pendance quelconque ; mais les dhapitres suivants traitant de la purgation de I'Ame seront utilises
par le fondateur de la Mission comme cadre de retraites.
Quant a la confession gdndrale, but premier des. missions,
nous savons que l'aveu des confessions sacrilAges et I'ignorance des prAtres en mati.re de sacrement, I'explique suffisamment. Cette pratique sacramentelle 4tait pour les Ames
une condition de salut, pour Philothde, un peu plus avancee,
c'6tait le premier pas dans le chemin de la perfection. Persde la
pective diffirente. N6anmoins, la pratique genrallsee
confession genirale pouvait a juste titre s'inspirer et rclamer
le patronage gndrnal de I'auteur de l'Introduction d la Vie
Ddvote.
La protestation. - La protestation qui suit la confession
gen6rale est par contre int6gralement adoptee. a A la fin de
la ripdtition d'oraison nous dit M. Ahlmras, on donnait lecture d'un acte semblable a celui qui est dans l'Introduction i
la Vie Devote 41. Cette pratique coutumiere de la MaisonMere, depuis les ann6es 1644-x645, s'dtendit a quelques maisons, puis en i66a, elle fut imposee A toutes les maisons de
la Compagnie. Dans la copie que M. Alm6ras faisait transmettre, quelques modifications stylistiques avaient 6t6 accomplies. Dans la suite, de nouvelles retouches, dues a une main
inconnue, fournirent le texte que 1'on lit encore chaque ann6e A I'aube du premier jour de I'an t .
L. dessein gdndral de I'Introduction. - Cette mise au
point a l'6gard de Dieu effectu*e, il fallait ensuite maintenir Philoth6e en 6tat de grace et commencer le v6ritable
travail d'illumination de l'Ame.
Trois moyens positifs dtaient donnis : 1'oraison, les sacrements, la pratique des vertus.
Les deux dernires parties traitaient de la lutte contre les
tentations et de la retraite spirituelle.
()

Circulaires des Supdrieurs Gdndraux,

, p. 58-59.

(2) Les retouches effectu6es lors de la transmission de la
circulaire de M. Almiras 4taient d'ordre grammatical ou littdraire. Cf. Annales, 19ao, tome 85, p. 37-38-

II nous est inutile de parcourir lourdement ce chemin en
comptant chacune des pierres. En nous hypaotisant Sur its
tmprunts materiels, nous perdrions de vue les lignes d'ensemble qui nous permettent de situer Penseignement vincentien
en regard de la doctrine saldsienne. Bornons-ous A fixer
quelques points de rep&re.
L'oraison. - En matikre d'oraison, saint Vincent est directement disciple de saint Francois de Sales. 1 lui emprunte
le cadre, la mdthodes. S'l s'en lib&re - fort rarement - do
peut dire que c'est encore pour suivre les indications de I'Efque de Genfve qui pr6voit une grande libert4 dans la mani&re
4
de pratiquer l'oraison mentale . Remarquons A ce propos que
la Bibliotheque de Saint-Lazare conservait et parfois meme
en plusieurs exemplaires tes livres que Frangois de Sales coti
seillait A Philoth&e pour bien faire oraison : Sai*t Bonavoe
tures, Bellintani6, BrunoT Capiglia, Grenades, Duposnts,
Ariasu.
La communion. - Du deuxiime moyen positif. d'aller A
Dieu, les sacrements, saint Vincent retient entre autres la consigne relative A la communion hebdomadaire. Mais il faut
que l'Ime ne garde pas d'attache au pichd viniell. Plus tard,
i! maintiendra fermement cette position contre les objections
de M. Dehorgny ,qui s'inspirait directement des attaques rigo-

ristes du Grand Arnauldt. Ii faut encore noter les indications
fournies par saint Vincent A Louise de Marillac sur la manitre d'assister A Ia messe suivant la mithode de I'tmtroduction. Tous ces fetus de paille nous indiquent la direction du
vent, mieux de 1'Esprit.
Emprunt et originalitd. -

Mais, en fin de compte, que nous

(3) Cf. en appendice : a L'oraison d'apres saint FfraEois
de Sales et saint Vincent ,.
(4) Introduction, L. II, ch. vm, p. 85.
(5) Bellintani. Pratica dell'Oration Mentale (sic), Venetia,
1592, cf. Biblioth. Masarine, Ms. 4169, p. 68t.
(6) Bonaventure, Ms. 4169. Sect. a Saecti Patres
(7) Bruno. Meditations stw i vie st la passion de ]J&s
Ch
rist. Douai, x596, Lyon, 161 5 . (Cf; Ms. 4169, p. 709).

(8) Capiglia, Introduction, L. II, ch. I, p. 71, ch. vi, p. 8.

Mdditatios sur les Evangiles, Paris, 16o0 ; le Ms. 4169
indique 3 exemplaires p. 655, 683.
(9) Grenade. Guide des PLcheurs. Ms. 4169, p 638, 639, 66t,
7fo ; L'oraison, p. 638. 639 (bis).
(1o) Dupont, Mdditations, Douai, 161, ms 4,i69
. 16S,
635 (Edit. 1628, 1638, 1630-1631).

(ix) Arias. Mditations. Rouen, r6o6, 16x15
) IX, 340.341.
(2) III, 321, 360.

Ms. 4169, p.
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importe qu'il ait pris telle on telle manire de comprendre la
vertu - la douceur, par exemple - & I'auteur de l'Introduclion, qu'il se soit approprii telle remarque sur la manire de
combattre les tentations, notre intention est moins d'additionner - ce qui a parfois son utilite - que d'essayer de
d•gager l'originalith propre de Monsieur Vincent
En 1620, disait Henri BrMmond, la ddvotion franaaise se
rdveilla salesienne. Si bien des nuances seraient A apporter A
cette affirmation, dans son ensemble, elle demeure vraie. Saint
Vincent lui-meme se plaisait a remarquer c qu'd Paris bien
des personnes sont remplies de I'esprit de Mgv de Gen~he .
Aurions-nous en saint Vincent un fur sal6sien ? Certainement non. D'autres enseignements que Ihumanisme d€vot de
saint Francois de Sales ignorait ou laissait volontairement
dans I'ombre, fourniront au contraire des eldments essentiels A la doctrine et A 1*( esprit 9 du fondateur de la Mission. La diff6rence des ceuvres, Iexperience s'enrichissant au
cours dune autre ioriode historique et en fonction d'autres
besolns amenerent Monsieur. Vincent A modifier sinon les
c meurs a religieuses, du moins le visage de cette Philothde
qu'il avait vraiment adopt&e.
DNsormaisi Philothbe n'est plus de la vile, mais des
champs. Elle n'est plus bourgeoise et ne peut aller au bal :
elle vit pauvrement et v6rifie chaque jour son amour de Dieu,
au creuset de son travail pnnible. Elle a tout sacrifid A Dieu,'
et elle se tient dans cette voie, grAce b I'oraison, A I'obissance. Une intime consolation lui met baume au coeur : elle
salt qu'elle continue 'oeuvre du Christ et elle proteste int6rieurement en chacune de ses ddmarches sa volont6 de I'honorer en esprit d'humilitA et de charite. Cette insistance sur
le Christ et sur l'humilitt qu'on ne trouve oas mis en mnme
lumiere dans saint Francois de Sales, donne A la Philothde
aue nous pr6sente saint Vincent uie physionomie lumineuse.
douce et grave. Elle lui est propre dans cette famille des
enfants de Dieu o6 tous diffkrent en se ressemblant.
Andr" Doom.
I. -

Prdparation dZoignse.
Matire. - Lire attentivement la veille (S. V., ri, 21-a
426).'- Observer la fin at privoir lee resolutions.
Mettre de lordre
(S. V., Tx, 7, xi, 356, 404). dans les pensdes. (S. V.,

x, 590).

Sujet. - Puret6 de l'Ame par contrition on confession.
(S. V., ix, 43). - Tranquillit6 l'esprit et recueille(3) III, 76.

- 248ment. (S. V., Ix, 7, 219, Ix6). -

Ne pas prdvenir la

volont6 de Dieu. (S. V., x, 129-130).
II. -

Preparation prochaine.
I. Presence de Dieu
en genral. (Introd., L. it, c. i. p. 71 - S. V. xx, 404.
L'omniprisence. (Introd., L. u, Ch. 2, p. 74 - S. V.
.
.
Ix, 4, x, 587, xr, 404).
Prdsence par la grace (Introd., L. 11, Ch. 2, p. 74 S. V., x, 588, xi, 405).

Vue de Notre Seigneur au Ciel. (Introd., L. 1u, Ch.
2,

p. 75 - S. V., x, 587, xi, 404) ;

Se reprdsenter Notre Seigneur par Iimagination.
2.

(Introduction, L. n, Ch. 2, p. 76 - S. V. x, 587).
Invocation.
Adoration. - (Introd., L. n, Ch. 3, P- 77 - S. V.,
x, 589.
Humiliation. - Introd., L. Ii, Ch. 3, p. 77.
Invocation. - Introd., L. i, Ch. 3, P- 77 - S. V.
.
x, 590

3. Presentation.
Composition du lieu. - S. V. x, 590.

III. -

Introd., L. n, Ch. iv, p. 78.

Corps de l'oraison.

soit Considerations, rdflexion. - Introd., L. II, ch. v, p.
279. - S. V. x, 591, xi, 405.
soit ddfinition. - Introd., L. 1I, ch. v, p. o8 - S. V.

xI, 405-.
IV. - Effusion.
x. Affections diverses. - Ietrod., L. n1,ch. vi, p. 8o-81 S. V., xl, 406.
2. Resolutions. - Introd., L. n, ch. vm, p. 83 - S. V.
X, 13, 33, 35, x, 255, 406, 87.
V. -- Conclusion.
I. Action de grdces. -

Introd., L. n, ch. vii, p. 82 - S.

V., x, 572-573, x1, 407.
2. Offre du coeur. - Introd., L. I, ch. vn p. 82 - S. V.
x, 572-573, xl, 407.
3. La demande. - Introd., L. n, ch. vn, p. 82 - S. V.
x, 572-573, xI, 407.

VI. -

Bouquet spirituel. -

Introd., I. In, ch. vi, p. 82-83.
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ET SAINT VINCENT DE PAUL (14 mai 161o - 29 octobre i616)
Peu de mois apres son arrivke a Paris, Vincent de Paul
obtenait en commande I'abbaye de Saint-I.onard-de-Chaumes
(mai 16zo).
Les documents. - Quelques-unes des 4 rares pieces n int&ressant cette commende ont 6t6 publibes par Louis Audiatl et reprises par Pierre Coste, au tome XIII (pp. 8-13) de
sa fondamentale edition de Saint Vincent 2 .
L'acte notarie du 14 mai 16zo, mentionn6 dans les docu-.
ments precites vient d'&tre retrouv6 dans I'un des 87.745
volumes 3 et dossiers du minutier central des notaires de Paris. C'est h ce jour, la premiere piece et signature connue
de Vincent, commencant A Paris une activitd notariale 4 et
4pistolaire fort grande et qui devait durer tout un demisicle.
Un an apr6s cet cc achat a de l'abbaye, trois actes notaries
ici egalement publids attestent quelques-unes des tracasseries
qut rencontre, des 6x11, Ie nouvel abbe. Comme le devait
avouer Vincent lui-m4mes, en sa resignation du 29 octobre
16x6, ces pieces de x611 annoncent et dcklent deja i'Apret4
de c plusieurs prochs contre divers dtrenteurs et usurpateurs
du domaine de ladite abbaye s. On y sent, dans I'ombrc,
plusieurs chicanes que, dans la lacune de la documentation,
nous ne faisons qu'entrevoir.
Etat de I'abbaye. Au debut de 161o, Saint-IAonard-deChaumes, quand Vincent la recut, nous apparait en bien
piteux etat : chapelle ruinde et A retablir sans retard, culte
(x) Dans Archives historiques de la Saintonge et de I'Aums xxii
t894) : Le diocese de Saintes au dix-huitiAme si&cle... Documents publies par Louis Audrat, pages 18o-i94.
(2) L'on sait que les trois volumes de Monsieur Vincent,
couronn6s par I'Academie francaise : Grand prix Gobert d'histoire 1933, basds sur ces solides soubassements n'ont en rien
perdu de leur valeur historique ; et que sur les points delicats
(naissance, captivitd, etc.,) ils disent avec prdcision ce que.
historiquement, nous pouvons actuellement savoir, d'apr&s les
sources loyalement interpr&tees.
(3) Communication de M. Coyecque le 15 novembre x941 A
I'Acad6mie des Sciences morales et politiques.
(4) Ce serait IA un vaste et intdressant travail (sujet de
th6se d'un chartiste) mais non sans difficultes, vu l'ampleur
du champ a parcourir, sans rdpertoires suffisants, vu aussi les
formalit6s que rencontre la consultation des minutes de notaire.
(5) Saint Vincent de Paul, edition Coste, tome XIII, p. 3739. La minute notariale de cet acte n'existe plus aujourd'hui :
elle est connue par son insinuation au Chatelet de Paris.

-ISOsuspendu, mobilier sacr4 inexistant, religieux cisterdens absents pour I'instant, mais

A faire entrer en possession

de

l'edifice claustral, bAtiments et logis A entretenir, terres A
mettre en valeur, bois et marais salants A affermer... Bref,
avec les dipenses qui se chiffrent, voici les multiples sources
de tracas pour toucher les receptes escompt6es. De cela, nous
pouvons en 6tre assure, car Vincent, en ses affaires et devant
les notaires, se montre et resta toujours rdaliste, soigneux de
ses biens, a en bon paysan du terroir gascon Y.
Le nouvel abbW commemiataire. - Outre ces constatations,
l'acte du 14 mai 161o - source historique ant6rieure de cinquante ans A Louis Abelly - nous apprend sur Vincent de
Paul : qu'il est pr6tre, aum6nier de la reine Marguerite, duchesse de Valois, natif de la paroisse de Poy, diocese d'Acqs
en Guyenne ; il demeure actuellement A Paris, rue de Sei-

ne, en la maison qui a pour enseigne l'Image Saint-Nicolas. Ses capacites financibres,

sa solvabilitY, sont alors ga-

ranties par Arnaud Doziet, marchaqd de Paris, log4 lui aussi
rue de Seine, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice.
ce.

Vincent - ainsi habilitd - prend A bail triennal I'abbaye
de Saint-I.onard : il versera annuellement non pas 1.200
livres tournois (chiffre primitif), mais bel et bien 3.600 livres ; comme le porte, en marge, une rectification dimportance, que vient, selon l'usage, corroborer la signature du

preneur. A Paris, celui-si paiera cette redevance en deux
termes 6gaux : a la Saint-Jean-Baptiste et A Noil. Vincent
loue cette abbaye du pays d'Aulnis,

a I'archeveque

d'Aix,

Paul Hurault de l'Hopital, qul la retient parmi ses bdndfices.
Origine de l'abbaye -

Saint-LUonard6 est 6tabli aux portes

de la Rochelle, en un tedroir nu et quasi stbrile... Fondie au
debut du xtisiecle (en Io36), par Othon, duc d'Aquitaine, fils
de Guillaume IV et de Brisca de Gascogne, et fr-re de Guitlaume V le Gras. Peu apres la fondation de Saint-Leonard,
Othon fut tuWen 1039, au siege de Moze, et inhume a Maillezais 7
Etablie sous la regle ben6dictine, I'abbaye passa en 1568
dans la Congregation cistercienne ; et au cours des guerres
d religion fut quasi totalement ruin6ea.
(6) Quel est ce Saint-Leonard ? Certains pensent A l'abbh
et fondateur de Vandceuvre, translation A Corbigny, mort le
15 octobre 570 ? D'autres, plus probablement. A l'abb. et fondateur de Noblac, pres Limoges, mort le 6 nov. 56o ?
(7) Son c6notaphe se voyart a jadis o (au xvie siecle), au
clottre de Maillezais.
(8) Voici, inedites. les pages que lui consacre Dom Edmond
Martene dans son Antiquitatum in pago pictaensi bendicsinaum pars quarta, complectes brevis chromica coenobiorwm

-251C ' est re cet 4tat que la trouvait Vincent de Paul, avec la
charge d"y rdtablir un embryon de vie claustrale cistercienne. C'est vraisemblablement dans la m&me situation que,
le 29 octobre 1616, Vincent cdda son lointain b6nefice A messire Francois de Lanson, prieur du prieur4 de Saint-Etienne
d'Ars, en Itle de R9.
(9) Saint Vincent, tome XIII, p. 38.
Ordinis A. P. Bemtdicti in dioecoesibus Mallacasi, Lucionensi et pago icttawwesi inferiori sitorum. (BibL nat. ms. Latin
12758 t. 5i-60).

Caenobium Sti Laonardi de Calmis v(ulgo) St Leonard
des Chaumes.
Situm est in planitie nuda et fere sterili non longe a Rupellano oppido. Conditur ab Odone Aquitaniae Duce Guillelmi IV et Briscae de Vasconia filio ac Guillelmi V cognomento
pinguis fratre. Is Ode seu Otho fratri successit, denato anno
axxxvi quo vel paulo post initium caenobio Sti Leonardi dedit.
Anne mnxxam Mauzasium castrum expugnare caepit, inquit
Chronicum Malleacense, cumque, caepisset attendere occisus
est. Corpus sepultum fuit Malliaco ubi pater et frater prant
humati.
Lite super hoc caenobIo mota in curia pariensi ostensa
fuere Othonis diplomata quae visa sunt supposititia inquit
Beslius eo quod Othonis comitis Bouchet in Annalibus Aquittanicis non meminerat. Congregationi Cisterciensi adhaesit
anno M.a.xVmn indeque eo anno conditum illud fuisse notat
exordium sicut et de aliis multis caenobiis quae nata fuisse solummnodo cum Cistercio juncta sunt recenset.
Ascetas ergo benedictinos fovit monasterium Sti Leonardi
ab anno saltem mxxrx
quo exstabat ad ann. mcLxvmI
quo
Cistercienses suscepit, sed do hoc vix ulla mentio habetur in
authenticis ac chronicis Adhemari, Malleaci et caet. Saeculo
praeterito funditus ilud evertere neoterici et supersunt tantum quaedam rudera e quibus tamen olim quae fuerit domus
tanta ruina docet.
Porrho quis Stus Leonardus hujus caenobii sit patronus
at tutelaris non una omnium mens est. Sane in hagiologiis
Ms. plures occurunt. Idibus novembris in martyroiogiis ms.
Cazalis benedieti et Pontis Levi et caet. mentio habetur Sti
Leonardi in pago Caenomannico his [58] verbis : In pago caeomannico depositio Sti Leonardi confessoris.
Martyrologia ms. Lemovicense Darzellae, Podiae et alia
Stum Leonardum Vendoperae denatum recensent his verbis:
Vetadopera mnasterio Si Ldonardf confessors. Huat eumdei putat D. Joannes Mabillon qui in pago caenomannice
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Paul Hurault de I'Hopita. - L'abbW de Saint-L6onard
de Chaumes qui, en I6io, c6dait son abbaye, etait un des petits-fils du celebre chancelier Michel de I'H6pital. N- a Aigueperse, en Auvergne, en 1503, Michel epousait en 1537, Marie
Morin ; mort A Vignai, proche Etampes, le 13 mars 1573, il
etait enterr &AChamoteaux, pros Fontainebleau. L'unique
fille de Michel, Magdeleine de I'H6pital, dame de Bus, Vignai, etc., epousait A son tour Robert Hurault, seigneur de
Belesbat, conseiller du Grand Conseil, maitre des Requ&tes, puis Chancelier de la duchesse de Savoie, Marguerite de
France. De cette union naquirent huit enfants qui prirent le
nom et les armes de I'H6pital. Le troisieme fils - Paul fut lui aussi Maitre des Requates, et, en cette qualitd, apporta & Aix, le 16 novembre 1595, la revocation du duc
d'Epernon, et tout ensemble les Patentes du Gouvernement
de la Provence pour le due de Guise. Auparavant, d&s le
vixit de quo supra. Vendoperense monasterium in pago pictaviensi ohm exstitit cujus adhuc supersunt rudera v(ulgoi
diet. Vendeuvre. An autem in eo pict aviensi caenobio Vendopera obierit Stus Leonardus, non scio.
Alius item S Leonardus abbas cellae Sti Eusigii in Biturigibus
ad Carum. Tandem in hagiologiis pene omnibus Aquittaniae
ms. occurrit memoria Sti Leonardi VIII id. novembris
his
verbis : In pago Lemcuicensium vico Nobiliaco
depositio S.
Leonardi presbyteri et confessoris egregii qui exstitit
discipulus Sti Remigii remensis episcopi, fer quem Dominus imusmera miracula operatur (59 verso). Praeclara haec
hagiolog.
Monasterii Novi pictaviens. Solemmaien et S. Martialis
perantiqua. Hunc Nobiliac Stum Leonardum caenobii ms. et
tutelarem esse opinor. Vide tom. 2 Antiquit. nostrar. nostri
quae
scripsi de caenobio St Leonardi Ferrariens. ubi de
abbatia
Sti
Leonardi de Ferrariis in pago sanxiacensi.
Porrho Odonis caenobii Sti Leonardi authoris caenotaphium illud ipsum est quod hactenus exstat in parte
claustri
Malliacensi ecclesiae viciniori juxta mausoleum fratris
et patris, nulla tamen remansit inscriptio. quod autem
Willehmus
pater Othonis anno Mxxx defunctus in claustro
Malliaci honorifice sit sepultus diserte asserit Petrus
Mallescens monachus in libro de mutatione in melius Malleacens.
insula. Guillermus Guillermi filius dictusque [6o] pinguis anno MxxxvI
denatus iuxta patrem suum tumulatus fuit ut
notat Chroimcon Malleacense anno ixxx.
Odo Guillelmi frater et caenobii Sti Leonardi de Calmis fundator in obsidione Mauriacensi
'cisus sepuLtus est in Malliacc ubi pater et frater erant
humati inquit idem Chronicum Malliacense.
(p.
61-67
pages
blanches).

-253ix juin de cette m&me annde, Paul - fougueusement rallik
au roi -Henri IV - avait et6 par lui nomm6 archeveque
d'Aix. 11 4tait destin4 a remplacer Gilbert G4n6brardio, dont
l'activit4 et les luttes politiques allaient violemment A I'encontre du nouveau roi de France et de Navarre, rcemment
converti L'archev6que dtAix, G6n6brard, 6tait encore en
vie ; aussi les formalitis juridiques du temps donnerent seulement A Paul des Lettres patentes d'economat du diocese,
tant pour le spirituel que pour le temporel. Sur cet acte royal,
Paul fut nomm4 par le Chapitre d'Aix Grand vicaire du diocese : il en exerca les fonctions jusqu'a la mort de Gilbert
GeCnbrard, qui, exild en son prieurt de Semur, en Bourgogne, y acheva ses jours le z6 fivrier 1597 (XIV Kal. Mar-

ti).

Le siege d'Aix ktant enfin reellement vacant, Paul requt ses
bullesll, datees du to mars 1599 : elles instituaient canoniquement archeveque d'Aix Paul Hurault de l'H6pital - pour
lors sous-diacre de Paris, et licencid in utroque. ,
Le 16 mai 1599, Paul 6tait sacr6 en 1'abbaye Saint-Victor
& Paris, en la chapelle dite I'Infirmeriels.
(1o) Sur Gn66brard, voir entr'autres les pages que lui consacre Fisquet dans son adaptation francaise de la Gallia. It
fut sacr6 a Paris en I'dglise Sainte-Genevieve, le to mai (T593),
par Jacques de Beaton archeveque de Glascow (mort le 29
avril 1603 A Paris), assiste d'Aymar Hennequin, 6veque de
Rennes, et de Guillaume Rose, 6v6que de Senlis.
Dans un autre ordre d'iddes, nous retrouvons 1'archeveque
d'Aix : a Vatable et surtout GinMbrard premiers formateurs
de Franfois de Sales , p. 117. Andrd Dodin : a L'dvolution
mystique de saint Franfois de Sales : les Commentaires du
Cantique des Cantiques, Rencontres, n* 4. Chroniques de la vie
spirituelle (1941),

pages 93-118.

(it) Voir le texte des Bulles dans J. H. Alban&s Galia christiana no-issima... tome I, Montbeliard, 1899, page Io2 des
Instrumenta (C xx).
(12) Alban6s, ni Fisquet ne renseignent sur ce sacre qui
parait leur 6chapper. Lebeuf, dans son Histoire de la ville
et de tout le diocese de Paris (6dition 1883-1893) tome I, p.
337) donne seul ce renseignement d'apris les Registres aujourd'hui perdus (?) de l'Archev&ch6 de Paris.
En cette mnme chapelle de Saint-Victor, a Paris, le it juil
let de cette annde 599. etait sacre Jean-Jacques du Sault,
ev&que de Dax. On sait que le 17 mal z608, en suite de la demande de Vincent, alors A Rome, ce Mgr du Sault authentiqua, signa et scella une copie des Lettres d'ordination de
Vincent, insinudes a Dax le 20 octobre 1604. Cette copie
mandait Vincent. a m'est necessaire extrimement... avec un
tdmoignage de mondit Seigneur... comme l'on m'a toujours
reconnu vivant en homme de bien, avec toutes les autres petites solennites A ce requises. (Cf. St Vincent, 1, x5-16).
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Un mois aprts, Mgr d'Aix c616brait pontificalement A
Notre-Damels de Paris, lors du service du roi d'Espagne,
Philippe II, et le 2 aout suivant, en cour de Rome, Paul recevait le pallium archiepiscopal. Le 23 dicembre i599, en habits pontificaux, ii entralt en possession de son si6ge 4'Aix,
,( aocompagn" de Guillaume le Blanc, eveque de Grasse, et
d'Antoine de Cupis, dvkque de Sisteron qui, pour lui faire
plus d'honneur, marchaient A ses c6tes, soutenant sa chape ).
u D'une riche taille, fort bien fait de corps et de visage,
prompt, z616 pour maintenir les privileges de son 4glise et
de son grade... 14. Ce zele, cette ardeur combative - comme
In faconde de son gloquencels - marqu6rent en effet son
(i3) L'ddition du Registre des Diliberations da Bureau
de la Ville de Paris, tome XII (1909) p. 135 signale ce fait
d'apres le greffler de la Chambre des Comptes, efi notant que
le Registre du Bureau de la Vilie, indique comme odl6brant
I'6veque de Paris, Ce qui appuie et authentique e1 dires de
la Chambre des Comptes, cest pour cette c6rentonie le texte
des Registres capitulaires de Notre-Dame de Paris (Archives
nationales L L 1 167, p. 224) : missam in pontificalibus cetebrante Revmno m Xristo Patre et Dno Paulo de ''Hospital acquensi agente.
(14) Annales de la Sainte Eglise d'Aix, par M. 1. S. Pitton,
Lyon,

1668, p. 246.

(I5) C'est ce que souligne - non sans malice - Pierre de
1'Estoile en ses Mdmoires-Journaux. Paris, 6dition 188o, tome
VIII, p.

X24.

Le ven4redi 126 de ce mois (mars 1604) N. 1'archeveque

d'Aix, docte prdlat et vray torrent d'dloquence, preschant le
Caresme h SaintAndre, scandalisa fort la paroisse d'Ablon
Sur la date du sacre de Hurault, on ne peut accepter
ce quhn disent les Annales de Saint Victor : c4mpiles 50
ans aprbs par le victorien Jean de Thoulouze. Les Bulles de
Iarchev6que d'Aix sont en effet du re mars 59... et Plaveu
d'ignorer les co-cons&crateurs est plus suggestif que les details assez ordinaires, ajout6s bien plus tard au jour le jour
1de cette chronique.
Dominica 4a post Pentecostem sepinimo die mensis junii
(1598) Reverendissimus in Christo Pater Paulus Hurault de
'Hospital consecratur archiepiscopus Aquarum Sextiarum in
Provincia, ab Ilimo Cardinale Petro de Gondy in sacello In-

firmariae nostrae, cooperentibus praelatis mihi non notis
cum aliis invitatis, una cum parentum et nobilium frequentia
quos conseerans ad prandium invitavit, in communi coenaculo nostro, aulaeis distincto,

canonicis nostris

disciplinatt

convivantibus in aula ipsius Infirmariae. (Bibl. nat. Ms La.
tin 14374. fo 589 verso).

(Jean de Thouiouxej.

-2556piscopat. On le volt multiplier ses efforts pour visiter les
chanoines ; il affiche sa pr6tention d'entrer, avec la croix
archi6piscopale, en la salle du chapitre, et mnme en la salle
d'audience du Parlement de Provence. Contre les religionnaires de Courmarin, ii bataille, et enlcey de haute lutte
l'eglise t moiti6 prise et reprise n (mai 1612), etc. 16.
(16) Des nombreux discours de Paul Hurault. on n'en trouve pas d'imprim6s. Le catalogue de la Nationale signale seulement sig de Paul Hurault de 1'H6pital. Votum anni tertii
soeculi novi ad SS. Triada Tetras illustriss. praesulis. Lutetiae apud F. Morellum, 1603, in-8, 16 pages, Reserve, p. Yc
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(4)

Pierre Joseph de Haitze dit sAe Paul Hurault de I'H6pital

seigneur de Valegrand a Comme c'dtait an gdnie nd four les
grandes affaires, outre qu'il 4tait savant et tris dloquent, ii
pacifia bientdt cetle rurmeur (qu'occasionna la demission de
Genebrard).
De son c6td, Sc6vole de Ste Marthe caracterise ainsi I'archeveque d'Aix : Paulus Huraultus magni Hospitalis nepos.
summa eruditione, summaque facundia .ir, sua erga f'incipemn et rempublicam fide maxime conspiiuUs.

(16) Voici la notice historique que lui consacre de Haitze
dans 1'Episcopat Mdtropolitain d'Aix, p. 149-151 :
(an 1597). Paul Hura*it de I'Hopital fut pourvu de I'archevech, apr6s la mort de Genebrard. II etait fils de Robert
Hurault, seigneur de Belesbat et de Madeleine de l-ospital,
fille unique du grand Michel de I'Hopital, chancelier de France, d'o, ilavait ajout6 le surnom a celui de sa famille. II
fit son entr6e solennelle dans Aix le 23 d6cembre de I'ann6e
1599, accompagn6 de Guillaume Le Blanc, 6veque de Grasse
et de Antoine de Cupis, 6evque de Sisteron, qui, pour lui faire
plus d'honneur, marchaient A ses c6t6s, soutenant sa chape.

L'ann6e qui suivit son installation, et qui fut la premiere
du. dix-septi4me sicle, il la rendit remarquable par la faveur
qu'il accorda pour l'rection de la premiere maison que
1 Oratoire ait en France, qui est celle d'fix. Le 2 dcembre
de l'ann6e x6ox, il fit la c6r6monie de tenir le livre des Evaagiles dans I'4glise des Cdlestins de Paris. lorsque le roi Henri le Grand jlra le trait6 de Lyon fait avec le duc de Savoie,
au sujet du diff rend pour le marquisat de Saluces. I1presipour avoir dit qu'en y allant on chantoit de vilaines et sales
chansons, et audit Ablon .aussi, et ce que n'6toit que toute
abomination de leur fait : ce qui fut trouv6 plus mauvais de
lui que d'un autre, pour ce qu'on disoit qu'iI savait bien les
chansons qu'on y chantait, et qu'en ayant et6 autrefois, it ne
pouvait ignorer ce qu'on v faisait - meme le Roi, parlant
un Jour de lui avait dit que s'il y eut eu des 6v&ch6s du c6td

de ceux de la Religion, qu'i eut &t 6veque d'Aloon, mais
qu il n'y en avait point.

-256Vu ces a bouillonnantes a brouilleries et ses ddmgl6s avec
la Cour souveraine de Provence, Paul reside habituellement
A Paris17, loin de son archev6chd provengaL
(17) On le rencontre assez fr6quemment a Paris, en 1602,
du 22 mai au 12 aoft, il est A 1'Assembl6e g6n&rale du Clerge ; en 1604, il prche le careme A Saint-Andre (Cf. note 14) ;
en 1605, du 27 juillet au 24 avril 1606, il fait partie de I'Assemblde generale du Clergd ; en 1606, (12 mai), il est log6 au
faubourg Saint-Jacques A l'h6tel Saint-Andre, paroisse SaintBenoit (Arch. nat., Y 145, fo 30, Y 148, fo 40) ; en i6o7 (en
mai), il publie un factum contre le Discours au Roy, de Rida aux Etats Gdn6raux de la province tenus & Aix en 1603,
et assista a I'Assemblde gendrale du Clerg6 de France tenue
A Paris en 1606. La publication du livre d'Edmond Richer,
intitule la Puissance eccUsiastique et poit•que, le porta, A
l'exemple de quelques autres Prelats du royaume, de convoquer un Concile provincial, o4 le 24 mai de l'ann6e 1612, cet
ouvrage fut censure et condamnd, comme contenant des propositions fausses, scandaleuses, schismatiques, hbr6tiques et
unpies.
Comme il 6tait l'ame et le premier mobile de tout ce qui
se faisait dans sa province metropolitaine, il fut deput6, en
1615, pour assister A I'Assembl6e genrale du Clerge du royaume ; assemblee m6morable par la reception qu'on y fit du
Concile de Trente sous certaines modifications.
Cependant, soit que Paul fut casse d'annees, ou qu'il eut
seulement dessein de laisser son siege A son neveu Gui Hurault, il so le fit accorder pour coadjuteur, en 16x8, ce qui
fit bien voir que son credit n'etait pas petit a la Cour. Les differends qu'il avait eus jusques alors avec le Parlement pour
la juridiction et pour les attributs de sa dignite, I'avaient
fait connaitre pour homme de coeur et pour un ddfenseur trbs
passionn6 des droits eccl4siastiques, peut-.tre un peu trop,
car dans ces exces la raison manque toujours, surtout lorsque
ce zele va A rompre I'union entre les fideles. La Commission
qu'il se procura en 1619 de faire 1'dloge fundbre de l'empereur
Mathias dans 1'eglise de Notre-Dame de Paris, le confirma
dans la reputation o i e6tait d'exceller en eloquence. Enfin,
apres un kpiscopat fort bruyant dont le cours avait 0t6 de 27
ann6es (le ms. porte batonng 25) il mourut A Paris, dans Ic
mois de septenbre de I'ann6e 1624. C'6tait un Prelat qui soutenait bien sa dignit6 par sa riche taille, par son aspect grave et majestueux, par l'dtendue de ses connaissances, qui certainement pouvaient le faire passer pour un homme d'6rudition.
Sun blason 6tait d'or A la croix pleine d'azur, cantonnde
de qualre ombres de soleil, de gueules ; tel qu'on peut encore
le voir ftal6 contre la chaire des archev&ques, qu'il fit dresser en mani6re de tr6ne : car auparavant elle dtait seulement
A la .tte des stalles des chanoines, mais A leur niveau. (p. 149I51).-
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C'est IA que Vincent le rencontre. Leurs quelques actes et
les traces de leurs rapports nous montrent par eclairs un Prdlat proche de ses affaires, et passablement procddurier. A
preuve, douze mois apres la pice de mai x61o, trois actes
notaries (il dut y en avoir d'autres), qui, sans pitie, contraignent Vincent de Paul A payer les arrnrages de pension pour
i'abbaye de Saint-Leonard de Chaumes.
Guy Hurault de l'H6pital. Vivant dans l'entoitrage
de l'oncle Paul (mort septembre 1624) son neveu18 , Guy, avait
6th nomm6 par Brevet du Roi Louis XII119 A la coadjutorerie
d'Aix (ix decembre 1617). Le 2 avril 1618, il recevait ses
bulles d'6v0que d'Augustopolis avec droit de succession a I'archevech6 d'Aix2M.
Devenu archeveque, en septembre 1624, A la mort de son
oncle, Guy ne resta pas longtemps sur le siege d'Aix, car
le 3 dcembre 1625, il mourrait A Paris, au cours de 1'Assemblde du Clerge de France2l longue et houleuse (23
mai 1625-22 fdvrier 1626).
(18) Guy etait fils d'Olympe du Faur et de Michel, mort en
1592, frere cadet de Paul. L frere ain6 de Paul, Charles,
avait et tu6 au siege de Chartres en 1561 ; il mourut sans
alliance.
(19) Voir le texte dans Albanas: op. cit. Inslrumentum CIV.
20) Texte ibidem Instrumentum CV et CVI.
(21) Voi
le compte-rendu officiel de ses obs&ques :
Le 4 decembre (1625) sur l'avis que Mgr l'archeveque d'Aix,
d6put6 de sa province, 6tait dc6de la nuit passke, il fut dit
incontinent un De profundis dans la salle (du couvent des
Augustins) avec I'oraison pour le soulagement de son me ;
apres quoi, le Sr Abbe de Barzelles (d'Estampes de Vallenqay,
conseiller-erc au Parlement de Pars) requit qu'il fut ordonnM A sa memoire un service dans le choeur ue 'eglise des
Augustins, en 1'ordre requis, pour un Prdlat de cette qualit6 ;
bier, qu'achete 4t « apprcie n Pierre de 1'Estoile : Mdmoires. Journaux, tome VIII (Paris, 188o), p. 292, z24, 306 ; en
1607 encore le lundi 17 septembre, il officie a Sant-Germain1'Auxerrois aux obseques de Messire Pompone de Bellievre,
Chancelier de France, a ayant une fort belle chaspe a. Registre des Delibdrations du Bureau de la viUe de Paris, tome
XIV (19o8), p. 213-214 ; en 1608, (du 20 mai au il aoft), il
assiste a Paris A I'Assembloe du Clergd de France ; en 1609,
5 juin, il est loge rue des Escouffes, paroisse Saint-Gervais.
(Arch. nat., Y 148, f. 393) ; en 161o, le 29 juin, dans le cort6ge
qui du Louvre conduit le cercueil d'Henri IV A Notre-Dame,
Paul Hurault est mentionn6 aux obseques du Roi c ... Messieurs les deux nonces du Pape, ordinaire et extraordinaire,
marchoient apres, et des deux costez alloient Messieurs les archevesques dAix et d'Ambrun montez sur leurs mules. a. Registre des Ddlibdrations du Bureau de la yvile de Paris, tome
XIV, p. 528 etc.

-- 58Bien moins batailleur que son oncle, Guy fut regrett6
dans Aix. En une curieuse formule qui rappelle la fameuse
lettre de saint Vincent du 24 juillet 16o7 inconnue et sommeillant pour longtlmps

alors totalement
encore dans les

papiers de M. de Commet, les Mdmoires du temps nous d&peignent Guy comme le meilleur, Ie plus doux et affable des
hommes, qui aimait un leu Il jeu, et trop facile A se laisser

tremevr A ces prometteurs de montagne d'or at faisears
la pierre philosophale2t.

4de

(22) Ces paroles dMja citees par Pitton, en ses Annales de
la Sainte Eglise6 d'Aix, Lyon, MDCLXVIII, d'apres des t&moignages de 1 25, sont reprises... par Pierre Joseph de -Haitze (1656-1736) dont le manuscrit : L'Episcopat metropolitain
d'Aix sera publid en 1862 seelement.
(an 1624). Gui II surnomm6 Hurault de I'Hopital ayant
A quoi 1'Assembl!e
donna son consentement, et ordonna que
le service serait fait avec la decence et 1'honneur que la qua-.
lite du d6funt exige ; pour lequel, le jour fut ditermiin au 9
prochain, et la direction de 1'appareil funMbre fut commise au
sieur de Baraelles. M. de Rouen (Franois de Harlai) fut prid
de vouloir donner la predication, ce qu il accorda ; et Mgr de
Sisteron (Toussaint de Glandeves de Cuyes) de celebrer la
grind'messe, A quoi il consentit ; Mgrs de Maillezais (Henry
d'Escoubleau) de Nimes (Claude de Saint-Bonet de Toiras),
de Soissons (Simon Le Gras) et de Rennes

(Pierre Cornu-

lier) furent employes pour chanter pontificaklment les obsk.
ques A I'entour du corps.
Le sieur de Barzelles requit de plus que les taxes dues au
Sgr archevesque pour le service par luy rendu, et pour que
le temps que I'Assemblie sera sur pied, fussent payes A ses
h6ritiers : ce qui fut ordonne.
Le 9 dicembre, le service fut fait ainsi qu'il avait etd ordonne : Mgr de Sisteron chanta la grand'messe ; le sieur de
Remoules (sic) (Denis Guillemin, prieur de Roumoules, ibid.
p. 390) -d4putd de la Province d'Aix, servit de prtre-assistant ;
le sieur d'Almas, de diacre, et le sieur N. de sous-diacre ; Mgr
I'archeveque de Rouen fit la harangue funebre b la fin de la
messe apres laquelle vinrent en ordre Mgrs de Maillezais,
de Nimes, de Soissons et de Rennes, avec leurs pluviaux et
mitres, assistes de leurs aumoniers ; lesdits seigneurs prirent
leurs places aux quatre angles de la chapelle ardente ; Mgr

de Sisteron tenant la place d'officiant, et en cet ordre les
suffrages ont 6t6 chantes.
Tous les seigneurs qui se sont trouvis dans Paris y ont ete
appeUles

et te tout s'est passd avec tout I'honneur et I'appaquliconvenable A cette c 6 r dmonie, et a un Prelat de cette
qualit6.
Collection des Proc.s-verbaux des assembles gindrales du
Clergd de France, tome second, 1768, page 564-565.

-259Et inopinament, nous voila par un autre detour, plac6
dans un milieu parisien (en ce debut du xvun sicle) qui 6voque et rappelle singulibrement le jeune Vincent, revenant de
Barbarie, et entraind dans le sillage du vice-legat d'Avignon,
Pierre-Franqois Montorio, qui, lui aussi, et en ces m&mes
annees, s'interessait de son c6t6 A ces recherches, a cet amour
des sciences occultes. c I1 me fait cet honneur de me fort
aimer et caresser pour quelques secrets d'alchimie que je lui
ai appris, desquels il fait plus d'dtat, dit-il, que si io li avesse
datto un monte di oro ,.
II reste curieux, apres la maison romaine de Montorio, de
trouver Vincent, a peine arrive A Paris, operant dans un
milieu c trop facile A se laisser tromper a ces prometteurs de
montagne d'or et faiseurs de la pierre philosophale a.
Sans vouloir trop appuyer, la coincidence est A noter...
Mais, mieux que cela, les quatre textes nouveaux sur Vincent de Paul, abbe de Saint-LAonard de Chaumes, ont leur
special inte6rt d'ordre historique : jeter quelques rais de lumikre sur les premiers gestes parisiens du jeune pretre qui,
h peine Ag& de 27 ans, et natif de Poy, arrivait sur les bords
de la Seine, apres des aventures qui I'avaient mene de Tardroit (comme coadjuteur) (en marge) a la succession au siege,
y fut installd par le dcs de son oncle, car en cas le mort
saisit le vif. II tait fils de Michel Huraudt de I'Hopital, sei
gneur du Fay, et d'Olympie du Faur de Pibrac. II avait dEjA
fait pendant sept annees toutes les fonctions archidpiscopales
dans le diocese, scus le utre d'archeveque d'Auguslopolis
sous lequel itavait «te sacr6 en -619. II ne lui en restait pas
a faire pour un si scng temps, apres avoir rempli le siege en
titre propre, car ii mourut a Paris, au bout te 1S mois, pendout la tenue de 1'assemblde" g6ndale du Clerge.
Sa mort arriva le 3 de decembre de l'annde I62$. Cette
auguste assemnhie honara de sa presence ses funeraislei qui
furent faires dans l'eglise des Augustins ; et son corps fut
ensuite portE6
Belesbat dans le s6pulcre de ceux de sa famiie. II fut regrett6 dans Aix, disent les mdmoires de ce
tems IA, comme Ie meiller, le plus doux et affable des hornines qui aimait un peu le feu et trop facile a se laisser tromper a ces Prometteurs de montagne d'or et faiseurs de la pierre
philosophale. 11 avait ete contraint de suivre les routes commencees par son oncle, pour les attributs de sa dignite, mais
I'humeur pacifique dont ii 6tait pr6venu et qui n est jamais
aussi abandonnee par la raison, ne le porta pas a rompre le
lien de la Charitd, pour la conservation duquel on doit faire
toutes choses au monde, et surtout les Prdlats qui sont les
vicaires du divin roi de paix.
L'Episcopat metropolitain d'Aix, par Pierre Joseph de
Haitze, (1656-1762). - Aix, i862 (1867) p. 152-153.

-260bes A Chateau-'Ev6que, de Toulouse A Beaucaire, du golfe
et
de Lyon en la ville de Tunis, d'Aiguemortes en Avignon
cordevait
suite
La
debut.
ce
en
A Rome. Rien n'est banal
respondre magnifiquement A ces prtmisses.
Fernand COMaALUZIER.

SAINT VINCENT PREND A BAIL
L'ABBAYE DE SAINT-LEONARD DE CHAUMES
14 mai x61o)
Fut present en sa personne Rve6rend PBre en Dieu Messire Paul Hurault de l'Hospital, archevesque d'Aix et abb6
de l'abbaye Mr St Leonard de Chaulme, ordre de Citeaux,
diocese de Xainctes, log6 de pr6sent en ceste ville de Paris,
rue Coustellerie, paroisse St Mederic, lequel a recongneu et
confess6 avoir bail1k et delaiss6 et, par ces pr6sentes, baille
et dellaisse a tiltre de ferme et pris d'argent, du premier
jour de janvier prochain venant jusques A trois ans prochains
apres ensuivant finis et accomplis, et promet garantir et
faire jouyr led. temps durant, a Arnault Doziet, marchand,
demeurant a Paris en la rue de Seyne, fausbourgs St Germain, paroisse St Sulpice, A ce present preneur et acceptant
pour luy aud. tiltre, led. temps durant, tout le revenu temporel de lad. abbaye ses apprtienandest et d4ppendancest
droicts et seigneurie, haulte justice moienne et basse, cens,
rentes, profictz et fief, et aultres choses g6enrallement quel-

conques, en quelque sorte et mani&re que ce soit, sans aucune
chose excepter retenir ni v6server, en quelque sorte et maniere et pour quelque cause que ce soit, envers quil ne soit cy
specifi6 et declark content de tout jouyr, faire et d6penser par
ledit preneur aud. tiltre led. temps durant.

Cestuy presens bail et prins faicts moiennant le pris et
somme de trois mil six cent (i) livres tournois que, de ferme, pour et par chacune desd. ann6es, led. preneur en a promis, sera tenu, promet et gaige bailler et payer aud. seign.
bailleur on au porteur, en ceste ville de Paris, A deux termes
esgaulx de St Jfean et Noel, premier terme de payement escheant aud. St Jean Baptiste aud. an mil six cens unze, en
continuer et en jouir, i la charge de faire r6difier la cha-

pelle de ladite abbaye A pr6sent en ruyne, en sorte que l'on y
puisse dire chanter et ceebrer le service divin des le premier
jour de janvier prochain venant et A ceste (285 verso) fin y
establir deux religieux dudit Ordre de Citeaux, lesquels seront
nommrs par led. sieur abb6 et agrdables A Monsieur l'Abb6
de Citeaux dont lung sera prieur clostral, et par eux faire
dire, chanter et cdldbrer le service divin par chacun jour, leur

fournir d'ornemens, callices, scavoir la presente annme, d'es-

- 261 tain, et la seconde commenaant au premier janvier mil six
cens douze, d'argent, avec croix et r6sidu ndcessaires pour c6.
lbrer la messe et autres offices divins, iceux loger, nourrir et
entretenir honnestement selon leur voccaion, restablir la justice, y establir bons, suffisans, et catholiques officiers, et icelle
faire bien et fidelement exercer, payer les gaiges des officiers,
payer aussy toutes les dixmes et anciennes charges dont lad.
abbaye peut 6tre tenue et chargde, et en quieter led. sieur
bailleur, payer et garantir pendant ledit temps, d'entretenir led.
logis et bastimen de grosses et menues rdparations qui s'y trouveront ndcessaires et y faire labourer et cultiver les terres biens
et duement comme il appartient, en solles et saisons, sans les
dessoller, ni dessaisonner, garnir et meubler les maisons et
fermes et mener les bestiaux et autres choses necessaires tant
pour fumer les terres que pour le serviable de lad, ferme,
convertir les feurres et fourrages qui en proviendront en feurs
et les en fumer et amander, pres et loing, tenir lesd. prez nets
et en bonne nature de faulche, couper les bois en temps et lieu,
suivant l'ordonnnace, bailler A ferme et recevoir A son proffit
pendant ledit temps les marais a sel, maisons qui en d6pendent comme des autres droits particuliers de lad. abbaye, en
user comme d'un bon p&re de famille et sans pouvoir n6antmoins transporter son droict du present bail A autres personnes sans le consentement dudit sieur bailleur, et ne pourra ledit
preneur requdrir ni demander aucune diminution ni rabbais de
ladite ferme pour guerre, peste, famine ni autres accidents
que serayent, et se payera led. preneur ce present bail en forme
par led. sieur bailleur, comme pareillement ne pourra ledit
sieur augmenter pend. led. temps led. pris de lad. ferme pour
quelque consideration que ce soit
A ce (folio 266) fut present discrette personne M(essi)re Vincent de Paul, pbre, aulmosnier de la Reyne Margueritte, duchesse de Valois, natif de la paroisse de Poy, diocese d'Acqs en
Guyenne, demeurant i present en ceste ville de Paris, rue de
Sayne, en la maison oa est pour enseigne l'Image St Nicolas,
lequel s'est constitu4 et constitue pleige, caution et respondant
par led. preneur, en a promis, promet avec luy P'un pour I'autre, et chacun d'eux seul pour le tout, sans diminution Ai
discussion aux bbn6tices de division, fidejussion, ordre et droict
et de discussion, payer lad. ferme faire et accomplir toutes et
chacunes les charges clauses et conditions du present bail, tout
alnsi que s'il etait principal preneur.
Et pour I'execution des presentes, lesdites partyes ont esleu
et eslisent leur domicile irrevocable, A scavoir led, sieur archevesque en la maison de Maitre Anthoine de la Loire, procureur en Parlement, demeurant rue Quincampoix et lesdits
sieurs preneur et caution en la maison de Maitre Jehan de la
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Tanne Maitre de la Monnaye de ceste ville de Paris, demeurant en la maison de lad. Monnaye, auquel lieu ils veullent,
consentert et accordent que tous commendements, sommwtions, significations et autres exploicts de justice qui y seront

et pourront estre faicts pour raison du contenu de ces presentes et deppendances, tant en cause principalle comme d'appel
soient de tel effect, force et vertu que s'ils estoient a leurs
personnes et domiilles propres.
Car ainsy.. promettant... obligeant chacun en droict soy...
ledit preneur et caution... I'ung pour le tout chacun d'eux seul
pour le tout sans division ni discussion, d'une part, et d'autre
lesd. preneur et caution audit beneffice.
Faict et pass6 en la maison ou led. Sr archevesque est log4
dessus declare, apres midy, I'an mil six cens dix, le vendredi
qcttorzieme jour de may, et ont signe
Paul, arch. d'Aix
Vincens Depaul.
Arnaut Doziet
Motelet
Grundrye.
(Minutier Central : Arch. nat., Etude LXXXIV, vol. 52,
folio 265-266).

N.-B. - Dans cette meme 6tude LxxXIV, au registre 53,
folio 64 : zo juillet 16xo. - Fourniture de bouche pour la
maison de Mgr Paul, arch. d'Aix.
MGR PAUL HURAULT

ET MESSIRE VINCENT

DE

L'HOPITAL

DE PAUL

(28 mai 16xI)
Fut prdsent en sa personne R6v6rend Pre en Dieu Messire
Paul Hurault de 1'Hospital, archevesque d'Aix, conseiller du
Roy en son Conseil d'Estat, demeurant & Paris, place de Grve, paroisse St Jehan, lequel en ex6cution du don et transport par luy cy devant faits a Mr G Georges Lenfant Sr de la
Patriere par devant les notaires soubzsignds le vingt troisieme
jour de juing mil six cens dix, dernier passe, de la pension
de douze cens livres a prendre et percepvoir par chacun an sur
le revenu temporel de l'abbaye de St Leonard de Chaumes,
Ordre de Cisteaux, diocese de Xainctes, a volontairement recogneu et confess6, recognoist et confesse par ces pr6sentes
avoir promis comme il promet aud. Sr de la Patriere a ce
present stippulant et acceptant que au cas qu'l fust troubld
et inquiett6 par qui que ce fust ou soit en la jouyssance de
lad. pension et perception d'icelle la vie durant dud. Sr de la
Patri&re de faire jouyr actuellement et par effet led. Sr de la
Patrire de pareille pension viag&re de douze cens livres, laquelle a ceste fin ii a, pour les causes contenues aud. don
et transport volontairement constitude assize et assignee par
cesd. pntes, promis et promet garentir fournir et faire valloir
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bonne, solvable et bien payable par chacun an aud. Sr de la
PatriBre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles
p(r6se)ns et advenir sp6ciallement sur le revenu temporel de
son archevesch6 d'Aix et autres benefices dont il est de p(rdse)nt ou pourroit cy apr6s estre pourveu et jouyssant sans que
pour quelque cause que cc soit lad. pension puisse cesser ou
estre rdvocqude au prejudice dud. Sr de la Patriere, sa vie
durant, sinon au cas qu'il fut pourveu de b6nefice de pareille
valeur de douze cens livres par chacun an et pour I'execution
plus facile de lad. assignation et constitution d'icelle pension led. Sr archevesque a passd procuration spcialle et irrevocable aud. Sieur de la Patriere a part et s6parde des p(rese)ntes pour contraindre Mre Vincent de Paulo Conseiller et
aulmosnier de la Reyne Margueritte et autres debiteurs aud.
Sieur archevesque au payement des arr&rages de lad. pension
tant escheuses que A eschevoir A l'advenir aux temps et termes qu'ils seront deubz. Promettant Obligeant. Faict et passe
en la maison dud. sieur archevesque dessus declarde apres
midy I'an mil six cens unze le vingt-huitiesme jour de may.
Georges Lenfant.
Motelet.
Grandyre.
Paul arch. d'Aix.
(Arch. nat., Minutier, Etude xxxIv, vol. 54, f. 234)-

Par devant les Not[ai]res et gardenottes du Roy notre Sire
en son Chastelet de Paris soubzsignes fut p[rdse]nt en sa personne Reverend P&e en Dieu Mr * Paul Hurault de I'Hospital
archevesque d'Aix, Consr du Roy en son Conseil d'Estat, demeurant a Paris, place de Grive, paroisse St Jehan, lequel a
fait et constitue son procureur gnal [gendral] sp6cial et irrevocable M" Georges Lenfant, Sr de la Patriere pour et au
nom dud. seigneur archevesque poursuivre, pourchasser, faire
venir ens [dedans] et recepvoir de M" Vincent de Paule Con *
et aulmosnier de la Reyne Marg(ueri)te et tous autres fermiers et d6biteurs aud. seigneur archevesque douze cens livres tournois par chacun an payables au premier jour de
janvier dont la premiere annde de payement escherra le premier jour de janvier mil six cens douze prochain et continuer
de IA en avant par chacun an aud. jour la vie durant d'iceluy
Sr de la Patriere pour la pension par led. Seign(eur) archevesque donnde et transportde aud. Sr de la Patriere A prendre
sur le revenu temporel de 1'abbaye St Ldonard de Chaulmes
Ordre de Cisteaux, diocese de Xainctes, par contract pass6
pardev. lesd. not[ai]res soubsignos le vingt troisieme jour de
juing mil six cens dix et ce jourd'huy constituer et assigner
par led. seigneur archevesque sur tous ses biens meubles et
immeubles p[rcse]nts et advenir speciallement sur le revenu temporel de sond. archevesch6 d'Aix et autres benefices
dont il est A prdsent ou pourroit estre cy apres pourveu et
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fait et pass6 pardevant lesd. notaires souhzsignes et au payement de lad. pension contraindre led. Sr de Paulo et tous
autres par toutes voyes de justice deues et raisonnables, du
receu s'en tient contant, et en faire et passer tant et telles
quittances et descharges que besoing sera, si mestier est, pour
raison de ce et deppendances plaider et opposer appeler et eslire domicille et substituer par led. Sr de la Patribre tant au
fait de plaidoirie que i tout ce que diet est, ung ou plusieurs
procureurs qui ayt ou ayent le pouvoir dessus dit ou parties
d'iceluy, le revocquer si ben luy semble, les p[rese]ntes demeurant neantmoins en leur force vertu et generallement... pron.lttant obligeant et renoncant.
Faic et passe en la maison dudit seigneur archevesque dessus ddclar6e apris midy l'an mil six cens unze le vingt huitiesme jour de may.
Paul, arch. d'Aix.
Grandrye.
Motelet.
(Arch. nat. Minutier, Etude ixxxiv, vol. 54, f. 235).
Par devant les notaires et gardenottes du Roy au Chastelet
de Paris soubzsignas fut p[rese]nt en sa personne M" Georges
Lenfant sieur de la Patriere demeurant a Paris avec Monsieur
I'archevesque d'Aix place de Grave, parroisse St Jehan, lequel
au nom et comme procureur dud. seigneur archevesque, de
luy fonde de procuration g[nedr]alle spcialle et irrdvocable
ce jourd'hui faite et passee par devant lesd. notaires soubsignez laquelle n'a estd transcripte en ces p[rise]ntes pour hvitter prolixitt6, du consentement des parties, a fait et substitue,
constitue et establi procureur dud. seigneur archevesque en
son lieu Mr" Paul Tournemine, chevalier seigneur de Camzilion de Chameuille (Chameville ?) gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roy, auquel a ce p[r6se]nt il a donne et donne
pouvoir et puissance de poursuivre, pourchasser, faire venir
ens et recepvoir de Mr Vincent de Paule, conseiller et aulmosnier ordinaire de la Reine Marguerite et autres fermners et
debiteurs dud. seigneur archevesque la pension de douze cens
livres tournois par an donnee et transportee par led. seigneur archevesque aud. sieur de la Patridre substituant de
prendre sa vye durant sur le revenu temporel de l'abbaye St
Leotard de Chaulmes, diocese de Xainctes. par contract passe
par dev. les notaires soubzsignez le xxmi
jour de juin mil six
cens dix et par led. seigneur archevesque ce jour d'huy constituer. et assigner sur tous et chacuns ses biens meubles et
inuneubles p[rdsejnts et advenir sp6ciallement sur ie revenu"
temporel de sond. archevesche d'Aix et d'autres benefices dont
il est et pourra estre cy apres pourveu et jouyssant par autre
contract ce diet jour fait et pass6 par devant lesd. notaires
et au payement contraindre led. sieur de Paule et autres qu'il
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apoartiendra suivant led. contract de rente spy tenir contant
et sur le tout faire et passer tant et telles quittances et descharges que beoing sera et si mestier est plaider et opposer,

appeler et eslire domicile et substituer gen6rallement... Promettant... obligeant...
Faict et pass6 s estudes des notaires soubzsignds aprks midy I'an mil six cens unze le vingt huitiesme jour de may et a
sign6
Motelet
Georges Lenfant
Paul Tournemynes
Grandrye.
(Arch. nat., Minutier, Etude Lxxxiv, vol. 54, f. 269).
SAINT VINCENT PRIEUR DE GROSSE-SAUVE
(Procuration du 7 f6vrier 1624)
Vincent prieur. - Curg de-Clichy la Garenne (2 mai 1612),
prtcepteur ches les Gonde (1613), aum6nier gndral des Galdriens (8 f6vrier 1619), suprieur de la Visitation (avril-mai
1622), Vincent de Paul est nommd prieur de Grosse-Sauve, a
la fin de 1623. Pourou par Sa Saintet, Vincent prdtend entrer sans retard en possession de son b•n•fice ; dans ce but,
par devant Ogier et Motelet, notaires au Chatelet, it fait dtablir une procuration (7 fvrier 1624). Ddcouverte en son expedition sur parchemin, la piece fut publide dans la Semaine Rer
ligieuse de Langres du xI mai 1897, et sur cette idition reproduite en 1924 par M. Coste au tome XIII p. 56-57 de
Saint Vincent de Paul.
* Observons que deux on trois lectures du parchemin telles qu'elles y sont reproduites - ne paraissent guare selon
le formulaire notarial (errewrs de dichiffrement?). En tout
cas, voici 'Idition de la minute recemment retrouv·e, et qui
donne pour cet acte le quantibme du mois - le septiesme jour
de fivrier I'an 1624.
La minute - ce qui est asses frequent - laisse en blanc
.l nom du procureur d choisir plus tard par Vincent. Sur le
parchemin on a la a Messire Pierre... Manferet de Langres a
Cette nomination - en cour de Rome - d'un binefice qui
ne paraft pas vacant, pose un problime qui s'explique peutgtre par la pratique bdenficiale du temps. Les interventions
de Rome te tenaient pas toujouws compte de la situation rdelle
des bindficiaires encore vivants, on les distribuaient en exPectative ; d'oi contestation et procks... surabondants.
Quoiqu'il en soit - comme le dit justement M. Coste - il
,st wraisemblable que Vincent laissa tomber ses revendications du revenu prieural pour eviter t IVengrenage des •Poc(s... a.
(i)

Monsieur Vincent,

I,

p.

171-172.
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266de Saint-Nicolas de Grosse Sau-

au ddbut du xx* sicle ferme et tuilerie, en la commune

des Loges, canton Fayl-Billot, arrondissement de Langres
(Haute-Marne) - itait alors un ancien h6pital de l'Ordrq
Saint-Augustin et remontait au xu* sictle2 .
Depuis le 22 juin 16233, il etait uni & la Congrdgation de
3
I'Oratoire Par un dicret de Sibastien Zamet , edvque de
(2) Voir : Dictionnaire topographique... Haute-Marne. Paris, 1903, par Alphonse Roserot. Voir aussi Dom L. H. Cottineau : Rpertoire topo-bibliographique des Abbayes et prieuris
Macon. 1935.
(3) En voci le texte important pour expliquer la situation
du prieur4 (Arch. nat. S 6782).
Sebastianus Zamet Dei et sanctae Sedis apostolicae gratia
Episcopus Dux Lingonensis, ac Franciae Par. Cum inter offcia pastoralia quibus continuo invigilare tenemur, maximi
sune momenti sit efficere Ecclesiis parochialibus nostrae dioecesis idonei et capaces curati sea rectores praeficiantur, qui
zerbo et exemplo populum sibi concreditum in viam salutis
dirigere possint et valeant, sitque difficile tales in promptu habIee quoties requtrit necessitas : hinc est quod in principio Episcopatus nosrt presbyteros Congregationis Oratorii Jesu in
civitatem Engonensem nostrae diocesis praecipuam advocari
curawminus, qui animarum saluti per sedulam werbi divini disseminationem, aliaque ecclesiastica munia. diligenter incumberent, quique seminarium regerent et gubernarent quod erigere et instituere nobis semper in animo fuit, ut exo depomi possent sacerdotes qui pietate, doctrina, prudeptia, aliisque virtutibus ornati prafatis Ecclesiis digne et fructuose ad
majorem Dei gloriam deservirent. Cam autem hajusmodi se-'
minarium a nobis frustra institueretur, nisi competenti proventu annuisque redditibus dotaretur. Nos sanctis decretis atquc etiam Edictis regiis inhaerendo Prioratun sancti Nicolai
de Grossa Sylva vulgo de Grossaulve nostrae dioecesis cura
et conventu carentem, cujus collatio, provisio, et quaeis alia
dispositio ad nos ratione nostrae episcopalis Dignitatis immediate spectant et pertinent cum omnibus ejus juribus et perti
nentiis universis dictae congregationi Oratorii a Nobis in dicta
Civitate Lingonensi ; erectae perpetuo unire annectere et incorporare statuimus, ea tamen lege et conditwne ut dicti Presbytern Congregationis Lingonensis tres personas huins nostrae
Lingonensis dioecesis sacris initiatas, aut salterm clericali caractete insignitas atque in decimo octavo suae aetatis anna ad
mmmum Constitutas, a Superiore dictae dmus Oratorii Lingonensis praesentandas, et a nobis et successoribus nostris
instituendas alers, sustentare et vestire, ipsosque conscientiae
casus, et alia omnia quae ad Ecdesiae sacramenta et eorum
administrationem spectant, quaeque optimum

parochum

oportet, sedulo docere teneantur, et sta deinceps alias i scire
ea-$
rum locum substituendas, quotiescumque Nobis ut successoribus nostris alio transmittendae ad aliqued manus eccesiaslicum exercendum videbumtur, quae quidem fersonae Nobis
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Roi du x6 juillet 1623.
Voici comment on en
tait arrive Id.
Le contrat de fondation de I'Oratoire de Langres est du
13 aoft 1616. M. Sdbastien Zamet s'engageait a faire unir A
la nouvelle maison des bendfices jusqu'a concurrence de 3.000
livres de revenu annuel. En attendant, le Prelat s'engageait
A fournir personnellement les 3.000 Iivres, et sil venait &
mourir, ses hdritiers etaient charges de continuer la rente
jusqu'A l'union definitive des benefices projetis.
L'Oratoire, de son c6td, s'engageait A fournir 8 pretres.
En 1619, rien n'avait et6 realisd.
Deux oratoriens se trouvaient prdcisement pourvus chacun
d'un prieurd dans le diocese de Langres : le Pkre Pdrinault, de
(4) Le P. Jacques Perinault natif de Bordeaux, fut requ A
I'Oratoire de Paris le 7 septembre 1618 (Arch. nat. Mm. 608).
Placd A Langres, il fut en rapport avec l'veque (Mgr Sdbastien Zamet, par Prunel, 1912, p. 81-82). Nommd curd de
Saint Louis des Fran-ais A Madrid (1640-1647), il fut ensuite
Supdrieur & Marines (1648-16i5), puis A Toulouse, ol, sur
proposition de M. Amelot, prieur de la Daurade( 17 juin 1652)
i! devint curd de Notre-Dame de la Dalbade jusqu'A sa mort
le io ddcembre 1662. (Cf. Julien : Histoire de la paroisse de
Notre-Dame de la Dalbade. Toulouse. 1891, p. 293).
(Note bio-bibliographique du P. Bonnardet).
aut successoribus nostris fidem dabunt se numquam dioecesim
nostram Lingonesem deserturas, sed is ea semper mansuras
ad obeunda omnia officia quibus Nos et successores nostri iUas
fungi magis expedire arbitrabimur pro bono spirituali nostrae
dictae diocesis, quam merito ipsorum alumnorum studiis frui
et gandere decebit, qui suam illi educationem et eruditionem
debebant. Tenebuntur itaque dicti Presbyteri Congregationis
Oratorii Lingonensis unum ex suis in sacra theologia, conscientiaegue casibus sufficienter versatum docendis et drudienbis et successoribus nostri in cursu visitationum nostraruns
dis ispsis tribus personis destinare, t praeterea duos alios socerdotes ejusdem Congregationis exhibere qui nobis et succes
soribus nostris is cursu visitationum notrarum turn praedicando turn sacramenta administrando,
que alia opera exercendo opem t auxilium ardenti studio ferant et praesteat.:
Quatenus outem istud nostrum propositum, quod aequum et
rationi consonum est, plenum t igrm
sortiatur eftum:
Nos praefatum Prioratum sancti Nicolai de Grossa sylva Liberum nun e t vacantem per puram et simplicem resignationem
seu demissionnem in manibus nostris hodierna die a magistro
Jacobo Perinault presbytero, ultimo ilius priore seus possessore pacifico sponte factam et per nos admissam dictae domui
Congregationis Oratorii Jesu Christi a Nobis in praefata. Ci,itate Lingonensi erectae, sub conditionibus supra dictis uni-
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Pour contribuer eux aussi a l'Atablissement de la maison (de
Langres), ilslui abandonn&rent les revenus de leurs prieurds
et dclar&rent meme qu'ils consentiraient qu'ils fussent unis
A cette maison. D6s lors, les Pbres de I'Oratoire, jouissant
du revenu de ces deux benefices, et regardant leur union
comme d4ja faite, s'empress6rent de decharger le sieur Zamet,
leur bienfaiteur et fondateur, de la pension' ondreuse quil
leur payait sur ses fonds patrimoniaux.
Cependant, ces unions ne furent r6alis6es que plusieurs
armnes apres. L'union de Grossauve futla premiere : elle fut
faite par d6cret de Zamet du 22 juin 1623, A la Congr4gation
de-l'Oratoire, ktablie a Langres, pour avoir lieu A perpetuitW,
h condition par lesdits Pretres de la Congrgation de Langres, de nourrir, entretenir et instruire 3 sujets dudit diocese,
ag6s au moins de 18 ans, lesquels seraient prdsent6s par le
superieur de ladite maison de l'oratoire de Langres et institugs par I'Ev6que.
vimus annexuimus et incorporavimus, unimusque, annectimus
et omni meliori modo et forma qua possumus harum serie
Litterarum incormoramus in perpetuum cam omnibus ejus juribus, dependentis, fructibus et pertinentiis universis et Snngulis.
Quocirca primo presbytero seu notario apostolico nobis subdito praesentium tenore mandamus, quatenus fresbyteros dictae domus Congregationis Oratorii m dicta civitate Lingonensi a Nobis erectae, seu eorum procuratorem legitimum in
dicti Prioratus, omniumque ejus jurium, dependentiarum.
fructuam et pertinentiarum universarum et singularum realem corporalem et actualem possessionem ponatt et inducat,
praestito prius ab illis seu eorum procuratore in talibus solito
uramento, adhibitisque solemnitatibus requisitis et consuetiv,
salvo tamen jure nostro, et quolibet alieno : in quorum proemissorum fidem et testimonium, praesentibus subscripsimas,
easque sigilli nostri appensione munire, nostrique secretari ordinaii chrogapho firmari et roborari jussimus, et facimus,
Divione die vigesima secunda mensis junii post meridiem, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo tertio, praesentibus ibidem venerabilibus
iis magistris Richardo Aroiset,
presbytero sanctae Regiae Capellae Divionensis Cantore et canonico, et Joanne Baillet presbytero ejusdem Capellae Caonico, et in districtu Burgundiae officiali nostro Diviane commorantibus testibus ad praemissa tam in resignatione et admissione quam in unione et annexione supra dictis, vocatis atqua rogatis. - Sign4 enfin : Sebastianus Episcopus Lingonensis, et plus bas : De mandato praefati Reverendissmi Dni
Eptscopi : Lichany.

Collatione a I'original estant en perchemin sain et entier
par nous notaires royaux A Langres, rendu aujoud'huy vingt
sixiesme fevrier mil six cent quatre vingt et un.
Huimbert ?
Muimbert ?
Ganier,
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le D6cret A la conduite et A 1'instruction de ces trois seminaristes. Deux autres pretres assisteront I'Eveque dans le
cours de ses visites. Les cinq autres restant pour le service
g6ndral auquel la Congr6gation est destinee dans tous les
dioceses oi elle est etablie, pour travailler au salut des
ames par la pr6dication assidue de la parole divine et par la
pratique continulIle des autres de\irs ecclesiastiques. Ce
d6cret episcopal a etd confirm6 par Lettres patentes de juillet 1623, enregistrees purement et simplement par Arret du
Parlement (Chambre des Vacations) de Paris, du 7 octobre
1623. II y eut de nouvelles Lettres Patentes du 24 janvier
1627, pour supplier A quelques omissions. Dans rintervalle
de ces secondes Lettres patentes et de leur enregistrement, les
Peres de l'Oratoire, par transaction avec le Chapitre du 24
mars 1626, s'etaient engages a instruire et 6lever un quatrieme seminariste A la nomination dudit Chapitre.
Devant ces faits, on ne voit pas comment expliquer I'acte
notarid de Vincent qui - tout comme la Cour de Rome pouvait bien ignorer des transactions secretes et des d6eisions episcopales ou autres, dont nous avons actuellement
connaissance, mais qui, chappaient alors aux vues et projets des inttressis. De par aileurs - sur maints autres points
- les parties en savaient plus long que nous.
Quoi qu'il en soit, la patente de prieur de Saint-Nicolas de
Grosse-Sauve vient officiellement augmenter la titulature de
Vincent de Paul, mais ne parait rien ajouter A la gloire du
cur6 de Clichy-la-Garenne, plus heureux avec ses paroissiens
qu'avec ses lointains b6nefices.
F.

COMBALUZIR.

Procuration pour la prise de possession du prieur6 de Saint
Nicolas de Grosse-Sauve (Archives Nationales :Minutier central,
XC, volume i89.
Par devant les not[aires] gardenottes du Roy nostre Sire
au Ch[atel]et de Paris soubzsignez fut p[rese]nt en sa personne M* Vincent de Paulle pbre, curd de Clichy la Garaine, et pourveu par Sa Saintetd du prieurd de Saint Nicolas
de Grossauve, Ordre de St Augustin, diocese de Langres, lequel a faict et constitu6 son procureur (en blanc).
auquel il a donne pouvoir et puissance de, pour et en son
nom, se transporter aud[it] prieurd St Nicolas de Grossauve
et illec prendre possession rdelle et actuelle d'iceluy prieur6
et a ceste fin faire les submissions en tel cas requises et
accoustumdes, et de lad[ite] prise de possession, si besoin est,
en requerir acte, et iceluy faire insinuer et enregistrer partout
et ainsi quil appartiendra, et generallement faire pour la(5) Note du pdre Bonnardet, de 1'oratoire.

-

270 -

d[ite] prise de possession dud[it] prieure tout ainsi que feroit
ledit constituant, si p[r6se]nt en personne y estoit. Promet4
tant, obligeant...
Faict et passe &s estudes des notaires soubzsignez l'an mil
six cent vingt quatre le septiesme jour de febvrier et a sigred
Motelet.
V. Depaul
Ogier
P.-S. - Ce prieur6 de Grosse Sauve, au diocese de Langres, appelle I'insertion de deux pi6ces mentionnant, quelque
50 ans plus tard, un 6tablissement de la Mission. (Arch. nat
6706). Cette fondation de Langres, tout a la fin du g6neralat
de M. Almeras, ne parait en aucune des listes ou dossiers
de maisors : elle ne fut pas raalisee... mais demeurent les
intentions apostoliques de Mgr Louis-Marie-Armand de Simiane de Gordes.
Louis-Marie-Armand de Simiane de Gordes, par la mis&
ricorde de Dieu et par la grace du St Siege Apostolique, eve
que due de Langres, Pair de France et premier aumosnier
de la Reyne. A tous ceux qui ces prdsentes lettres verront
salut.
N'ayant rien de plus A coeur que de satisfaire aux devoirs
de notre charge pastoralle, et consid6rant que le diocese que
Dieu a commis a nos soings est grand tres peupl6, et que
d'ailleurs le pays estant frontiere de Lorraine et de la Franche-Comtd, il se trouve de grands besoings spirituels parmy
les peuples de la campagne, desirant y apporter tous les remnidet A nous possibles, nous approuvasmes avec bien de la
joye 1'anne derninre, la donation que fit Mr Alexandre Cordier, vivant docteur en theologie, vicaire gn6&ral de notre diocise, archidiacre et chanoine de I'6glise cathedrale dud. Langres, pour I'etablissement et entretien d'une Communaut6 de
prestres de la Congrdgation de la Mission pour vacquer aux
fonctions de leur Institut, et faire des missions gratuitement
dans les villages dud. diocese. Et nous estant depuis employ6 aupres du Roy pour obtenir des Lettres patentes pour
led. 6tablissement, lesquelles Sa Majestd nous a bien voulu
accorder, et desquelles on poursuit presentement la verification
au Parlement, nous dclarons par les presentes que de nouveau nous avons loud et approuve, louons et approuvons led.
establissement des Prestres de la Congregation de la Mission dans notre dite ville de Langres, pour les fins susdites
et nous leur donnons pouvoir et faculte de faire des missions
dans nostred. diocese, et d'y exercer les autres fonctions de
leur Institut, A condition ndanmoins d'estre soumis A nous et
A nos successeurs Evesques ou a nos grands Vicaires en nostre absence quant aux dites fonctions spirituelles de leur Institut qui regardent I'assistance du prochain - et que du reste
ils demeureront soumis et d6pendront de leurs supdrieurs, se-
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Ion la Bulle de I'erection de leur Congregation. En tdmoins
de quoy nous avons & ces dites pr6sentes sign6es de nostre
main et contresign6es par nostre secrktaire ordinaire fait
apposer nostre seel. - Donn6 & Langres en nostre Palais
6piscopal le premier jour d'aoust mil six cent sQixante et
douze.
L.-M.-Ar., evesque duc de Langres, pair de France.
Par Monseigneur : AUBRT.
(Sur parchemin : Arch. nat., S 6706).
Extrait des Registres du Parlement. Veu par la Cour, les
Lettres patentes du Roy donnees a St-Germain en Laye au
mois de novembre mil six cent soixante et onze, signees
Louis, et plus bas : Par le Roy, Le Tellier, et scellees du
grand sceau de cire verte obtenues par les Prestres de la Congregation de la Mission de Saint Lazare lez Paris, par lesquelles et pour les causes y contenues ledit seigneur Roy auroit lou6, agr6e, approuv6 et confirm6 l'6tablissement des
Prestres de la Congregation de la Mission en la ville de
Langres, tires et dependants de la Mission de St Lazare de
Paris pour y exercer les fonctions de leur Institut et faire les
missions gratuitement dans les villages et autres lieux du
diocdze.de la ville de Langres oh besoin seroit sous V'autorite
et juridiction de l'evesque de Langres et ses successeurs, et en
faveur et pour faciliter ledit establissement, ledit seigneur Roy
auroit admorty la maison dans laquelle pourront estre logez
du consentement de la ville lesdits Prestres de la Mission et
enclos sans qu'ils puissent estre troublez on la possession et
jouissance d'icelle, comme estant en main morte et d6diee
Dieu et a son Eglise, ny que pour raison de ce ils soient
tenus de payer aucune finance et ny indemnite de laquelle
leur auroit estd fait don, ainsy et comme plus au long le
contiennent lesdites lettres a la cour addressantes et qu'estre
A elle presentdes par les. impetrans afin d'enregistrement
d'icelles : signee Duplessis, procureur, conclusions du Procureur general du Roy. ouy le rapport de M. Jean Gaudart,
conseiller, tout considere la Cour avant proceder A l'enregistrement desdites Lettres ordonne que d'office a la requite du
Procureur general du Roy, il sera informn
par le Lieutenant
general de Langres poursuittes et diligence du substitut dudit procureur general audit siege de la commodite ou incommodit6 dudit establissement, que les Lettres seront communiqudes A I'Evesque et aux maire et eschevins de Langres, pour
y donner leurs consentements, ouy dire ce que bon leur semblera Pour ce fait raporte et communique audit Procureur
general estre ordonn6 ce que de raison
Fait en Parlement le vingt neuf aout mil six cent soixante
duuze. - Dougois. - Collatione
Duplessis.

-272UNE LETTRE INEDITE DE SAINT VINCENT
A M. PORTAIL (15 octobre 1644)
Du sdjour que fit saint Vincent a la ferme de FrdneviUl,
proche Valpuiseaux, en octobre 1644 (13-23 octobre ?), noss
possidons encore plusieurs lettres : deux du 14 octobre (i MA.
Dehorgny et Portail) ; une du 29 octobre (de Fontainebleau. A
M. Portail, Annaes, 1927, p. 14-15) ; une du 2r octobre 'a
M. Portail). - En voici une autre du z5 otobre : elle est
entierement de la main du saint, qui, parmi les affaires, s'occufe charitablement des Couvertures que souhaite M. GrimaL
L'original, aimablement communiquz
par M. le chanoine

Largier, appartient actuellement & la cure de Saint-Nicolas
du Chardonneret, & Paris.
A Fraineville, ce z5 octobre 1644.
Monsieur,
La grace de N[ost]re Seigneur soict avecq ious pour
jamais !
1. Voici la response A la Mrel du fauxbourg. Je vous prie
de luy envoier au plus tost et a Madame la duchesse d'Aiguillon la sienne des que vous I'aurez receue.
2. 11 est n6cessaire que je parle A Mr I'abb6 de Vaux2 moymesme au retour, Dieu aidant.
3. O que j'ay de la douleur de la porte que fait 1'6glise en
la personne de M. Caignet3 . Je ne vous recommande poinct
nos frbres Get4 et Jamin5 ; j'espAre que nostre frre Alexandre6 y excellera. Je les salue tous deux. Beni soict Dieu de ce
qu'enfin M. Tribois? s'est rendeu aux 700 livres II est juste
de le preferer, si les choses sent en estat de cela : vous avez
bien faict d'y emploier M. SorusS.
Je m'en suis tousjours doubtk : Dieu y voit n'estre pas
ferme.
Vous aprendrez par la lettre que je vous ai escript de
(1) La m&e Hdene-Angelique Lhuillier, alors supfrieure
des Visitandines (rue Saint-Antoine).
(2) Guy Lasnier, abb- de Saint-Etienne de Vaux, ea Saintonge, mort le 20 avril 168r (cf. dition Coste, tome I, p. 60o).
(3) Antoine Caignet mourut en 1681. Peut-atre s'agit-i on
dun faux bruit, ou d'un autre Caignet que le susdit Vicaire
general de Meaux.

(4) Firmin Get, futur sap&rieur de Marseille ; ordonna

pr&Stre en dcembre 1647.
(5) Martin Jamain, mort en avril 1645, et dont Vincent
crivit la notice biographique. (Cf. Saint Vincent, tome II,

5r3-516).

(6) Frkre Alexandre Vronne.

(7 et
8 Trobois
et Sorus : hommes d'aff aires. (Cf. Trobois,
dans
Coste,
t. XIVI

-273S[ainc]t DiOe que ceux qui doivent venir de Richelieu ne
partiront que la veille de Saint Simon faute de place en carros[s]e.
Je suis en peine de l'indispo[siti]on de S([eu}r Geneviesve.
Je vous sapplie,. Mr, de la saluer de ma part et sa compagne
maladk.
BWni soict Dieu de ce que tout va assez bien A St Laza-e. J'espere partir lundy pour Fontainebleau, si ma petite
infirmit6 me le permet.
Je vous renvoie la lettre de M. GrimallO et vous prie de
I'acomptir si V.rus pou•z.
Je prie Alexandre d'acomplir ce que demande M. Grimal
a I'egard des couvertures.
Monsieur,
V[ot]re tres humble servit[eur],
Vincens DEPAUL

I. p. d. la Mission.
en bas : M. Portail.
Inscriptiao [d'une autre main que Vincent] :
A Monsieur Portail, pbre de la mission A St Lasare.
DRUX LIVRES D·DIES A MONSIEUR VINCENT
(1646 et 1632)
Du vivaat de Vincent de Paul, plusieurs ouwrages lui furent dddis. Le tome XIII de I'idition Coste renferme dejA
plusieurs 4ddicaces :
a) p. 133 : dedicace du manuscrit : Dix mdditations de Louis
Machon (i5

awril 1625) ;

b) p. r34 : didicace de I'Hortus pastorum, de Jacques Marchant (23 octobre 1646), idition Michel Alix. Cf. les sentiments et la letre Vincent, tome III, p.
9o ;
c) p. r68 didicace du Dictionnaire de la langue de Madagascar par Etienne de Flacourt (1658) ;
d) au tome XIV, p. 347-348 : dddicace de La Guide des
Pccheurs, traduction du P. Simon Martin (29 juin 1645) ;
e) Voici de 1646, en orthografhe modernisie, la dedicace
d'un ouwage de Charles Aubert, avocal et pr•tre (1567 ?1632 ?) : Brief discours de Charles Aubert, prestre, Dw res-

pect et honneur des enfans envers leurs p•ees et meres. A
Monsieur Vincent, supdrieur ginaral des Prestres de la Mis(9) Saint DiW : Saint-Dy6 sur Loire (Loir et Cher).
(o) Francois Grimal. an le 6 mars 160o, A Paris. ordonne
pretre au Careme de 1629 ; requ A Paris le 6 juin 164o ; fait
les vceux A Paris le 9 octobre 1646, et le 3 octobre 1656 en
pr6sence de M. Portail. (Arch. nat. Mm. 519 A).
(i) Dictinnaire de biographie frnpaise : Article par Balteau.
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Au Mans. -

Par Hierosme OlivierO, Imprimew do

Roy, demeurant en la Grand Rue, A la Bible d'or, 1646.
Rien de special A y signaler, sinon l'allusion reconnaissante

a la fondation du Mans, qui remontait a un an A peine (39

iuin 1645s)

A Monsieur Vincent, superieur gdneral des Prtres de la
Mission,
Monsieur, 1'on trouvera par aventure
'trangequ'encore que
je sols priv6 du bonheur de votre connaissance personnelle, si
librement je vous presente ce petit Discours en la simplicitd
de notre esprit et langage, mais le grand progrks qui se fait
tous les jours par dignes et pieux personnages que notre
Dieu, par votre ministere, a suscit6 en cette region, lesquels
si heureusement travaillent pour le bien et salut des ames,
fait 6videmment reconnaitre I'ardeur de votre z&le, pour son
service, son honneur et sa gloire. Cette connaissance nous a
donn6 le courage de le vous pr6senter simplement, estimant
chose indigne et indcente de notre Age, d'apporter artifice
pour obscurcir ou bien dissimuler la veriti en toutes choses,

qui sert plut6t d'une amorce au p6ch6, qu'une guide assurbe
pour marcher droitement au chemin de vertu, qui de soi a
des moyens tres efficaces pour attirer I'esprit d'une bonne
naissance, sans mendier des ornements externes.
.. Je vous prtsente done, Monsieur, ce petit labeur, avec soumission trbs humble d'y recevoir telle correction qu'il vous
plaira y apporter, pour demeurer le reste de mes jours, Mon-

sieur, votre tres humble et trbs obissant serviteur en NbtreSeigneur.
C. AUBERT,

frestre indigne.

Enfin - chose tonnante et digne d'etre soulignde - das
1630-1632, Vincent de Paul s'imposait a l'attention et admiration d'un chanoine de Verdun, R. Dognon, qui lui dddie un
gros ourage, Le Boa Laboureur, paru en 1632, et approusi
Ie 18 aril 163o. Pesireux, comme Vincent, du bien des pauwres gens des chanps, Dognon se d4~ense tout d'abord en prddications et missi~ns : i compose aussi & leur intention plusieurs ourage : Vie de Saint Isidore, Le modelle du mesnage
heureux, Le bon cure...
(2) L'ouvrage, format in-iS, comprend 140 pages, plus
3
pages d'approbations et une page d'errata. II est approuvi au
Mans : a) ce 29 octobre 1646 : Fr. Louis Gaultier, Gardien
des frres mineurs observantins du Mans ; b) ce 6 novembre
646 : Fr. Gabr. Dagues, religieux de Saint-Benott et prieur
des Aliens ; c) ce 17 d6cembre 1646 : P. de Noissy, pretre de

Sl'ratoire de Jsus. (Cote de la, Bibliothique Natioale : D

12298).
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Profitant de la rcernte canonisation da Saint Isidore de
Madrid (12 mars 1622), it rdunit en un traitd pratique et famiier, les wertus de ce bon laboureur.
Cet ouvrage.de 7o3 pages, an texte compact, se divise en
trois traitis. Le premier, en ncuf chapitres, fait Ieloge de
l'innocente vie champitre (7-16) et donae d'excellents conseils
bien adapt$s A a vi campagnarde : la fouwne (16-38), les
jours de fete (38-63), la devotion & Notre-Dame (63-87), les
confriries (87-98), la frequentation des sacrements (99-122), les
superstitions (123-151), les baspha mes, jurement, malediction

(151-158),

la foi (158-170).

Le second traitd, en sept chapitres, renferme, toujours pratiques, des consails et avis, sur certains devoirs : soin de nousmimes (171-189),
gourmandise (189239),
chastetd (24o255), patience (256-7o), devoirs rdciproques da mari et de la
femme (270-330), le enfants (330-400), maitres et serviteurs
(400-412).

Enfin, le troisimme traiti, en quatre chapitres, qui se subdi-

visent en

sombre de paragraphes, rappelle la doctrine chri-

tienne : Ce qui est dd au prochain, v. g. respect des pretres
larcin, (614(44-613),
(413-443), aKres de misdriworde

677), detraction (677-703).
L'ouvrage se termine par 17 pages, non numeroldes, pour

une table alphabitique des principales matires ; et par 56
pages d'un abrdgd de Is vie de Saint Isidore le Laboureur.
En tte. du volume, en des pieces liminaires, dgalement
non foliotes, l'auteur en trois lettres distinctes, dedie pos
ouvrage A ses confrtres du chapitre de Verdun, a Monsieur
Vincent, suprieur de la Mission, et aux laboureurs.
Cette dddicace 4 saint Vincent, ici fidelement reproduite, demeure.suggestive : elle nous reporte aux tout premiers debuts
de la Mission, quand Vincent et ses compagnons se dipensent
aux predications dans les campagnes, quand ils rigent dans
les paroisses cette ficonde nouveaut : la Confrrie.de la charite. II faut ici rappeler et souligner que, d cette date, le rejeton vigoureux qui devait sortir de cette couvre, n'avait pas encore bourgeonn6. La Compagnie des Filles de la Charitd est
idi encore en germe, en ses premiers liniaments. De cette
ConfrErie de la Charit6 (ne l'oublions pas} devait sortir ce
bouton d'or, gtoire de Vincent, les Filles de la Charit6. C'est
en effet le ag
deux ans apres cette prdface
9 novembre 1633 et ce lvre - que ches Louise de Marillac Vincent riunit, pour
la premire confrence, trois ou quatre bonnes filles de village:
la Coifrdrie de la Charitd -wait suscitd ces magnifiques divouements dont le bon sens de Vincent sut orienter Fut iisation. a Personne ne sut mieux apprdcier ce qu'on peut .de
mander A la charit6 f6minine et en obtenir que l'homme dont

-276-le nom domine I'6dosion de tant d'oemures charitab)A mx.
A cette Confrtrie de la Charit, le chanoine Dognon coasa,
cre tout un paragraphe parmi les umvres de misricorde. Cs
pages sont ici repoduites ; la. dddicace & M. Vincent dit qae
'autoeu les lui a enmruades eu ces debuts de la Mission : als
nous demeurent prsieuses et sont une rduaotien.
Plus de treate ans avast le livre d'Abelly - cet irempla*fble trisor pour la vie de saint Vincent -

ntas amons idi

consignis par dcrit et inmprimis sous les yeux de Vincent et de
ses compagnoau, ces quatfe ou cinq rbglekents, trs simles,
tres 'bons et gdnlralement approuvds, tels qu'ils les ont faits.
Une -uvre de Vincent - la Compagnie des Filles de la
Charitd - est 14, dans son germe, dans sa geniale- simpliciti.
C'est ce que nous redisent et rivelent cette didicace et ces pages consacries jadis, er. 1632, a M. Vincent. - F. C.
LE BOl:
LABOUREUR
ou
PRATIQUE FAMJLIERE
' DES VEITUS DB S. ISIWOR. LAOUjREUR.
POUR. LES PERSONNES DR SA PROFESSIO.
PRINCIPALEMENT E GENERALUMENT POUR
TOUS CRUX gUI vIvarr Un VIE CaMMUNE
ET POURI L SOULAGEMEIU
l
DE MESSIEURS
CATECHISTES,
TOUCHE DE

LES CUREZ, PREDICATEUS,
MISSIONNAIRES, ET AUTRES, A gUI

ONNER LES ENSEIGNEMKNS DR SAU;T,

AU PEUPLE DES VILLAGES.

par R. DocNso, chanoine de Verdun,
augmentd en cette 6dition de
plusieurs chapitres.
A Paris,

chez Gervais AL.Ior, au Palais,
proche la Chappelle S. Michel.
MDC XXXII

Avec privilege et approbation.
A Monsieur,
Monsieur
Vincent de. Paul,
SuPriear des. Prestres de la Missio de Paris.
Monsieur,
Deux raisons me convient A vous dedier Le Bon Laboureur;

la premibre est Paction de grace qui vous est dene par tous

(i) Gustave Fagniez : La femme et Ia socidt fwufwise
dnt l, prenmikr moiid du xviu sie
- Paris, Igg, Vor
pages 311-367.
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les boas Laboureurs, pour le profit qui leur vient de von saints
Exercices, lesquels obligent tous ceux et qui s'en resseatent,
et qui ea oat quelque cognoissance, A.benir Dieu. de -our avoir
transmis par une metempsycose qui n'appartient qu'a luy,
1'esprit, les affections et le dessein avec le nom (2) de grand
Patron des missionnaires S. Vincent Ferier, por le bien
de. nostre siede, oh les missions apostoliques qu'il institua de
son temps sont notoirement plus ndcessaires que jamais elles
ne le furent Que benist soit Dieu de vous avoir donn6 cet
esprit et l'ardente charit6 de Jesus-Christ qui vous presse,
comme nous le voyons, de courir au secoura des Ames qui lui
coustent tout son sang ; et benist ceux qui pressez par la
mesme charit6 vous assistent en une entreprise de, waye laborieuse, mais si honorable, et si noble, qu'il n'en est point
de plus excellente, puisque t'est celle qui divinise les hommes,
qu'elle associe aux travaux du Sauveur, et les fait ses coop6rateurs au salut des hommes mesmes pout lesquels i est mart.
Hoummes entre lesquels je no doute pas qu'on ne doive considcrer tous les pre~iers nza que le moode a'a daign quasi
regarder, les Laboureurs et autre habitans des villages, puisqu'ils. ont est6 singulierement considrables. Nostre Seigneur,
qui pour leur tes(3)moigner son particulier amour a voulu
qu'ils eussent les premiers la. nouvelle de sa naiasance au
monde, coune s'il. fust n6 premirement. pour eux, eat ald
pendant les andes de sa manifestation les chercher
b
et IA
par les villages et bourgades pour leur annmncer le Royaume
de Dieu ; et enfin a biena daign6 par une prdrogative de faveur incomparable se Ils accompagner aux travaux de sa
passion. Car Simon le Cirda6en qui l'aida au port de sa
croix estoit, dit l'Evangtliste, un homme qui venoit du village ; toutes considrations dignes de ce ale braslant que
vous avea pour les pauvres villageois : ausi certes aez-vous
ceste consolation et cest advantage en vestre desseiqqe quay
que nostre sicle soit indiscrtemiot critique, et que la pluspart du monde aujourd'huy mesuaant A son sentiment les projets (sic) de la d6votion d'autruy, se mesle de censurer tuns
les establissements nouveaux, sait d'Ordres religieux, soit
d'autres Congregations ou Communautez : la vostse niantmoins par (4) un certain privilege secret, qui est une manifeste bnaddiction de Dieu demeure & couvert de la coatradistion des langues, et rencontre une approbation. gdn~rale, et
dans I'esprit et dans la bouche de tous aeux qui scavent (ce)
que c'est, qui oný este parfumes de la bonne odeur dont vous
embausmez tous les lieux oh vous alle, et recoignoissent en
I'abondance et suavit, de vos fruits, que I'arbre qui les produit ne peut estre que grandement bon.
Or, outre ceste raison qui est g6nerale, j'eo ay une autre
qui m'est particulibre de vous dddier Le Bar Labourer e'est

-278I'accueil que vous lui avez fait A sa premiere sortie qui l'obiTge A se repr6senter a vous sur le point qu'il est de paroistre
une seconde fois ; et comme ii n'est au monde que pour sevir A l'instruction des personnes champestres il vient vous
offrir tout ce qu'il est, et tout ce qu'i peut, et mendier chez
6
vous le crddit qu'il lui faut pour estre utilement employ .
A
graces
car,
relais,
de
est,
ait
Non pas que cy devant il
Dieu, il a (5) est6 au delA des esperances de son autheur,
mieux venu par tout oh il s'est pr6sent6 qu'll ne meritoit ;
mais parce que la recommandation qui s'y est veue de vostre

part jusques A present, luy ayant acquis de la crdance, il se
persuade que quand il s'advouera desormais pleinement de
vous, vous le traiterez tout A fait comme vostre, et qu'avec
une extraordinaire charit6 vous suppl6erez ses ddfauts qui ne
sont que trop frdquents.
II eust est6 mieux pour luy qu'avant entreprendre linstruction des autres, il eust pris luy mesme ses Institutions chez

vous ; mais pour tout dire, il m'est arriv6 quelque chose de
pareil a ce qui advint autrefois lA un grand Ecclsiastique
d'Espagne Maistre Avila, quand il vit la Compagnie de Jesus
establie par S. Ignace : Voila, dit-il, un dessein que j'avois
congeu, mais avec tant de confusion que mon esprit n'a peu
I'enfanter. Je dis que le mesme en quelque facon m'est advenu, sans vouloir pour cela entrer en comparaison avec ce
grand homme. Et de (6) fait, c'est une vrit6 que je croy vous
avoir autrefois advoue, qu'ayant pense dks longtemps A contribuer ce que je pourrois au secours des pauvres gens des
villages, y oblig6 et par ma naissance, et par ma condition
d'Ecclsiastique, et par les n6cessit6z que chacun ne voist que
trop par tout : comme je m'estois mis en devoir de faire
reussir ce projet selon ma port6e, j'appris heureusement
l'Institut de voste Congr6gation voude au salut de ces mesmes personnes pour qui je prdtendois travailler, et ce fut ceste
sympatie d'inclination et de vis6e & mesme but qui me fit ardemment rechercher l'honneur de votre cognoissance, que je
ch6riray toute ma vie, et le moyen d'apprendre dans la pratique de vos exercices, oh de vostre grace vous me donnastes
autant d'employ que mon loisir me le permist, A estre bon
Missionnaire, et qui me fit advouer spcialement que je rencontrois en vos Missions ce que j'avois cherche avec tant de

peine et que je n'avois point trouvd ailleurs, la vraye (7)
facon d'assister utilement les Laboureurs. Et n'eust est6 que
le pauvre Bon Laboureur s'estoit deslors monstr6 plus qu'A
demy, et que sof- impression estoit presque acheve, je 1'eusse
retenu tout a fa!, mais jusques a ce qu'il eust appris en vostre eschole ce qu'il aurait par aprAs a redire aux gens des
villages : toutesfois comme il estoit fort avance, je luy permis, parce que vous 1'ordonnastes ainsi, de se laisser voir,

-

279 -

A charge que si une autre fois, il repassait sous la presse,
vous lui feriez ta charitn
de luy corriger ses d6fauts ; c'est
I'effet de cette promesse qu'il a attendu, et dont vos occupations sdrieuses et continuelles, comme je croy, l'ont frustr.
jusques A prdsent. On ne laisse pas cependant de le presser
de se produire encore un coup tel qu'il est, et ii le fait pour
contenter ceux qui le pressent. Mais ce n'est pas sans prendre vos livr&es, afin qu'il ait plus de sujets de se dire vostre :
car il a emprunt6 de vos missions les regles et 1'institution de
vostre Confrerie de la Charit6, (8) pour les publier par tout
ohi il se trouvera, comme exercices tres propres aux Laboureurs, et de pi6t6 exemplaire et grandement n6cessaire aux
villages : avec esperance tousjours que vous lui ferez un de
ces jours la charitW entiere et tiendrez coup A vostre promesse,
afin qu'il paroisse moins d6fectueux la troisiesme fois quil se
montrera, sil passe si avant ; c'est de quoy je vous supplie,
Monsieur, et de me continuer I'honneur de vos bonnes grAces, avec la place que vous m'avez donno parmy vos missionnaires, et la qualitd de, Monsieur, oostre tris humble et tris
affectionnu seroiteur.
R. DoGsoN.
p. 483, parag. 6. De la Confrerie de la Chariti.
On des bons effects de ceste venirable et c6lebre Compagnie
de Prestres s&culiers qui se sont aggregez depuis quelques
annres A Paris pour servir aux missions, et se vouer entisrement au salut des habitants de la campagne, quelque part
qu'on les appelle, est de pourvoir au soulagement des pauvres malades, qui ordinairement sont fort negligez dans (484)
les villages s'l n'est pourveu A leur secours par quelque
moyen charitable. Car comme est tout plein de ces lieux, ii
y a quantitd de pauvres gens et que les visites de charit6 n'y
sont pas frdquentes es jours principalement de travail, que
chacun pense plus A son petit train et a son embarras qu'A
autre chose, il arrive assez souvent que ces pauvres personnes
qui A mesure qu'elles cessent de travailler, cessent aussi d'avoir de quoy se deffrayer, soudain qu'elles sont assistez par la
maladie, se trouvent en disette de toutes choses, et mesme
abandonnees de tout le monde, voire de leurs plus proches :
lorsque la femme par exemple est contrainte d'aller glaner
ou travailler autrement A ses journdes pour gagner sa vie, A
peine de mourir elle-mesme de faim, pendant que le pauvre
mary est gisant sans assistance quelconque sur la paille, avec
un petit morceau de pain bis bien dir, et une escuelle d'eau
qu'elle luy aura laiss6 le matin pr&s de luy, pour tout rafralchissement, et pour sa provision le long de sa journe : on
que la femme estant malade, le mary sera contraint de la quitter pour aller servir aux macons, couper du bois, battre en la
grange, etc., pour la mesme obligation.

--28oPour A quoy remdier ces Messieurs en tous les endroita
oas leur mission les arreste, concluent tousjours les exercices
de leur Institut par I'establissement d'une Confrrie de Filles
et de Femmes, dont I'adresse est plus grande autour des
malades que non pas des hommes, lesquelles entreprennent
le soulagement de ces pauvres gens ainsi abandonnez, et ceste
Confrdrie s'appelle de la Charit6 pour honorer Jdsus-Christ
(485) nostre Seigneur, Patron d'icelle, et sa sainte mare, en
assistant les pauvres malades de la paroisse corporellement
et spirituellentent, en procurant que ceux qui tendront a la
mort, partent de ce monde en bon estat, et que ceux qui guerissent facent resolution de ne jamais plus offenser Dieu.
Et d'autant que cette Confrerie seroit grandement necessaire par tout, et que les Regles que ces Messieurs de la
Mission en ont dressee sont tres bonnes, et ont est6 apres plusieurs espreuves generalement approuv6es, pour faciliter cest
establissement par tout, je croy les devoir icy presenter telles
qu'ils les ont fait.
Premierement, ladite Confr&ie sera composde de certain
nombre de Femmes et de Filles, lesquelles en esliront trois
d'entre elles A la pluralit6 des voix de deux ans en deux ans
le lendemain de la Pentecoste, dont l'une sera superieure,
I'autre tresorire et l'autre garde des. meubles, et ces trois
officires auront I'entire direction de ladite Confrdrie, avec
un habitant pieux et charitable, qu'elles esliront, qui sera leur
Procureur, aussi de deux ans en deux ans.
Secondement. - La Supdrieure prendra garde A ca que
le present RIglement s'observe, que chaque personne de ladite Confrerie face bien son devoir, recevra au soin dicelle
les pauvres malades et les congddiera, de I'advis des autres
deux officires. La tr6soriere servira de conseil A la Sup&
rieure, et gardera I'argent dans un coffre a deux serrures, dont Ia suprieure gardera l'une, et elle I'autre, exceptd
qu'ele (486) pourra garder un escu entre ses mains pour
subvenir au courant de la despense, et en rendra compte le
lendemain de la Pentecoste, de deux ans en deux ans, en la
presence de Messieurs les curis et habitans qui dsireront s'y
trouver. Et la garde-meubles servira aussi de conseil a la Superieure, gardera, reblanchira et raccommodera le linge de ladite Confrrie et en rendra compte a parei jour : Et le Procureur procurera la manutention de ladite Confrdrie, et la
conservation et augmentation du bien d'icelle, tiendra un
contrerolle des questes, et dressera, si besoin est, le compte
de ladite thresori&re.
En troisiesme lieu. Les servantes des pauvres serviroat chacm jour lesdits pauvres malades, et leur apporteront a manger chez enx, questerent les dimanches et festes tour a tour,
assisteront a la messe de ladite confrdrie, qui se dira le pre-

miers dimanches des mois en la chapelle de ladite CharitY, se *
confesseront et communieront A mesme jour, assisteront A la
procession qui se fera aprs Vespres A l'entour de l'eglise, et

en laquelle se chanteront les Litanies de }Jsus, ou celles de la
Vierge, et aprbs cela entendront la lecture qui se fera dudit
Reglement A mesme jour. S'entrech&iront comme sceurs,
s'entreconsoleront et assisteront en leurs maladies et afflick
tions, assisteront A I'administration des sacrements, et A l'enterrement de celles qui d6cederont, et des pauvres qu'elles
auront assistS. Feront dire une messe pour lesdits pauvres qui
mourront et un service pour elles. Feront le signe de la Croix
le matin A leur (487) resveil, diront le Pater, l'Ave, le Credo :
estant lev6es, au pied du lict, se recommanderont a Dieu, et
proposeront de ne le point offenser ce jour-la, et de faire toutes
leurs oeuvres en union de celles que nostre Seigneur a fait
lorsqu'il vivoit sur terre : se souviendront par fois le long de
la journde, de Ia presence de Dieu : diront le Benedicite devant
le repas et les GrAces apr6s ; feront 1'examen de conscience le
soir avant de se coucher ; diront ensuite le Pater noster, l'Ave
Maria et le Credo, et dresseront leur famille A faire de mesme, le tout n6antmoins sans obligation A pdch6 mortel ny
viniel.
En quatriesme lieu. Elles donneront A chaque pauvre malade autant de pain qu'il en pourra honestement manger, un
demy septier de vin mesure de Paris,, et cinq onces de veau
ou de mouton, avec un potage A chaque repas, s'ils n'ayment

mieux la viande rostie A souper. Et les jours maigres, ii leur
sera donna deux oeufs le matin, avec un bouillon et un peu
de beurre, et autant le soir. Et pour ceux qui ne pourront
manger de la viande solide, il leur sera donn6 des bouillons et
des oeufs frais trois ou quatre fois le jour, et une femme
pour garder ceux qui seront seuls chez eux, et beaucoup malades ; laquelle sera payee des deniers de ladite Confr&ie
et r6put6e du corps d'ieelle.
J'ajoute icy pour faciliter par tout la pratique de cette charitable d6votion, qu'ili n'est pas toujours absolument necessaire d'establir pour cela une Confrrie nouvelle. Car en quelques (488) endroits oi 1?on n'a pas voulu multiplier le nombre
des Confrdries pour bonnes considerations, on s'est contentd
de trier .de quelque confrerie auparavant institude du Tres
Sainct Sacrement, du Rosaire, ou de Sainet Isidore, certain
nombre de sceurs plus affectionndes qui se sont ehargdes exclusivement, au reste des autres de cette d6votion, en telle
sorte n6antmoins que la recepte, la despence, et les comptes
de la Charitd sont tousjours s6parez de ceux de la Confrrcie
A laquelle elle est annexee ; et cela, grAces i Dieu, a liien
riussi jusques A prisent, et pourra redssir encore ddsormais.
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LES tVfQUES LAZARISTES DE 1704 A NOS JOURS

En dehors des quelques 34 eviques actuellement en exercice, la Congregation de la Mission a compti - surtout depuis le xx* siece - d'asses nombreux membres honoris de
l'episcopat. Celui qui, chronologiquement, ouvre la liste, est
Mgr Francois HRbert, nonmed en x7o4, d I'evchd d'Agen.
Ce present essai de liste mentionne seulement les Lazaristes qui, de fait, ont idt revrtus du caractire 4piscopal. Avea
lear titre (le dernier, quand i y a eu transfert de siege), quaIre dates pour chacun d'eux : naissance, entrde dans la Congregation de la Mission, sacre, mort. Squelette chronologique,
bases de toute notice historique. - F. C.
Fevrier 1942.
D'Agostino Andr6, 6v. d'Ariano, 1838, 1857, x888, 1913.
Amesquita Parfait, archev. de Puebla, 1835, 1854, 1886, 1900.
Ampuero Valentin, 6v. de Puno, 1869, 1898, 1909, 1914.
Anouilh J,-B., vic. apost. du Tchely oc., 1819, 1843, 1851, 1869.
Arboleda Emmanuel, arch. de Popayan, 187o, i888, 1907, 1923.
Balducci Pierre, 6v. de Fabriano, 1757, 1774, x818, 1837.

Baldus Jean-Henri, vie. ap. du Kiangsi, 1811, 1829, 1845, 1869
Bel Louis, vic. apostol. d'Abyssinie, 1823, 1846, 1865, 1868.
Biancheri Laur., vie. apost. d'Abyssinie, 1804, 1821, 1853, 1864
Blessing Augustin, vie. ap. de Limon, 1868, 1887,
1922, 1934.

Bonetti Auguste, del. ap. Constantinople, 1831, 1858, 1885,
Bray Giraud, vie. ap. du Kiangsi sept. 1825, 1848, 187o,
Bruguiere Jules, vic. ap. Tchely mdr.ac., 1851, 1872,. 1891,
Bruni Francois, 6v. d'Ugento, 1802, !818, 1837, 1863.
Castro e Moura (Jean Fr. da), 4v. Porto, 1804, 1823, 1862,
Ciceri Nicolas, vic. ap. du Kiangsi mr., 1854, 1874, 1908,

1904
1905.
1906
1868
1932

Clerc-Renaud J.-L., vie. ap. Kiangsi or., 1866, 1885, 1912, 1935

Cluzel Augustin, dl. ap. en Perse, 1815, 1840, 1874, 1882.
Codina Bonaventure, dv. des Canaries, 1785, 1804, 1848,
1857.
Coqset Auguste, vie. ap. Tchely mir.-oc., 1847,
I866, 1887, 1917
Costagliola Gennaro, arc. Chieti, 1850, 1875, 1901,
1919.

Crouzet Jean-Jac., vie. ap. Fort-Dauphin, 1849, I868,
I888, 1933
Dabrowski Jean, auxiliaire de Poznan, 1791,
1853.
Daguin Florent, vie. ap. de Mongolie, 1815, 1837,
1859Danicourt Fr.-Xav., vie. ap. Tchdkiang, 18o6, 827, 1848,
1851, 186o
De Fulgure Jos.-Ant., arch. de Tarente, 1754, -

1818,

18

.

De Jacobis Justin, vie. apost. Abyssinie, 18oo, i8s8, 1849, 3 3i86o
Delaplace L.-Gab., vie. ap. Kiangsi sept., 1820, 1842, 1852, 1884
De Martinis Raph., arc. tit. LaodiWe, 1829, 1845,
1896, 1900

De Neckre LIon, ev. Nourelle-Oridans, 18oo, 1820,
1829, 1833
De Simone Jean, v. de Conversano, 1764, i789, 1822, 1847Domenech Michel, 6v. de Pittsburg, 816, 1832,
x86o, 1878.
Downey
Jacques, coadj. d'Ossory, 1874, 1896,
1922, 1927.
Durou Louis, arch. de Guatemala, 1870, 1901,
1928, 1938.

-
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Elias Abraham, archev. de Senah, 1893, 1916, 1939, 1940.
Fabrigues Joseph, coadj. de Pikin, 1872, 189o, gro, 1928.
Fatiguet Louis, vie. ap. Kiangsi sept., 1855, 1885, 1911, 1931.
Favier Pierre-Alph., vic. ap. Tchdly sept., 1837, 1857, 1898, 19o5
Fenaja Benoit, iv. tit. de Philippes, 1736,. 1751, 18oo, 1812.
Ferrant Paul-LIon, vic. ap. Kiangsi sep., 1859, i88o, 1898, 1910
Ferreira ViCoso Ant., 6v. Marianna, 1787, 18x,
1844, 1875.
Fontanini Charles, dv. Concordia, 1766, 1783, 1827, 1848.
Gallo Philippe, arc. tit. de Patras, 1806, .2823, 1852, 1890.
Gandolfi Louis, del. apost. au Mont-Liban, - 1777, 1817, 1825
Geurts Ern.-Fr., vie. apost. Yungpingfu, 1862, 1882, 19oo, 1940
Gillooly Laurent, dv. d'Elphin, 1819, 1844, 1856, 1895.
Girardi Ferdinand, ev. Serra Aurunca, 1788, i8o9, 1842, x866.
Glass Joseph, dv. de Salt-Lake, 1874, 1891, 19i5, 926.
Gnidovec Jean, 6v. de Skoplji, 1873, 1919, 1924, 1939.
Goncalves C1.-Joseph, Av. de Portaligre, 1841, 1861, 188x, 1924
Gratien J.-B., 6v. de Seine-Infer., 1747, 1767, 1792, 1799.
Guida Jean-Dominique, 6dvque d'Oria, 1776, 1796, 1833, 1848.
Guierry Edm.-Fr., vic. apost. Tchdkiang, 1825, 1848, 1865, 1883
Guillen Jean-Jos., dveq. de Cajamarfa, 1869, 1887, 1934, 1937.
Hdbert Francois, 6veque d'Agen, 165, 1667, 17o4, 1728.
Hombach August, archev. Tegucigalpa. j879, 1899, 1923, 1933
Jarlin Stanislas, vie. ap. de Pikin, 1856, 1884, 19oo, 1933.
Jovinelli Franois, veque de Bovino, 1768, 1791, 1833, 1836.
Lamourette Antoine. dv. Rhneet-Loire, 1742, 1759, 1791, 1794
Laribe Bernard, vic. apost. Tchdkiang, 18o2, 1823, 1845, 185o
Lasne Ch.-Fr., vie. ap. Madagascar mtu. 1868, 189o, 1911, 1927
Lavaissiere Pierre, vic. ap. Tchhkiang, 1813, 1835, 1847, 1849.
Lesnd Franc., ddleg. apost. en Perse, 1846, i868, 1896, 1910.
Letizia Camille, dv. de Tricarico, 1798, 1815, 1838, 1859.
Lynch Jacques, vie. apost. d'Ecosse, 1807, 1839, 1866, 1896.
Lynch Jean-Jos., 6v0q. de Toronto, i816, 1839, 1859, x888.
Mac Cabe Cornelle, dv. Ardagh et Clanmacnoise, x82o, 1844,
x868, 187o.
Margarita. Louis, eveque d'Oria, I8oo, 1821, 1851, 1T88.
Matta Jdr6me Jos. da, dv. de Macao, 18o4, 1823, 1846, 1862.
Mejia Charles, 6v. de Tchuantepec, 1852, 1869, I9o3, 1937.
Misner Paul, vie. apost. du Yukiang, 1891, 1911, 1935, 1938Mladenoff Lazare, vie. ap. Bulgares-unis, 1854, 1874, 185-, 1918
Monteiro Fernand, dv. Espirito-Santo, 1866, 1885, iooI, 1916
Montyty Hilar., d1l. apost. en Perse, 1854, 1873, 1891, 1921.
Mouly Jean-Martial, vie. ap. de Pikin, 1807, 1825, 1842, 186W.
Mullener Jean, vic. ap. du Sutchuen, 1763, 1699, 1716, 1742.
Nanni Frangois, dveque de Teramo, 1749, 1769, 1805, 1822.
Odin Jean, &v4q. La Nouvelle-Orldans, i8oo, 1822, 1842, 1870
O'Farrell Michel, ev. de Bathurst, 1864, 1887, 192o, 1928.
Parodi Emile, arch. de Sassari, 1854, x8go, 9go5, j916.
i

Philbert Nicolas, evbque des Ardennes, 1724, 1741, 1793, 1797

8So6, 1838.
Pires-Pereira Gadtan, 6v. de Nankin, 1763 Rameaux Fr.-Alex., vie. ap. Kiangsi-Tch~kiang, 1802, 1824,
1840, 184526
Reynaud Paul, vic. ap. du Tchlhiang, 1854, 1873, 1884, 19
Rojas Guill., arch. de Panama, r855, 1887, 1912, 1933Rosati Joseph, 6v. de Saint-Louis, 1789, 1807, 1824, 1843-

Rouger Ad.-Fr., vic. ap. Kiangsi m&r., 1828, 1851, 1884, 1887
Ryan Et.-Vinc., iv. de Buffalo, 1826, 1844, x868, 1896
Salomoni Jos.-August., &vq. Cundo, 18oo, 1842, 185o, x874
Sarthou J.-B., vie. apost. Tchily oc.,

Scarabelli Pie-Louis, ov. Sarzane,

184o, 1861,

1885, 1899

1775, 1774, 182o,

1843.

Schraven Fr.-Hub., v. ap. Tchengtingfu, 1873, 1894, 1921, 1937

Schumacher Pierre, 6v. Portoviejo, 1839, 1857, 1885, 192g.
Sheehan Edouard-Jac., v. ap. Yukiang, x888, 19o8, ag29, 1933
Silva Frangois, dv. de Sao-Luiz, 1866, x888, 1907, 1918.
Sontag Jean-Em., del. ap. en Perse, 1869, 1887, 1910, 1918.
Souza-Saraiva Joachim, 6v. de Pikin, 1774 - x8o5, 18x8.
Spaccapietra Vinc., arch. de Smyrne, 1801, i819, x852, 1878.
Stork Gaspard, ev. San-JosL Costa-Rica, I856, 1874, 1894, i92o
Tadd6i Ferdinand, 6v. de Jacardsinho, 1867, 1883, 1927, 1940.

Tagliabue Fransois, vic. ap. de Pikin, x182, 1854, 1870, 1890.
Tanoux Etien., ev. St-Pierre (Martin.), 1842, 1863, 1898, i899
Tarlo Barth.-Mich.,

ev. Posnan, 1656, 1677,

17o9,

xI76

Tasso Jean-Vinc., 6v. d'Aoste, 185o, 1867, igo8, 1919.
1Thiel Bern., iv. San Josd Costa-Rica, x85o, 1869, x88o, i0go.
Thomas Jacques, del. ap. en Perse, 1833, 1858, 1883, 1910.
Timon Jean, Avuque de Buffalo, 1797, 1823, 1847, 1867.
Torres August., 6v. de Tulancingo, i818, 1847, 1882, 1889.
Touvier Jean-Marcel, vie. ap. Abyssinie, 1825, 1850, 187o, i888.
Trucchi Pierre-Paul, &v. de Forli, 18o6, 1822, 1846, 1887.
Vic Casimir, vie. ap. Kiangsi orient., 1852, 1873, i886, x912.
Wollgarten Ch.-Alb., vie. apost Limon, 1897, 1914, 1935, 1937

LIVRES
Berlin,
Vinzenz von Paul. Werner LEIDBRAD. Otto Muller, 1941, li17 pages.
Evoluant dans son milieu et son temps, vivante biographie de Vincent, ecrite par un mddecin, depuis longtemps
familiarisd avec les bonmes sources vincentiennes.
Paris,
Saint Vincent de Paul. Andr6 THERIVE. Albin Michel, 1941, 32 p.
Suivant le gaht de notre temps, et dans une note de

moderne sensibilitY,
sive,
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quelques pages de biographie cur-

prestement enlevles par un litt6rateur que seduisit

un jour la vie d'un saint A la psychologie myst6rieuse.

Paul RENAUDIN. - Risurrection de la France (x589x64o). - Paris, Bloud et Gay, i941, xa4 pages.
Lni monument hroique du pass franfais, aelni oih parmi ses contemporains grandit et agit entre beaucoup d'autres Vincent de Paul : ici et IA on I'aperoit discr&tement,
dans la foule de ceux qui travaillent et font honneur. L6g&re esquisse d'ensemble par I'auteur d'une des meilleures vies modernes qu enous ayons de saint Vincent de
Paul.

Maurice COLLARD. - Coeur d'ap6tre, Joseph Baeteman. - Paris, 95, rue de Sevres, 1941; 224 pages.
Vivante et vibrante biographie d'un coeur d'apAtre qui
n'a pas eu pear de vivre (29 septembre 188o- z8 octobre
1938). Appel: par des instances rditdrees d'Ames reconnaissantes, ce livre a deja fait beaucoup de bien, il simera encore' ses bienfaits. Le heros y parle un langage aadent,
reflet et echo de cette Ame missionnaire... Vraiment un
beau et bon livre.

J.-M. PLANcnET. 1942.

Nouvelle vie des Saints -

Paris,

Quelque 365 vies de saintes et belles Ames, en majeure
partie dejA canonis6es. Condens6e en une bonne page, chacune de ces brives biographies poursuivra son apostolat
quotidien. Qui veut se grandir doit garder au coeur un
noble ideal, en vivre, et marcher a la suite -de ces chefs
de file que sont, parmi nous, ces nobles coeurs, ces fleurs
d'humanitd agrandie et dilatee.
Note biographique. Richard Dognon, dit le jeune, le
chanoine de Verdun, qui, en 1632, dodiait & Monsieur Vin.
cent, son livre Le Bon Labouuear, (Voir plus haut, pages 274281) 6tait titulaire de la 36' prbende, en la cathedrale de
Verdun. Le 1o avril 1622, il suceddait en cette stalle canoniale
A un autre Richard Dognon, son oncle fort probablement,
decedd la veille, 9 avril 1622. Ce dernier, issu d'une famille
verdunoise, nd A Verdun en 1554, etait pourvu, le 21 mars
1591, de la susdite 36" prebende. Frappe de paralysie sur la fin
de sa vie, il supporta chrntiennement ses souffrances, en souvenir de quoi ses hdritiers font graver sur sa tombe cette sentence : Quod nocet, docet. (Cf. N. Robinet, Pouill du diocese de Verdun, 1, p. a17). Une distraction de ce savant au-

teur attribue A I'onde les livres da neven ('ami et disciple de

-286Vincent) qui meurt en 1638. Voir aussi : chanoine Frizon
(189o0-895) : Dictionnaire des hommes illustres du pays wtrdunois (Bibliothique de Verdun, ms. 614).
ACTES DU SAINT-SIEGE
i. Sacrie Congregation du Concile. -

Prot. 2805/4s

. Le

30 jlin x941 est prorogee pour cinq ans la facultd concedde
aux Visiteurs de la Congregation de la Mission de sous-deleguer les cur6s pour instituer en leurs paroisses - servatis
servandis - I'association des Enfants de Marie, suivant le
Rescrit du 25 juin 1936. - Voir Annales, 1936, p. rioo.
2. -

Le mardi 8 juillet 1941 se tient la Congregation ordi-

naire sur le non-culte, dans la cause d'Elisabeth-Anne Bayley,
veuve Seton, fondatrice de la Congregation des Soeurs de la
Charit4 de Saint-Joseph, a Emmitsburg, aux Etats-Unis
d'Amerique. (Acta Apostolicae Sedis, 1941, p. 341).

3- - Le g9 juillet 1941, a l'eglise cathddrale de Caxias,
en I'Etat de Maragnon (Bresil) est nomm6 comme premier
kvlque de ce siege nouvellement erigi M. Louis-Conzague
Marelim, pretre de la Mission, (Ibid., p. 362).

NOS

DIFUNIITS

MISSIONNAIRES 1942

i. Fol (Franaois), coadj., d&.

Turin, le 16 dec. 1941, 59, 40.

Zaballos (Michel), cl., dec. Hortaleza, le 9 nov. 1941, z9, 3
3. Fasano (BartheL), pr. dS.c a Come le 27 d6c. 1941, 74, 49.
4. Parrang (Jean), pr., dec. & Paris, le I2 janv. 1942, 72, 52.
2.

5. Broutin (Henri), coad., dec.
Musinens, 17 ianv., 61, 45.
6. Zegers (Pierre), pretre, dc. Panningen, 13 fev., 42, i8.
7. Sabatier (Pierre), coad., dec. a Paris, le 25 f&vr., 8o, 62.
8. Cepurski (Jean), pretre, d&c en Pologne le
, 54, 36.
9. Bogaert (Thxodore), pr., dec. P6rigueux, 15 mars, 65, 42.
1o. Veron (Charles), coadj., dec. Paris le 31 mars, 81, 53.
iz. Weissmann (Jean), pretre, dec. Cracovie, 17 fdvr., 65, 46.
12. Gonzales (Epiphane),.pr., d6c. Tardajos,
31-U-1941, 34, 18
13. Zamanillo (Rodolphe), coadj., dec. Madrid, zo f-r., 50,
314. Barbero (Philippe), coadj. dec. Madrid, 3 mars,
77, 59.
15. Tobar (Fernand), pretre, dec. Madrid to mars, 29, 12.
16. Martelanc (Alex.), pr., dec. Ljubljana, 20-11-1941, 6i, 14
17. Poupart (Raphael), pr., dec Carcassonne. 7 mai 1942,
65, 46.
18. Bauden (Jules), pr.., d6c. a Buenos-Ayres, mai, 68. 45.
19. Fong (Simon), pretre, dec. Chala, mai 1942,
34, iz.
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Rosina Kahler, Hospice de Bischotshofen (Salzbourg), 30, 4

Franziska Mayr, Hopital Ebbs (Salzbourg), 67, 45.
He6lne Stanglmeier, Alidnes de Salzbourg, (Salzb), 37, 12.
Marie Bauml, M. de C. de Schermberg, (Salzbourg), 36, 12.
Marie Krutzler, H6pital Zell am Ziller (Salzbourg), 35, 14.
Madeleine

Klinger, Hospice de

Haring (Salzbourg),

33, 3-

Barbe Breuer, Maison Centrale de Cologne, 44, 17.
Marie Montlouis, Maison Centr. de Quito (Equateur), 64, 39.
Adrienne Basroger, M. St. Genes, Clermont-Ferrand, 6o, 39.
Marie George, Hotel-Dieu de Valenciennes, 8o, 57.
Pauline Debono, Mis&ricorde d'Alexandrie (Egypte), 83, 57.
Franqoise Labonnote, H6pital St. Andrd de Bordeaux, 65, 4o.
Magdelaine Merieux, Maison de Charit6 d'Avignon, 76, 53.
Marie Boutie, Maison St. Louis de Bordeaux, 60, 38.
Catherine Noirfalise, Hosp. St. Mort, Huy, (Belgique), 77, 5o.
Jeanne de Livonni&re, M. de Ch., Fontenay le Fleuri, 66, 44.
Valentine Sudre, H6pital de Campanha (Brisil), 68, 43.
Berthe Bettendorf, M. St. Genes, Clermont (de Muno), 57, 34.
Marie Rolle, Maison de Charit6 de Caen, 77, 44.
Maria Lopez-Fradis, Hpital de Cuevas (Espagne), 33, 8.
Marie Kamela, Maison Centrale de Cracovie, 66, 43.
Margarida Pecego, A. Ste. LIopol, d'Icarahy (Brdsil) 73, 49.
Anna Azedo, Asile de Barbacena (Bresil), 79, 44.
Djanira Rosa, Sanatorium de Nogueira (Brusil), 27, 5.
Caroline Silva, Asile Ste. Th6rkse de Rio de Janeiro, 86, 45.
Benedicta Paiva, H6pital Pedro II de Recife (Br6sil), 29, 6.
Anna Motta, Coll6ge Imm. Cone. de Rio de Janeiro 77, 54..
Judith Trombert, H6pital de Cascadura (Brsil), 53, ro.
Catherine Carty, Asile d'Ath&e, go, 66.
Jos6phine Issautier, Maison St. Bonaventure, Lyon, 76, 55.
Catherine Donnevert, H6pital de Ning-Po (Chine), 71, 3&
8
Marie Le Saint, Hospice Gimont, (d'Amiens Cozette), 78, 4&
Marie Hyart, Maison de Charitd du Raincy, 86, 64.
Anne-Marie Hames, Hopital St. Nicolas de Metz, 63, 43.
Virginie Madiot, H8pital d'Angers, 71, 39Louise Faure, H6pital de La Grand-Combe, 85, 64.
Jeanne Pineau, H6p. St. Luc, Lyon (de St. Etien. Ch), 63, 36.
Carmen Calveras, Crolx Rouge de Madrid, 59, 34.
Rita Arana, H6pital civil de Malaga, 66, 43.
Joaquina Llano, Maison Centiale de Madrid, 78, 54.
Johonna Reis, Maison Centiale de Cologne, 92, 69.
Anne-Marie Labbe, Maison Centrale de Cologne, 8x, 56.
Ci•ile Peiner, Maison Centrale de Cologne, 71, 35.
Kunigonde Maihttz, Maison Centrale de Cologne, 68, 44.
Marie Aliz, Maison de Charitd de Lamballe, 74, 50.
Jeanne Mounin, M. de C. St Jacques du Ht Pas, Paris 8a, 5b-

-288Adele Batel, M. de CharitW, St. Eloi de Reuilly, Paris, 79, 57.
Ursule Orieux, Maison St. Vincent, L'Hay, 62, 33.
Leonie Garcia, Orphelinat d'Alger, 44, 13-

Antoinette Becaud, Maison St. Paul de Lyon, 69, 46.
No6mie Raynal, Maison St. Vincent de Musinens, 42, 20.
Aug. Dauchy, M. St. Genes, Clermont (ChAlons H-D), 81, 49
Barbe Migdal, Lwow (Province de Cracovie) 8o, 6a.
Jeanne Czepek, Maison Centrale de Chelmno, 54, 32.
Cdcile Lu Kowska, Maison Centrale de Chelmno, 88, 71.
Marie Tailleur, Hospice de Belletanche, 74, 45.
Jeanne Grousset, Hopital de Nivelles (Belgique), 85, 62.
Eug6nie Gleize, de Clichy (dc6dde a La Teppe), 75, 52-'
Adolphine Robinet, H6pital de Cahors, 8o, 52.
Marie Daumon, de Cahors (dMc6dee & Mazamet), 35, 12.
Marie Bressy, Maison de Ctd de St. Louis (Marseille), 65, 34Urbanie Van Middelem, M. du S.-C., Rochefort (Bel), 58, 34Camille Caronni, Maison Centrale de Turin, 76, 52.
Eldonure Gallucci, M. de 1'Im- de Luserna, (Italie), 82, 6o.
Judith. Gaudenzi, H6pital de Bellinzona (Suisse), 44, 2o.
Th&6rse Lppori, Maison de l'Immacule de Luserna, 87, 58.
Therse Momo, Maison de l'Immaculde de Luserna, 83, 58.
Lucie Visca, H6pital de Somaglia, 54, 28.
Marie Deuly, Maison de Charit6, Clichy, 67, 35Catherine Fenart, H6tel-Dieu de Montmirail, 63, 40.
Marie Boumier, H6pital de Bazas, 41, 17.

Henriette Pichard, Maison de Charite, Clichy, o8, 53.
Eldonore Gauche, H6pital gendral de Valenciennes, 63, 42.
Olympia Gomes, Providence de Recife (Bresil), 84, 55,
Marie Azevedo, Maison Centrale, Rio de Janeiro, 27, 3 mois.
Ernestina Machado, Maison Centrale, Rio de Janeiro, 64 31.
Celina Coutinho, H6pital Caju, Rio de Janeiro, 66, 42.
Odila Oliveira, Santa Casa, Rio de Janeiro, 23, II mois.
Franeisca Vianna, H6pital de la SantW, Rio de Janeiro, 6r, 35.
Rita Cotta, College, Diamantina (Bresil), 84. 64.
Francisca Castro, H6pital Pedro II, Recife, 72, 51.
Jeanne Bordel, Maison de Charitd, Clichy, 79, 46.
Marie Lamothe, H6p. Pasteur, Montevideo (Uruguay), 68, 48.
Jeanne Picardel, Maison de Charit6, Riom, 63, 45.
Marie Le Port, Maison St. Vincent Shang-hai (Chine), 78, 56.
Adele Latger, H6pital de P#zenas, 65, 48.
Delphine Rouquet, Maison de Charit4, Bercy (Paris), 81, 6o.
Jacinta Bazzano, Infirmerie de Flores (Argentine), 76, 45.
Marie Primozic, Maison de Charit6, Bitolj (Yougosl), 65, 4o.
Marie Kiang, Cr6che de Wenchow (Chine), 5o, 25.
Madeleine Perkowska, Province de Varsovie, 55, 35.
Venceslas Nieradzka, Province de Varsovie, 38, 13.
Marie Salwerowicz, Province de Varsovie, 25, 6.
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Marthe Prevost, Paris (St. Denis la Chapelle), Clichy, 64, 42.
Marie Bouilles, Maison de Charit6 d'Avernes, 69, 46.
Marie Parisot, Maison de CharitY, Clichy, 85, 6x.
Irma Seminet, H6pital de Caudebec, 59, 35.
Julie Chevalier, H6p. de Charleville, (Sables d'Olonne), 82, 54.
Celine Dericquebourg, Hospice de Guimerville, 74, 52.
Edma Manoli, Maison Centrale, Beyrouth, 61, 35.
Salvadora Velez, H6pital civil, Malaga (Espagne), 68, 48.
Rita Sanchez-Parra, Colltge, Santona (Espagne), 44, 23.
Antoinette Bonnet, Orp. de Ste. Marguerite (Marseille), 8I, 56.
Adolphine Douspis, H6pital de Mazamet, 36, 16.
Marie Laborie, M. de Charit6, N-D. de Passy, (Paris), 69, 41.
Elisabeth Kamin, M. Centrale de Ladce (Slovaquie), 70, 50.
Marie Dreux, Maison Principale a Paris, 8, 56.
Marie Brun, H6pital d'Ay, 78, 56.
Marguerite Glorieux, Maison Centrale d'Ans, 46, 21.
Marie Delcour, Maison St. Victor, Li6ge, 51, 31.
Louise Baginska, Maison Centrale de Varsovie, 86, 64.
Th6r&se Kvaszenwka, Maison Centrale de Varsovie, 67, 43.
Eugenie Chojnowska, Maison Centrale de Varsovie, 41, 15.
Madeleine Carbone, Maison Centrale de Turin, 76, 49.
.Thdrese Macchi, M. de 1'Immaculee, Luserna (Italie), 82, 58.
Therese Ponzzellini, H6p. des Aliends, Genova Quarto, 71, 5.
Emilia Cellario, Hospice de Cantu (Italie), 58, 34.
Marguerite Parola, H6pital de Sarzana (Italie), 68, 42.
Antoinette Monti, Institut des Sourds-Muets, Genes, 69, 47.
Marie Delfino, H6pital Principal de Turin, 35, i1.
Marguerite Demichelis, H6pital (Policlinico) de Sassari, 65, 43.
Vironique Cherasco, H6p. civil de Alghero (Sardaigne), 68, 48.
Emma Zorloni, Maison Centrale de Turin, 27, 6.
Gesuina Colombo, Maison Centrale de Turin, 44, 22.
Marie Cherchi, Maison de l'Immacul6e, Luserna, 76, 46.
Marie-Rose Verganti, M. de 1'Immacul6e, Luserna, 70, 47Gavine Porcu-Ledda, Maison de l'lmmaculee, Luserna, 54, 24.
Thdodozime Hoinard, Sanatorium marin, Pen-Bron, 86, 5o.
Marie Madore, Maison de Charite de Clichy, 82, 59.
Lilia Genneteau, Maison de Charitd de Clichy, 71, 46.
Anne-Marie Kleine, Maison St. Vincent de L'Hay, 8o, 54.
Marie Sourou, Maison St. Vincent de Chantepie, 94, 74.
Marie Thore, Fondation Greffulhe de Levallois-Perret, 71, 52.
Marthe Demoulin, Hospice d'Auxy, 72, 51.

Marguerite de Fontette, Asile St. Vincent de Lyon, 67, 41.
Nathalie Martin,

Maison

Principale, a

Paris, 52, 20.

Ernestine Guibert, H6pital de Bernay, 55, 24Marie Dervyn, M. de charit6 N-D. de Bercy, Paris, 74, 53Marie Poplinsha, Maison Principale a Paris, 86, 58.
Marie-Therese Dazord, H6pital d'Avignon, 76, 55.
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Marie-Louise Gonnet, Maison de CharitY, Montolieu, 86, 63.
Jeanne Bedoura, Asile St. Luc de Pau, 1oo, 73.
Aline Hecquet, Maison de CharitY, Clichy, 8o, 57.
Marceline Blanc, H6pital de Lamalou, 77, 49.
Catherine Giraud, Maison de Charit6, Tarbes, 85, 62.
Appoline Prudhomme, Maison de CharitY, Montolieu, 72, 48.
Pauline Engel, H6pital Bon-Secours, Metz, 7o, 48.
Marie Gregori, H6pital de Pezenas, 84, 6o.
Charlotte Geandreau, Maison de Charit6, Saint Denis, 85, 55.
Alexandrine Louvet, Hosp. Gimont (d'Amiens Cozette), 75, 55.
Virginie Salome, Maison de Charitd, Saint-Denis, 85, 55.
Felicie Bartodziejska, A. St. Antoine, Goza-Kalwaria, 76, 51.
Agnes Krak, Maison Centrale de Varsovie, 91, 69.
H616ne Ostrowska, Maison Centrale de Varsovie, 87, 58.
Florentine Wojcik, H6pital St. Stanislas, Varsovie, 40, 15.
Yvonne De Lacour, H. Mont1ucon, Asile St. Vt. Lyon, 53, 28.
Marie Levesque, Maison St. Vincent de L'Hay, 84, 58.
Maria Alix, Asile de Melilla (Maroc), 72, 53.
Marie Peret, Orphelinat d'Alger, go, 69.
Joskphe Ubertale, M. Marie-Imma. Luserna (Italie), 83, 61.
Maria Ayna, Maison de Charit6, Barcelone, 74, 45.
Maria Pena, Misericorde Ste. Isabelle, Madrid, 78, 55.
Maria Saloedo, H6pital Militaire de Murcie, 48, 15.
'Thdrse Klein, H6pital Bon-Secours de Petz, 5o, 28.
Louise Bot, Maison de Charit4, Montolieu, 66, .42.
Marie Angles, College St. Louis des Frangais, Madrid, 56, 33.
Adrienne Delhommeau, Hospice de Sully sur Loire, 4o, 17
Marguerite Vignau, Hospice, St. Gilles du Gard, 62, 43.
Marie Bonnel, H8pital d'Agde, 78, 56.
Marie Mayaud, H6pital de Vic-Bigorre, 69, 43.
Marie Perraud, H6pital d'Avignon, 74, 50.
Marie Combe, Asile St. Vincent, La Teppe, 69, 47.
Victoire Armengaud,

H6pital de Marmande,. 77, 5r.

Marie Brachet, Maison St. Vincent de L'Hay, 75,
55H61ene Nicolaides, H6pital de Smyrne, 68, 35.
Trinidad Cardenas, H6pital Bambino Gesu, Rome, 54, 17
Rosa Ferraro, Maison Centrale, Rio de Janeiro, 73,
47.
Maria Ceara, Maison St. Vincent, Friburgo (Br6sil), 34,
io.

Elisabeth Kern, H. St. Joseph de Nagyvarad (Hon.), 56,
Anne Umbehend, H. St. J. de Nagyvarad (Hongrie), 46,
Yolan Neniet, Institut I'lmmaculee, Nagyvarad (Hon), 36,
Maximilienne Roger, M. de Charit6, Cavalla (Gr&ce), 52,
Magdelaine Germann, H6pital d'Alencon, 76,
52.
Marie Brun, Maison de Charit6, Chfteaul'Eveque, 70,
Marie Cazalis, Misericorde de Montpellier, 76, 45.
Madeleine Milles, H6pital St. Vincent, Santiago (Chili),
62,
Am1lie Brianzi, M. de 1'Immaculde, Luserna (Italie),
67,

37.
io.
r5.
31.
42.

31.
45-
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Cherubine Baggioli, Maison St. Simplicien, Milan, 81, 61.
Catherine Gualtieri, Maison St Joseph de Portici, 36, 7.
Anna Neri, Hospice de 1'Addolorata, Rome, 61, 18.
Josephine Chauveau, d'Oullins, H6p. St. Jos. Lyon), 65, 45.
Marie Robert, Maison de Charit6, Montolieu, 76, 54.
Marie Guilloux, H6p. fran4ais Thessalonique (Grece), 59, 39.
Marie Morian, H6pital europeen, Alexandrie, 76, 5z.
Zo6 Banteignie, H6tel-Dieu de Rennes, 74, 47.
Marie Geniez, Maison Ste. Geneviive de L'Hay, 70. 49.
Marie Barthe, Maison St Vincent de L'Hay, 89, 6z.
Jeanne Mathieu, Maison St. Vincent de Musinens, 77, 55.
Angele Couyoumdjoglou, M. de Ch., Bitolj (Yougo.), 31, I.
I an et demi.
Ewige Zapior, H6pital St-Lazare, Cracovie,
Bronislas Ploszezanska, H. G6n6. Tarnopol (Pologne), 54, 34
Joseph Puszkar, H6pital G6ndral, Lwow, 38, 15.
Blanche Barbion, HOpital de Charleville, 70, 48.
Louise Toulet, H6pital de Bagneres de Bigorre, 31, 2.
H616ne Moncany, Maison de Charite de Montolieu 71, 50.
Marie Bobde, Hospice de Guayaguil (Equateur), 72, 5o .
Anne Wisicka, Maison Cle de Chelmno (Pologne), 64, 40.
Gabrielle Landrieux, Maison Principale a Paris, 78, 55.
Rose Julien, H6pital de Montluel, 75, 51.
Pauline Falcou, Maison St-Jacques, Amiens, o8, 58.
Joshphe Meilhon, Maison St-Augustin d'Aversa (Italie), 86, 64.
Julie Meyer, Maison Ste-Marie, Boulogne, 73, 51.
Constance Rebondin, Maison de Charite, Caiffa, 83, 6o.
a
VWronique Maliszewska, H. Ali6. Kulpakow (Cracovie), 3 , 12.
Marie-Louise Fau, M. Charit6, Chitillon s/Bagneux, 46, 26.
Marie Lebre, Maison de Ch. (St-Augustin), a Paris, 73, 54.
Caroline Protsch, H6pital St-Joseph, Paris, So, 52.
Lucile Maltaire, H6pital d'Arequipa (Pdrou), 56, 35.
Louise Petit, H6pital militaire de Lima, 32, iI.
Anne Condolf, H6pital de Callao (P6rou), 72, 44.
Victorine Guibert, H6pital de Chillan (Chili), 51, 24
Marie Fraisse, H6pital St-Michel, PWkin, 86, 69.
Anastasie Sinanis, Maison Centrale d'lstamboul, 38, x6.
Lucia Morales, H6pital militaire de, Lima (Pdrou), 87, 63.
Hermilda Villa, H6pital de Pasto (Colombie), 42, 13.
Helene Gajardo, Misdricorde de Santiago (Chili), 69, 48.
Catherine Acosta, H6pital de Rancagua (Chili), 71, 51.
Claire Espindosa, Hospice de Santiago (Chili), 55, 31 .
Rose Montalvan, H6pital de Lima (Perou), 46, 22.
Marie-Anne Eveno, H6pital de Corbeil, 78, 52.
Catherine Libersart, Maison de Charite, Montredon, 68, 45.
Marie Ollivier, Maison Marie Immaculde, Nice, 72, 43.
Euginie Loup, Maison de Charitd, Montolieu, 64, 41.
Augustine Flament, M. de Charitd, ChAteau-l'Eveque, 72, 47.
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Catherine Steinmann, H. de ChAtel St-Denis (Suisse), 76, 53.
Cecile Piedevache, Maison de CharitY, Vitr6, 82, 58.
Marie Fournel, Asile d'Alienes, Rennes, 8x, 55.
Marie Kerbidy, M. St-Vincent, Vohipeno (Madag.), 52, 28.
Lucie Toro, H6pital d'Armenia (Colombie), 29, 5.
Sophie Serafinowicz, H6pital St-Lazare de Cracovie, 64, 46.
Barbe Niziolek, Maison l'Immaculbe Concep- Cracovie, 59, 36
Marie Germond, H6pital d'Alengon, 31, io.
Marie Hudan, Hospice des Incurables (Amiens), 68, 42.
Ang6le Folli, H6pital de Bosisio (Italie), 53, 32.
Josephine Icardi, M. de I'lmma. de Luserha (Italie), 67, 46.
Marie Rivoual, Maison de Charit6, ChAteau-l'Ev&que, 58, 39.
Jeanne Saint-Julien, Maison St-Martin d'Ainay, Lyon, 85, 53Catherine Hoen, Maison St-Bavon, Gand (Belgique), 64, 37.
Mary Regan, H6pital de Paul, Chicago (Etats-Unis), 75, 48.
Angele Hordejuk, Sanat. d'Otwock (prov. de Varsovie), 31, 7.
Jeanne Borowiec, H 6 p. de Zotkiew (prov. de Cracovie), 28, 6.
Pauline Buchkorn, H6pital St-Lazare de Cracovie, 65, 48.
Marie-Anne Kapps, Maison de Charit6, Montolieu, 79, 52.
Marguerite Audibert, Maison de Charitd, Valence, 45, 23Marie Genevrier, Hospice de Troarn, 79, 55.
Marie Jauziou, Maison Ste Genevieve, L'Hay, 82, 64.
Justine Gellet, Asile St-Vincent, La Teppe, 71, 50.
Emxrance Richard, Asile St-Vincent, La Teppe, 78, 51.
Lucie Camps, Asile St-Vincent, La Teppe, 8o, 58.
Genevieve Moulignie, Hospice du C6teau, 91, 60.
Emilie Guigas, H6pital de Mazamet, 70, 46.
Barbe Kassem, Orphelinat de Beurges (Syrie), 82, 57.
Claudine Bernasconi, M. de Charits, Chateau-Gontier, 70, 45.
Elise Delamarre, Maison de Charits, Angers, 56, 34.
H61lne Alloo, H6pital St-Michel, Paris, 59, 35.
Baptistine Troubat, M. de Charit6, Aix en Provence, 74, 52.
Elisabeth Bratek, Misr. Gostyn (Prov. de Chalmno), 47, 21.
Jeanne Wloczewska, Maison Centrale de Chelmno, 42, 21.
Louise Poplanska, Posndrn, 85, 56.
Marie Vautier, Maison de Charite, Montolieu, 72, 26.
Marie Bordes, Bienfaisahce de Marseille, 70, 47.
Anne Gonthier, H6pital d'Aligre, Marans, 73, 53.
Rose Lesourd, H6pital St-Jean-Baptiste, Rio de Janeiro o8, 57.
Marie Lecomte, H6pital de Parahybuna (Brdsil), 86, 63.
Blanche Silly, Orphelinat de Levignac, 66, 43.
Godelieve De Vestele, M. St-Sauveur, Hal (Belgique), 4o, 17.
Constance Laurent, Hospice d'Andrimont, 73,
52.
Marie Vanderveken, Nsona-Mbata ( Congo Belge), 38, r6.
Th&r6se Rabello, Maison Centrale, Rio de Janeiro, 50, 29.
Anna Pinto, Maison Centrale, Rio de Janeiro, 54, 24.
Philomene Carneiro, Asile d'Icarahy (Brisil), SI,
53.
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Rose Codina, Maison Centrale de Lima, 96, 7o.
Marie Kavanach, Asile du Pino, Buenos-Ayres, 82, 66.
Maria Aloigi, H6pital Pasteur, Montevideo, 64, 44.
Rose Montpellier, Maison St-Vincent, Lyon, 41, 21.
Maria Seeberger, Providence de Fribourg, 68, 46.
Coralie Dransart, Maison de Charite, Beauvais, 79, 55.
Jeanne Escout, Maison Ste Genevieve, l'Hay, 74, 52.
Clotilde Rechenmann, Maison de Charite, Clichy, 54, 28.
Gabrielle Capron, Maison Centrale, Ans les Liege, 67, 44.
Anne-Marie Bretel, M. la Providence, ChAlons slSa6ne, 83, 58.
Louise Berret, M. de Charitd, Sains en Gohelle, 71, 47.
Marie Jubin, H6pital de Fontenay-le-Comte, 69, 47.
Marie-Rose Laine, H6pital de St-Cloud, 84, 6x.
Marie Vors, H6pital de Mazamet, 67, 47Marie Vannier, Maison Charite, St-MBdard (Paris), 84, 61.
Marie-Jos6 Desmet, H6me Gobert, Andrimont (Belg.), 29, 3.
Elisabeth Laurent, Maison Centrale d'Ans (Belgique), 66, 44.
Edvige Edler, M. du Sacr-Coeur, Chorzow (Chelmno), 72, 48.
Angele Lachowiez, HOp. G6nd. Lwow (Cracovie), 55, 30.
Josdphine Kapryan, H6p. G6nd. Zlocrow (Cracovie), 28, 6.
Barbe Gellner, M. Centrale de Cologne, 55, 36.
Anne Hurtgen, Maison Centrale de Cologne, 55, 33Elisabeth Weber, Maison St-Joseph d'Hardt (Cologne), 53, 32.
Th&6rse Krusing, Maison St-Vincent de Godesberg, 70, 51.
Marie Michler, Maison Centrale de Cologne, 54, 31.
Jeanne Rey, Maison St-Vincent, Lalande, 8o, 47.
Justine Robert, Maison de Charite, St-Sulpice (Paris), 73, 51.
Marie Mounard, H6pital de Tarbes, 78, 56.
Ad6laide Delaage, M. de Charit6, Ste-Clotilde (Paris), 86, 59.
Julie Desbois, Hospice du Tronchet, go, 69.
Elena Broochi, Conservatoire St-Clement, Rome, 56, 29.
M6lanie Maes, Maison St-Vincent, Bruges, 78, 53.
Maria Vieira, Hospice de Funchal (Ile Maddre), 37, 16.
Sophie Matuszewska, Maison Centrale, Chelmno, 75, 55.
HBlene Kromolicka, Maison Centrale, Chelmno, 7o, 5x.
Marthe Gajkowska, Maison Centrale, Chelmno, 69, 48.
Marie Malkowska, Varsovie, 59, 35Marie Trachet, Maison Charite du Rouet (Marseille), 85, 62.
Jeanne Nogaro, Maison de Charite, Montolieu, 67, 47.
Gabrielle Fournier, Crche de Constantine, 51, 27.
Adolphine Jouffray, Maison de Charit6, Clichy, 8o, 47.
Jeanne Guenez, M. de Chtd, Ste-Madeleine (Paris), 67, 46.
Marie Escafit, Hospice de Bas-en-Basset, 61, 42.
Marie Marchand, Maison de Charit6, Montolieu, 74, 51.
Emma de la Moutte, Maison Principale, Paris, 82, 58.
Anna Nelo, Maison Sts-Anges, Bruges (Belgique), 73, 46.
Maria Bernardes, H6pital d'Agueda (Portugal), 27, 3-
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Vincent Duschek, Ecole de Nitra (Slovaquie), go, 56.
Augustine Pigeon, M. Notre-Dame d'Herstal (Belg.), 77, 49.
Madeleine Lapierre, Maison de Charit6, Montolieu, 21, 9 mois.
Aline Delajousseliniere, Maison de Charit6, Vannes, 68, 46.
Josefa Saenz, Maison de Charit6, Montolieu, 93, 76.
Julie Salesses, Maison de Charit6, Chiteau-I'Eveque, 67, 46.
Yvonne Guyot, Maison de Charitd, Aubry, 71, 46.
Marthe Terrisse, Hospice St-Georges de Lisle, 25, 4.
Marie Kopacz, H6pital de Bialykamien (Cracovie), 65, 39Rose Cirjak, H6p. St-Vincent, Csikszereda (Hongrie), 36, z6.
Anna Popovics, Orphelinat de Csiksomlyo (Hongrie), 44, 16.
Marie Floret, H6pital d'Agde, 79, 46.
Magdeleine Dubois, H6pital de Casteljaloux, 81, 57.
Fanny Guiou, H6pital d'Avignon, 46, 21.
Bernadette de Cissey, Maison de Charite, Montolieu, 48, 23.
Marie Le Roux, H6pital de La Guerche, 76, 44.
Jeanne de Miol, H6pital de Gex, 65, 41.
Coralie Dewitte, H6pital St-Joseph, Lyon, 72, 51.
Marie Pollet, H6pital St-Luc, Lyon, 82, 57.
Marie Sablayrolles, M. de Charitd, Carcassonne (Citd), 76, Sr.
Catherine Bion, Maison de Charite, Clichy, 86, 63.
Marie Bonneaux, Maison Centrale de Beyrouth, 93, 70.
Anne-Marie Gondallier de Tugny, H. St-Michel, Paris, 83, 62.
Jeanne Ramire, Maison de Charit6, Clichy, 73, 52.
Elisabeth Pfister, Orphelinat d'Oullins, 71, 51.
Marguerite Mesnard, Hospice de Dammartin, 72, 48.
Marie Abrial, Hospice de Gayette, 87, 67.
Marguerite Solier, H6pital de Cahors, 78, 51.
Jeanne Vaillot, Maison de Charit6, La Rochelle, 6t, 39.
Jeanne Dufour, Maison de Charit6, Clichy, 72, 4o.
Marie Gaudriailt, Maison de Charit6, P6ronne, 76, 52.
Maria Ivens, Maison Centrale de Cologne, 49, 25.
Josephine Richebourg, Maison de Charitd, Barlin, 77, 56.
Julie Rouvel, Maison Saint-Eloi, Reuilly (Paris), 49 26.
Marie Coucogne, Orphelinat de Hoboken (Belgique), 86, 62.
Marie-Th6rise Varemans, Mais. Cent. d'Ans (Belg.), 86, 62.
Cecilia Ruela, de Gandariha, Sa. de Celas (Portugal), 23, 3.
Maria Lemos, H6pital d'Aagueda (Portugal), 66, 33.
Horencie Deymier, Hospice de Cunlhat, 54, 33Marie Sauvanet, H6pital de Pontchartrain, 83, 62.
Georgina Devemy, Maison Jeunes Economes (Paris), 65, 46.
Marie Vinson, Hospice de St-Valdry en Caux, 78, 44.
Marie Pelot, Maison de Charite. Montolieu, 83, 6y.
Anna Stoll, H6pital g6nral de- Valenciennes, 77,
58.
Helene Iwanowicz, Maison de Charit6, Przeworsk, 73, 46
Eugnie Vidal, Maison de Chariti, Verdun, 61, 35.
Raymonde Dubedout, H6pital de Mazamet, 30, 8
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Marie Lucas, Maison de CharitY, Drancy, 68. 42.
Marie Gironc6, Maison de CharitY, Montredon, 66. 43.
Antoinette Bonheur, H6pital de Riom, 88. 68
Marianne Barain, Grande Mis6ricorde, Marseille, 85, 56.
Marie Barriol, Asile St-Vincent de La Teppe, 68. 48.
Marie Hrritier. H6p. de Villefranche-sur-Mer, 86. 64.
Athalie lourneur, Maison Charit6, Chateau-I'Eveque, 57, 30.
Concetta Siciliani, Orphelinat de Chieti, d6c. a Rome, 58, 31.
Marie-Anne Weisse, H6p. civil de Vichy, 82. 56.
L6a Pattier, Hopital de Nogent-sur-Seine,, 53, 3o .
Madeleine Marzin, Maison Principale a Paris, 27. i.
Marie Caen, Maison Centrale d'Ans, 73. 46.
Antoinette Schneider, H6pital de Nivelles (Belgique, 84. 59.
Clorinda Guidotti, Hospice de Galatina (Italie), go, 48.
Lucia Vitale, Asile, Ste-Agathe des Goths (Italie), 80. 54Anna-Maria Matarelli, Maison de Retraite, Marigliane, 79. 56.
Marie Bertoni, Maison de I'Immacule, Luserna, 61. 38.
Louise Zanetta, Asile de Tavernola, 28. 5.
Josephine Colombo. Asile de Tavernola, 42. i6.
ThL6rse Dalmazzo, H6pital de Scarnafigi, 60. 35.
Th6rkse Labbadini, Maison de l'mmacul6e, Luserna, 79. 56.
Adelaide Meazza, Maison de 1'Immaculee, Luserna, 8o, 56.
Marie Aujoulat, Maison Principale a Paris, 72. 48.
Jos6phine Freynet, Maison de Charite, Clichy, 81. 53.
Catherine Morand, H6pital d'Avignon, 47. 25.
Emilie Le Blanc, Hopital de Pouancd, 74 49.
Jenny Vallour, Maison de Charit6, Montolieu, 78. 54.
MarieLouise Jouyaux, Maison St-Jean de Troyes, 59, 39.
Clemence Dhulu, H6pital g6ndral de Douai, 79. 55.
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CIRCULAIRE DE N. T. H. PERE
M. Edouard ROBERT, Vicaire g6n6ral
Paris, le 20 Dcembre 1942.
Messieurs et mes Ifrs chers Frtres,
La grace de Notre Seigneur soit avec vous pour jamais !
Trois ans dejA depuis la mort du Tres Honord Pere
Souvay : trois ans de guerre ; trois ans de restrictions :
trois ans de s6paration d'avec la plupart des provinces
de la Compagme ; trois ans de difficultes pour l'aceomplissement de nos oeuvres ; trois ans pendant lesquels
nous sommes priv6s d'un Supdrieur general ! Que vous
dirai-je, en ce troisieme anniversaire, sinon que je vous
souhaite ce que Notre Seigneur disait A ses ap6tres, la
veille de sa mort : < Je vous laisse la pai=, je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme lout le
monde la donne. Que votre cour ne se trouble ni ne
s'effraie p (Jean, XIV, 27). Notre-Seigneur leur a annoncd persecutions, calamit6s, guerres et apres cela il
leur laisse sa paix ; e'est done que la paix du Christ
peut exister meme quand le monde est agit6 et trouble.
A la messe, le pr6tre souhaite la paix au moment of il
brise I'hostie, nous montrant que nous pouvons avoir la
paix, meme quand nous sommes bris6s; c'est cette paix,
Messieurs et mes chers frrres, que je vous souhaite.
Le monde A peu prbs tout entier est en guerre, il n'y
a pas la paix des armes ; efforcons-nous, malgr6 cela,
ld'.tre
en paix, de jouir de la paix du Christ, d'avoir la
paix des ames, la paix promise A toutes les Ames de
bonne volonte, meme A celles qui vivent dans un temps
de guerre.
Pour cela, soyons soumis A la volont1 de Dieu ; pratiquons le saint abandon A la trAs sainte volont6 de Dieu,
et nous serons en paix. Ce qui trouble notre paix, c'est
I'appr6hension de ce qui arrivera, la crainte des malheurs de la guerre. Soyons prets A recevoir ce que Dieu
voudra. 'Reconnaissons que Dieu est juste, qu'il est sage, qu'il est bon, qu'il est mis6ricordieux, qu'il est saint,
qu'il est puissant, qu'il sait mieux que nous ce qui eat
utile pour sa gloire, -pour le bien de l'Eglise, pour notre
salut et notre sanctiication ; soumettons-nous A la volont6 de Dieu, baisons la main qui nous frappe et reconnaissons que nous sommes de pauvres p6cheurs, et
ainsi nous serons en paix..
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Ce qui trouble notre paix, c'est le desir exagdr6 du
confort, du bien-etre, des commodites, de la nourriture,
du repos, des voyages, du logement, du chauffage, de
l'argent, des promenades, etc. ; profitons de la guerre
pour revenir A la sainte pauvret6, A l'esprit de pauvret6;
mettons en pratique les sages recommandations du chapitre 3 de nos regles communes et nous serons en paix.
Beati pauperes spiritu. Bienheureux les pauvres en esprit, les pauvres de bon grd, de bon coeur, ceux qui ne
murmurent pas, qui n'ont pas l'esprit de richesse, qui
sont detaches des biens terrestres et n'aspirent qu'aux
biens celestes ; ceux-l4 ont la paix du Christ.
Ce qui trouble notre paix, c'est I'attache A notre volont6 propre, c'est 1'amour de l'ind6pendance, c'si la
soif de liberte, I'horreur du joug, c'est le defaut d'oh6issance ; la guerre nous demande de nombreux actes 'e.
soumission, d'assujettissement, de ddpendance ; faisons
de necessit6 vertu et nous serons en paix.
Ce qui. trouble notre paix. c'est la soif de nouvelles,
le desir de savoir ce qui se passe, 1'ennui d'ignorer ce
que deviennent nos parents, nos amis, nos compatriotes;
modorons ces ddsirs, ne perdons pas un temps consid6
rable A lire les journaux, A dcouter la radio ; tout cela
ne ferait qu'aviver ces ddsirs ; prions pour des &tres qui
nous sont chers et puis rdfugions-nous dans la lecture
de la sainte Ecriture, de la thdologie. de la patrologie.
de la liturgiq ; nous serons ainsi dans la paix du Christ:
UI per patientiam et consolationem scripturarum spem
habeamus. (Rom. xv, 4).
Ce qui trouble notre paix, ce sont nos paroles imprudentes, nos jugements inconsid6ers sur les dvenements,
nos affirmations hasardees sur des choses que nous no
connaissons qu'imparfaitement. Quod supra nos nihi!
ad nos, disait saint Vincent. Sovons modestes en nos
pensdes. paroles, actions ; laissons A qui de droit le soin
de diriger ce quii les regarde ; prions pour eux : suivons
docilement les directions de nos chefs l6gitires, et ai;isi
nous serons dans la paix du Christ. La prudence n'est
pas la peur ; la prudence c'est la sagesse, c'est I'humilit6,
c'est la douceur : beali pacifici, beati mites. Vivons et
passons au milieu des choses temporelles de maniere A
ne pas perdre les choses Aternelles ; dirigeons notre petite barque au milieu des r6cifs et des ecueils. des ternDntes et des vents, de mani&re A aborder au port du salut, au havre de grace. A la bienheureuse fternit6, I0 oI
regnera pleinement la paix du Christ. Que cette paix soit
avec vous. c'est 16 mon souhait. Meme si nous n'avons
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pas la paix des arnes, nous pouvons toujours avoir la
paix des Ames.
Permettez-moi de vous donner quelques nouvelles de
la Compagaie.
Je dois vous dire d'abord que j'ai eu le grand bonheur d'etre recu en audience par le Saint Pere avec
M. Fugazza, le 10 mait de cette annee. J'ai offert A Sa
Saintet6 l'assurance de vos prieres et sacrifices A ses
intentions et je lui ai parld des oeuvres de la double
famille. Le Souverain Pontife a etd tres bienveillant et
tres paternel ; il s'est interesse A ilos missions et seminaires ; il a bdni toute la famille de saint Vincent, pr#tres, clercs, freres, se recommandant aux prieres de tous.
J'ai eu egalement le bonlieur de voir un certain nonmbre de cardinaux et secretaires des Congregations :
S. Em. le cardinal Maglione, secr6taire d'Etat, qui nous
a toujours dtd si bienveillant ; S. Em. le cardinal Marchetti-Selvaggiani, vicaire de Sa Saintetd et secrdtaire du
Saint-Office, qui nous a regus avec grande bont6 ;
S. Em. le cardinal Fumasoni-Biondi, prdfet de la Propagande, qui nous a parld des grands besoins des missions ; S. Ex. Mgr Costantini qui nous a rappeld les
souvenirs de sa ligation en Chine. Nous avons remerci6 roeuvre de la Propagation de la Foi de sa grande
bienveillance pour nos oeuvres.
Continuant mes visites avec M. Fugazza ou M. Scognamillo (M. Fugazza 6tait souvent retenu par la Secretairerie d'Etat), j'ai -salud S. Em. le cardinal Tisserant.
secrdtaire de I'Orientale, qui m'a donne des nouvelles de
I'Ethiopie, de la Syrie, de l'lran ; S. Exc. Mgr Arata
avec qui nous avons parl6 des missions dent il s'occupe ; S. Exc. Mgr Rosso, tres bon pour les enfants
de saint Vincent ; S. Em. le cardinal La Puma, prefet
des Religieux, et S. Exc. Mgr Pasetto, secretaire de la
meme Congregation ; ici comme partout grande boutd,
comprehension tres juste des circonstances, largeur d'esprit : A toutes mes questions sur l'dlection du Superieur
g6ndral, la tenue de l'assemblee, la relation quinquennale, la mise au point de nos constitutions, les difficultis
pour certains changements de ,supsrieurs, Mgr Pasetto
m'a rdpondu de maninre A rassurer ma conscience ; la
Congrdgatior des Relgieux m'a doanne c mmei ligne de
conduite de patienter jusqu'apres la guerre, dope la
!Iuerra ; j'attendrai done ce moment bienheureux oil il
me sera donne de remettre la chape de la supdrioritsur des 6paules plus aptes a porter ce lourd fardeau.
J'ai viu galement le cardinal Pizzardo, pr6fet des eln-
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des, avec qui nous avons parl des difficultes qu'eprou
vent les s6minaristes par suite de la guerre. S. Eminence
comprend parfaitement la situation et, comme les autres cardinaux, il estime que nous sommes dans un temps
anormal. S. Exc. Mgr Rufini, secretaire des Etudes, m'a
iait grand eloge du convict qui est etabli au college LBonien et m'a parl6 des seminaires regionaux en Amrinque et de la maison internationale de Rome.
J'ai entendu le magnifique discours de S. Em. le cardinal Salotti, A la Gregorienne, et j'ai cause avec les
aulres officiers de la Congregation des Rites, en particulier S. Exc. Mgr Natucci, promoteur de la foi, et S. Exc.
Mgr. Carinci qui s'occupent avec grand zele de nos causes de beatification.
Je suis alld saluer via Nomentana S. Exc. Mgr Borgongmi, ambassadeur du Vatican pros le Quirinal, qui
m'a reGu tr&s aimablement.
Au Vatican proprement dit, j'ai offert mes hommages
A S. Em. le cardinal Canali qui s'est montre plein c'attentions pour ma ch6tive personne.
J'ai fait encore d'autres visites, j'ai vu d'aulres personnages eccl6siastiques et partout j'ai senti combien
I'Esprt-Saint plane d'une facon particulibre en ces lieux
et y inspire des r6solutions sages, prudentes, utiles, conformes A la gloire de Dieu, au bien des Ames. J'ai comprns que se realisait pour la Rome pontificale, mieux encore que pour la Rome paienne, ce que dit le livre des
Machabdes :Possederunt omnem locum consilio suo el
patientia (Mac. 8, 3).
Je dois porter a la connaissance de la Compagnie Ia
lettre que S. Em. le cardinal Maglione a daign6 m'envoyer peu aprbs mon audience du Saint Pere,
Reverendissimo Padre Edoardo Robert Parigi.
SECRETARU DI STATO
DI

SUA

SA•IIrA

Dal Vaticano, 20 Giugno 1942

No 49606

da citarci nella

Reverendissimo Padre,

riposta
Sua Santita desidera rinnovare alia Paternita Vostra Reverendissima e a tutta La grande e benemerita famiglia Vincenziana U suo i augusto
gradintento per I'omaggto dei loro
sentimentl filial e del l a toro cari t a generosa umiliato
con
si devoto fervore neUa fausta occaswone del Suo giubilto

Episcopate.
Paternamente grato di questa duplice tesimonianza di
lfeU o, l'Augusto Pontifice invoca dat Signore I meritato
premio in una abbondane effusione di grazia per la santl-

ficatione det singuli membri e It felce incremento delle
toro pie e caritatevoli opere di aposlolato.

-

301 -

Lieto poi di averiU partecipi nela Sua attlvita benelica, a
cui la loro offerta tanto sensibilmente contribuisce, it ringrazia in particolar modo di cooperare cosi ad uno dei Suoi
piu inlimi godimenti, e di cuore invia a Lei, Reverendissi.
mo Padre, a tutti i figli e di San Vincenzo, ai Chierici e agi
Alunni delle loro Scuole Apostoliche, e finalmente alle Ftglie di Maria della Medaglia Miracolosa la confortatrice
Apostolica Benedizione.
Con sensi di religwso ossequio mi professo della Paernila
Vostra Rev. ma dev. mo net Signore.
L. Card. MAGIONE.

Avec son texte original, en voici la traduction francaise :
Secretairerie d'Etat de Sa Saintete. Du Vatican, 20 juin 1942
No 49606.
Reverendissime Pere,
Sa Saintete desire renouveler d Votre Paternite rvfrendissime et a toute La grande et bien mrritante famille vin-

centienne, son auguste remerciement pour I'hommage de vos

sentiments filiaux etde votre gdnereuse chariti, manifestis
avec ferveur et ddvouement, tors doa 'heureuse occasion de
son jutild episcopal.
Paternellement reconnaissant de ce double temoignage d'affection, l'auguste Ponltfe implore du Seigneur la recompease meritfe : une abondante effusion de graces pour ta
sanctification de chacun des membres et I'heureux accroissement de leurs pieuses et charitables ceuvres d'apostolat.
Heureux en outre de vous voir participer 4 son activitE
bienfaisante, que vient faciliter sensiblement votre offrande, Sa Saintete vous remercie de participer ainst d'une si
pafticuliere fafon d un de ses plus intimes sentiments, et de
grand ctur, d vous, Rdvdrehdissime Pere, & tous les fits et
de leurs tcoles
filles de saint Vincent, aux clercs et itves
apostoliques et finalement aux Enfants de Marie de la M&daite Miraculeuse, Sa Saintett envoie la reconfortante' bnediction apostolique.
Dans les sentiments de religieux respect, je demneure de
Votre Paternit Reverendissime,
le tres ddvoud en Votre Seigneur,
Louis, Card. MtAGLo.E.
Au R6v6rendissime Pere Edouard Robert, Paris.

Parlons maintenant

des maisons

de la

Compagnie,

d'abord de la Maison-Mere.

Les membres du grand conseil vont bien, Dieu merci ;
M. Narguet a etd fatigue et se repose A Bordeaux depuis
1910. Ses soucis ne sont pas petits par suite du manque
de communication -avec nos sources regulibres de subsistance. Nous sommes obliges de freiner pour nos d6penses et nous serons A notre grand regret amends a diminuer le nombre.des messes de suffrage pour nos defunts,
sous peine de ne plus pouvoir entretenir nos coles apostoliques, nos s-niinaires internes, nos scolasticats. La
question'est A l'Otude. Dans plusieurs autres provinces. on
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a dO par njcessite rcduire le nombre des suffrages. Prius
esi esse.

La principale mesure qui ail ete prise par MM. les Assistants est celle d'unifier sous une seule autoritd toute
la zone occupde d'une part et toute la zone non-occupee
d'aulre part. Vu les difficultls et lenteurs des communications, vu la necessilt frequente en ces temps, de prendre une d6cision rapide, il a Wt6 jug bon, provisoirement, tant que dureront les circonstances actuelles, de
soumettre chacune des zones a une seule tLte qui puisse
plus facilement parer immCdiatement aux difficult6s qui
se presentent frequemment. M. Mailli est charge de la
zone ion-occupee ; M. Payen de la zone occupde ; je
remercie ces Messieurs d'avoir bien voulu accepter ce
surcroit de responsabilite ; je remercie 6galement de
tout coeur M. Delobel qui, pour faciliter l'ex6cution de
cette mesure, a fait preuve d'une abnegation rare, d'un
esprit de foi tout A fait remarquable. Que Dieu le r6compense de ce magnifique exemple, tout A fait scion 1'esprit
de saint Vincent.
Maintenant que sont organisdes les deux zones, je tiens
a avertir MM. les Visiteurs que le grand conseil n'a pas
l'intention de se substituer A eux, ni aux superieurs locaux, de jouer le role de conseil domestique ou conseil
provincial. A chacun son m6tier, a chacun ses responsabilites.
Parlons maintenant de la AMaison-MAre, ses joies et ses
tristesses. Nous avons fete solennellement notre bon pert
saint Vincent soit a la Translation, soit au 19 juillet, et
S. Em. le Cardinal Suhard a daign6 presider l'une de
ces fates.
Son Eminence est venue 6galement pour Ie triduum
solennel que M. Collard avait organise pour le. quatrevingtiAme anniversaire de la Sainte-Agonie. Nous avons
eu le bonheur de posseder Son Eminence pour plusieurs
autres circonstances : OEuvre d'Orient, Conferences de
Saint-Vincent de Paul, Congres des oeuvres de Paris.
Le bienheureux Perboyre est toujours tres invoqu6 et
de nombreuses grAces sont toujours obtenues par son intercession. Plaise A Dieu qu'il soit bient6t canonip6. J'ai
prid humblement Sa Saintete de nous faire cette grande
grace.
J'ai e, la grande joie de faire la visite canonique de la
Maison-Mere du 18 au 26 septembre et de censtater que,
par la grace de Dieu, le nom de Dieu dtait sanctifid A
la Maison-MAre par les prieres bien faites, par le breviaire en commun suivi fidelement, par la messe bien e6l6-
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bree ; qu ele rege de Dieu 6tait fermement etabli A la
Maison-Mere par les auvres internes et externes, par
Ie ddvouement de tous : que la volontd de Dieu s'accomplissait A la Maison-Mere par l'observance de la regle,
des usages et que tons, prtlres et freres, vivaient animds
de 'esprit de saint Vincent en sorte que, malgre la guerre,
la Maison-Mere est un petit paradis. Je rappellerai en
passant qu'il faut une permission du Vicaire g6enral pour
venir A.la Maison-M-re; que ceux qui viennent & In lMison-Mere ne sont pas dispenses d'assister aux exercices
de pidt6, A l'oraison, au br6viaire, A la conference.
Voili pour les joies ; nous avons eu, hilas ! la tristesse
de perdre pluieurs bons sujets de la Maison-Mere :
M. Parrang le 21 janvier. frere Sabatier le 25 fWvrier,
M. Colliette, le 27 aoat, M. Vidal, le 22 octobre.
La mort de M. Parrang est une grande perte pour los
archives ; si on a dit du bienheureux Clet qu'il dtait une
bibliotheque vivante, je puis dire de notre regrettd confrere que c'etait les archives vivantes ; il possedait a
fond ce qui concerne saint Vincent, sainte. Louise de
Marillac, la double famille..
J'ai eu 1'avantage de le connaltre au sdminaire oi il
s'est montrr scrupuleux observateur des plus petites rt'
tles ; il a bien profitede la forte et bonne formation de
M. Alauzet et a contract 'au sdminaire de bonnes habitudes de rdgularitd ru'il a garddes toute sa vie : je I'ai
toujours vu fidele A I'oraison, au brdviaire en commun :
apres son ordination il fut envov6 a Rome, comme dconome de la Maison Internationale : en ce poste il rendit de grands services A M. Milon par les recherches qu'il
fit dars les Archives vaticanes ; nous avons plusieurs lettres du Pere Fiat qui le f6licitent de ses travaux. Il fut
minutieux observateur de son office d'dconome et on ne
peut pas lui reprocher d'avoir ,aspilhl l'arzent de la rnm.
pagnie. tant s'en faut. Dans les diff6rents postes qu'il a
la Maisonoccupes. soit A Smyrne, soit A Guvrv, soit
Mere, il s'est toujours montrd tr6s pres de sa conscience,
trEs desireux de bien faire : de plus, en dehors de ses
fonctions il s'est toujours occup6 beanicour de recherchpe
concernant la double famille. saint Vincent et Louise de
Marillac. 11 n'a pas eu sur plusieurs points les mames
opinions que d'autres ; et il est permis de penser qu'il
n'a pas eu tort. Je dois lui rendre un particulier tdmoignage pour-son passare au Secretarint quand j'etais Secr6taire ednnral. I1 m'a 6t6 d'un pr6cieux secours : it
'est toujours montr prlein d'empressement pour faire
les recherches que je lui confiais et il 1'a toujours fait
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avec humilite et modestie sans se prdvaloir de ce qu'il
faisait ; parce qu'il aimait le travail achev6 et parfait, iI
se plaisalt aux petits details et il a pu ainsi rectifier le1
erreurs de ceux qui jugent de haut, & vue de clocher. I1
est mort en paix, comme il a vdcu. Peu avant sa mort,

il me disait : a Je me perds en Dieu comme le poisson
dans rocean, comme roiseau dans rair. je m'abandonne

a Dieu - fai confiance ». En resume, M. Parrang a WU
un homme de devoir, dksireux de tout bien faire. de
bien dire sa messe en observant bien les rubriqucs. de
bien reciter le brdviaire, de bien 6tudier sa thdoiogie
qu'il repassait tous les jours, m'a-t-il avou6 une fois. de
bien corapter sa caisse et de bien tenir ses comptes, de
bien dater et situer les evdnenents : il a consciencieuse-

ment fait toutes choses. Il fut un bon et fidele enfant de
saint Vincent.
Le frere Sabatier fut pendant de longues annres poriier a St-Lazare : il aimait A rendre service aux pretres,
a faire leurs commissions en ville. II se pretait volontiers
A veiller jusqu'A 10 ou 11 heures du -soir pour attendre
ceug qui rentraient en retard ; il excellait 6 faire de delicats compliments le jour de sainte Marthe ou quand on
f6tait la cinquantaine d'un frere.
M. Colliette dtait un parisien de Paris ; il itait ne rue
de Sevres et avait eu des son'enfance une grande devotion pour la chasse de saint Vincent. II a toujours aimn
son vieux Paris, comme les vrais Parisiens, et j'aiijoui
souvent de l'accompagner dans ses promenades archdologiques A travers les rues de la capitale. II fit ses 4tudes secondaires & Avon et Montdidier. Je l'ai connu en
ce dernier college : il s'y montra tres studieux, trs s0rieux, trbs pieux. II acquit une culture g4norale qui favorisa en lui I'oquilibre des facultes et un jugement str,
qu'il cachait quelquefois sous des assertions en apparence paradoxales. 11 se sp6cialisa dans les sciences qu'd
cultiva toujours et dans la philosophie, surtout la philosophie morale et sociale. 11 etait intdressant d'aller avec
lui visiter le Palais des decouverlis on quelque autre musee scientifique, on voyait en lui un homme trs averti
de tout, et en m6me temps capable de mettre sa. science
A la portee de tous, ce qui est rare.
A Saint-Lazare, au sdminaire et aux 6tudes. il fut tres
rdgulier, anim6 d'un excellent esprit. Apr&s son ordination il fut envovd & Montpellier comme professeur de
theologie. 11 y fut le confrere de M. Gensac our lequel
il garda toujours un culte et du pauvre M. Krdmer, excellent confrere, mais que la maladie minait deja en le
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rendant, tanott triste a l.exces, Lantbt joyeux a 1'extreme
et qui devait mourir la meme annee que M. Colliette.
mais A la maison de Lommelet.
Apr&s Montpellier, M. Colliette fur place a Troyes cornme professeur ; il y reviendra plus tard comme superieur, de 1921 a 1925. Mgr Chevalet, vicaire general de
Troyes, nous dcrivait au lendemain de la mort de notre.
confrare que son souvenir restera en veneration dans
le diocese pour tout le bien qu'il y a fait. Le m6me Mgr
Chevalet annonce un article necrologique sur notre confrere dans la revue catholique ( L'express de rAube x.
En 1901, M. Colliette fut place & La Rochelle. II fit
partie de cette equipe que Mgr Le Camus reunit autour
de lui pour conshtuer un personnel enseignant A la hauteur des exigences modernes. M. Colliette eut alors pour
confreres MM. Petit, Dubus, Bonhore, Kremer, Neveut
et Standaert. Le travail n'4tait pas petit ; Mgr voulait des
cours bien prepares, a la hauteur, tapes & la machine.
M. Colliette fit honneur A la Congregation qui put, grace
a lui et A ses collegues, satisfaire les exigences considerabies de Monseigneur.
M. Colliette fut place en 1903 A la Maison-Mere comme
professeur de sciences : il faisait des conferences tres
savantes et se montra trs au courant de toutes les d6couvertes lhodernes ; il cultiva aussi I'6tude de la medecine, ce qui ne l'empacha pas de mourir un jour. II fut
aussi econome de la Maison-Mere, 6conome module car
il passait fidelement toutes les semaines et il avait ses
heures de reception pendant lesquelles on 6tait sor de
le trouver ; de.plus ii s'inltressait a la sante des confreres, leur donnant souvent des consultations et venant
apporter les remedes qu'il jugeait les plus propres, ce
qui faisait dire a M. Mac Hale, assistant de la Congregation, qu'il avait rarement vu un econome aussi parfait.
M. Colliette etait d'une regularitd exemplaire : il etait
et il sera toujours edifiant pour sa fidehtA au lever de
4 heures, A l'oraison, au breviaire, A la recreation.
II dtait tres goote chez les sceurs et chez les syndicate
de la rue de l'Abbaye par ses conf6rences trAs savantes
et tres claires.
En 1925, il fut nomm6 supdrieur du s6minaire acaidrmque de Lille. 11 en imposa aux s6minaristes et aux professeurs et ce fut pne grande peine pour tous de le voir
partir en 1929. M. le Superieur gdenral rebut alors des
lettres de regret pour, le depart et d'admiration pour
celui qui partait. M. Colliette fut nommn en 1929 a la
fois Visiteur de la province de France et assistant de la
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Mlaison-Mere. En cette derniere qualite i "s'occupait soigueusement du spirituel aussi bien que du temporel.
M. Colliette eut quelques ditliculles avec le P. Verdier
dont les vues ne cadrajent pas avec les siennes. Par suite
de ce desaccord d'idees, il n'etait plus l'humme qu'il fallait comme assistant de la Maison-.Mlre. Le P. Verdier
prolita du besoin qu'on avait d'un supdrieur au s6minaire d'Evreux et M. Colliette quitta la Maison-MAre.
M. Colliette fut & Evreux ce qu'il avait etd A Troyes et
a Lille ; exact observateur du lever de 4 heures et des
exercices de pidte, dcsireux de voir la meme chose chez
ses confreres, tres au courant du mouvement des idees.
Survint la guerre, la defaite. Evreux fut brfild en partie ;
le Grand seminaire le fut presque entierement ; la bibliotheque et les manuscrits de M. Colliette furent consumes ; ce fut un coup dont il ne se releva jamais. II
passa quelque temps dans le Midi et il revint a Paris.
Son sejour au pays natal lui donna un regain de vie. II
etait toujours Visiteur ; ii visita les maisons de province
cherchant A maintenir 1'esprit de saint Vincent ; il accepta les visiles canoniques des maisons de swcurs et il
le fit avec zlie, discretion et sagesse ; il se chargea du
catdchisme aux Soeurs du sieminaire et il fut excellent
formateur et pedagogue ; il entra dans le Conseil de vigilance de larchevechd de Paris ; le cardinal Suhard
derivit A sa mort une belle lettre dans laquelle ii s'affligeait de sa mort et de la perte que cette mort occasionnail au diocese et A 1'Eglise de France.
Ce Conseil de vigilance hata probablement sa mort :
car pour remplir convenablement la mission qui lui 6tail
confiee ii dut s'imposer un surcroit de travail qui fut
sans doute
l'origine de son mal.
Le samedi saint au soir il ressentit les premieres atteintes de la paralysie, il garda sa connaissance et accepta 1'6preuve avec une entiere soumission a la volont6
de Dieu. 1 traina ainsi quelque temps el ii mourut le 27
aoit.
. la conference que l'on fit sur ses vertus on releva
trois qualitds : 1" il fut un grand travailleui, travailleur
serieux, mdthodique, consciencieux ; un travailleur de
sciences eccldsiastiques ; 2* il ful tres rdgulier, fiddle au
lever de 4 heures, A l'oraison, au brdviaire en commun,
a la recreation, toutes choses qui supposent un effort et
un effort redptd ; 30 il fut trWs pieux, aimant les pelerinages au Sacrd-Cceur de Montmartre, 4 Notre-Dame des
Victoires.
J'ajouterai qu'il a aim6 ce que saint Vincent a aime et
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qu'il s'est efforcd de faire ce que saint Vincent a enseign6, d6sireux avant tout de s'animer de 1'esprit de saint
Vincent et d'en animer les autres.
La Maison-MWre a perdu dgalcment le frtre Vdron. un
de ces bons frbres qui sont le trIsop d'une maison. I1fut
longtemps chare6 du cabinet de physique, en qualitd'appariteur : il fut I'anxiiiaire de l'inoubliable M. Pouget. II etait charge de I'horloge de Saint-Laz;are : il s'est
acquitt6 de cet emploi, comme des autres, avec une sainte passion : il aimait son hnrlo'e dte tout son cceur. il la
voulait A l'heure ; il 'a dtI le commissionnaire de StLazare pendant je ne sais combien d'arndes. meme quand
iNetait devenu presque aveugle : il dtait d'une complaisance admirable, d'une exacte rdgularitd. d'une parfaite
pietd, d'un tr&s arand respect pour les pretres. En un
mot. it fut un saint frere. Que Dieu nous en donne beaucoup comrm lui.
M. Vidal Simon 6tait professeur. aux Carmes. des sAminaristes d'Evreui. II. devait reprendre ses cours, en
octobre 1942, lorsque subitement il fut emporte. II n'avait
que 33 ans. II a falln le remplacer immddiatement. M.
A notre 6cole apostoBonjean, aui est djAi trbs occunir
lique de Gentillv a bien voulu rendre ce service A la
petite Compagnie ; en vrai fils de saint Vincent, il n'a
pas refuse, il n'a pas all6Cu .le sureroit de travail, il
s'est mis A l'oeuvre imm6d-atement, etDien b•nit son trnvail. Qu'il en soit remercid.
MM. Romans et Jean ont accent6 de devenir censpurs
des livres que I'arcbevkch6 nous donnera A examiner.
M. Jean Contassot. du Berceau. a bion voulu exercer les
fonctions de prffet de discipline A l'Ecole. Bossuet pour
sunpoler au manque de professirs de cette cnole.'Plusieurs de nos ieunes pretres aident les cures dnns leurs
paroisses.
uel'ques confreres prechent de petites missions. M. Chatelet a bien voulu remnlacer M. Henri Martin. fatigud, a Sainte-Rnsalie. A l'ecole apostolique de
Genfillv, en plus de leur travail de chaque lour, les
confreres acceptent du ministere supnlrmentaire : \i
SMantplet va toutes les semaines faire nielaues cours an
Grand seminaire de Sens ofi I'arehevfcuie lii-mCme fait
fonefion de nrofessenr : M. Sihmidt a nrdpanr sa licence
on bhilosonhie. Plusienrs autres confrres de la MaisonMNre font fonction d'numanier chez les scrurs ; en bref,
la Maisontout le monde travaill A h7 Maison-M-re.,
MlTre est une ruche oA lPs -abhilles font d hbon miel. Dieu
soit beni. Merci aux confreres qui ne calculent pas avec
Ietravail.
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Les oeuvres chez les sceurs emploient egalement beaucoup de confreres, soit pour les visites canoniques, soit
pour les confessions ordinaires et extraordinaires.
Les ceuvres des Enfants de Marie. sous la direction de
M. Crapez ; les Dames de la Charitl et les Louise de
Marillac, sous la direction de M. Piet ; les oruvres de la
Sainte-Agonie et du Bienheureux Perboy.re, sous la direction de M. Collard ; celle de la Sainte-TrinitW, sous la
direction de M. Dusuel, continuent malgr la guerre.
J'avertis la Compagnie que j'ai nommu
M. Castellin
directeur, et M. Crapez, sous-directeur des sceurs. Je
prie les supdrieurs de s'adresser au premier pout les
confesseurs ordinaires et extraordinaires des sceurs. au
second pour les oeuvres des Enfants de Marie.
Nos confesseurs de la Maison-Mire ont toujours beaucoup de travail. MM. Hottin et Lambert malgre leurs
80 ans font encore du ministbre ; ces deux v6nerables
confr&res miritent d'etre cites A l'ordre du jour de la
Compagnie.
La Maison-Mere est vraiment une maison modele ; je
la propose A l'imitation des autres maisons.
Terminons ce qui regarde la Maison-MBre en disant
que notre docteur, M. Jean-Baptiste Ferrand, est obligs
par l'Age de cesser ses fonctions. II a soigni beaucoup
de confreres, clercs et freres depuis pres de vingt ans:
il a soign6 en particulier avec grand devouement MM.
Verdier et Souvay ; il emporte notre reconnaissance dans
sa retraite. Nous prierons pour lui.
Le sgm.inaire tfEvreux est moiti6 A Paris. moilif; "
Saint-Aubin (Eure). A Paris MM. Baligand, Bonjean el
Dugrip qui logent A la Maison-Mere vont faire les cours
aux-theologiens A l'Institut catholique, ou vient d'etre
nomnim pro-recteur un grand ami de la Congr6gation..
Mgr Jean Calvet. A Saint-Aubin, il a fallu improviser
un corps professoral et un superieur, M. Taillefer qui a
accepte de quitter Tours : il a pour collaborateurs MM.
Henrion et Zott. Toutes ces organisations ont dl se faire
en un clin d'ceil ; elles n'ont eth possibles que par la
bonne volont& de tous les confreres, qui est vraimeni
6difiante.
Quelques mots de la zone-occupee. M. Paven en est
le Visiteur ; quand il le pourra. ii r6unira son conseil
provincial a Paris ou ailleurs pour dtudier les problmes que soaulvent la continuation de la
Iuerre et I'aprýc
guerre. Nos finances s'dpuisent. N'v a-t-il pas lieu de
faire quelque chose pour diminuer les frais : reduction
des suffrages, vacances des jeunes gSs chez cux, dimi-
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nution des voyages. Nous soimmes dans une p6riode anormale, m'ont dit plusieurs cardinaux & Rome ; on ne
peut suivre les regles normales : prius est esse.
A Dax, nous avons eu une dizaine de pretres. On
:n'1crit que 1'esprit est bon. Dieu soit beni ! La maison
a perdu un saint frere, le frere Farget. Voici ce que
m'en ecrit M. Pardes le 28 novembre : ( Au soir de notre
belle fete rdhier, vers les sept heures, notre bon ei ven&r6 frere Farget a fail la douce et sainte mort que meritail sa vie de pidte et de travail. Quelques heures auparavant il me redisail ,une fois de plu' sa joie de s'dire
donne i la Congregation. son desir de souffrir avant sa
mort pour achever de payer sa dette, le calme et la confiance avuc lcsquels il envisageait son entrde dans r'dersa reconnaissance envers la communault qui priait
nidt,
en ce jour la sainle Vicrye pour lui. C'est dans ces sentimenls qu'il nous a etd enlevi par un arrit du coeur
apres quelques semaines de grande faiblesse plut6t que
de maladie. v
A Ponichevron, on vit dans les bois et l'on y souffre
du froid, de 1'humiditd. Mais la jeunesse fait bon coeur
contre nauvaise fortune. M. Pumir, toujours vaillant,
est aide par M. Catteau qui a fait gdnereusement le sacrifice de Troyes, par M. Henry, par M. Marc Lampe.
Ce sdjour n'est pas 'ideal : si la guerre cessait nous
rappellerions aussit6t les sdminaristes et philosophes &
Paris ; si la guerre continue, il faudra employer des
moyens anormaux pour un temps anormal
Au Berceau, M. Lambin est alld recevoir au ciel la
recompense de ses travaux, I'dcole apostolique marche
bien. Les professeurs, par la grace de Dieu, sont loin
d'avoir les defauts qu'un La Bruyere moderne a finement
stigmatisds en un livre, qui a 6td tres goWtt et justement loud par les hommes comp6tents. M. Feck prepare
sa licence, en allant de temps en temps B Bordeaux :
exemple A imiter - M. Bergeret songe A developper au
Berceau I'enseignement professionnel, ouvrier et agricole. Sa maison a tout ce qu'il faut pour. completer la maison de Folleville ofi M. Le Graverend se ddvoue de tout
cceur 5 la formation des petits freres. Les postulants
frbres pourraient continuer lA leur formation et apprendre quelque m6tier.
Gentilly compte une trentaine de jeunes gens ; c'dtait
autrefois la maison de campagne de la Maison-Mere ;
une partie de la propriete avant Mt6 expropri6e nous
avons pu acheter la propriete de Villebon ou M. Mollex,
avec plusieurs freres, travaille du matin au soir, du
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1" janvier an 31 dcemibre, comme faisaient autrefois
les moines brendictins, clunisiens, cisterciens et autres.
Qui sait ? des maisons comme Villebon seront peut-etre,
apr&s guerre, les moyens de rechristianiser la Frarce.
Nos maisons de missions et celle d'Amiens marchent
bien. M. Calmet dirige celle de 'ours. M. Ozanne celli
de Bordeaux. M. Lampe celle de IRennes, ofi M. Laurent.
decdde, a 6te remplacd par M. Henri Martin. Je prie les
missionnaires de rappeler partout que le Saint Pare vient
de consacrer le monde entier au Cceur Immaculd de
Marie, de propager la devotion A Marie tenant le globe
entre ses mains et l'offrant A Dieu. C'est en prlchant Marie que nous rannierons la foi dans le monde. comme
l'a annonc6 une parole mysteriense en 1830.
Rien a signaler pour nos Grands seminaires. Nos Seigneurs les Bviques sont contents des directeurs, lesqueli
veillent avec soin A la formation morale par la lecture
spirituelle et par une discipline forte et douce. Plusieurs
directeurs se prdparent A conquIrir les grades academiques ; je les en fdlicite.
J'ai eu ia joie d'assister A l'ordination sacerdolale d'un
de nos prisonniers, Louis Meunier. La cdrdmonie s'est
accomphe dans la cathedrale de Reims. ce fut incomparable. Tout le monde apprecia et loua. la delicatesse de
ce geste. Avec M. M.eunier, dtaient deux autres prisonniers, les deux fr6res Lagneau, qui ne purent aire ordonnds parce qu'ils n'avaient pas achev6 leurs 6tudes. La
population, par ses paroles, ses gestes et ses dons. a
temoignd d'une grande sympathie pour les pauvres prisonniers ; ceux-ci ont obtenu un congd de quelques jours
et nos confreres ont pu venir a Paris. (' sera une oasis
dans le desert de leur captivitd. Nous remercions la Providence de leur avoir procure cette joie.
Passons maintenant la ligne de d6marcation qui coupe
la France en deux. J'ai obtenu sans difficultW la permission de franchir cette ligne et de visiiter rqunln•qis nniaso;n
de confrdres et de sceurs.
L'annte derniere j'avais ete accompagn6 dans ma visi,te h la zone non-occupde par M. Theodore Bouaert. Cette
ann6e il n'6tait plus ici-bas : il etait allE recevqir au ciel
la recomoense de ses grands travaux. de ses vertus remarquables.
M. Bogaert naquit en 1877 dans la catholique Flandre
^t entra dans la Conqrrgation en 1899 ; aprbs son ordination sacerdotale. il fut envovy A Rome pour prendre
ses grades. En 1905. il fat lanc.
Dax et. suivant les
exemples du saint M. Delanghe, son supdrieur, il se con-
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sacra de tout cueur A la formatiou de nos jeunes gens
verbo et exemplo. 11 y resta jusqu'A la guerre 1914-1918.
Pendant cette guerre, ii fut mobilise comme infirmier
a l'h6pital-auxiliaire de Gentilly. Apres la guerre, il fut
nomm6 superieur de Dax et peu apres, en 1919, assisant
de la Maison-Mere. 11 resta en cette fonction jusqu'en
1922. La responsabilite, sa ddlicatesse de conscience, le
souci de bien remplir son office, avaient dpuis6 sa sant ;
il avait besoin de repos. Le Pere Verdier le chargea de
la maison de Strasbourg ofi il dtait A peu pres seul confrere.
On lui confia bien vite la direction des seminaristeet il fit aupres des jeunes gens un bien immense. IL allait
en meme temps visiter les maisons de soeurs, particuli&rement celles de Suisse, oi il est toujours regrett6.
En 1926, il fut place au Grand s6minaire d'Evreux
sous la direction de M. Ryckewaert, puis de M. Colliette.
En 1933, il retourna A Strasbourg sous la direction iic
X1.Theodore Kieffer.
En 1938, M. Castelin ayant det nomme substitut-assistant, M. Bogaert le remplaca a Pdrigueux commne supdrieur du Grand sdminaire et comme Visiteur. C'est dans
cette charge qu'il est mort saintement le 15 mars de
cette ann6e, regrett6 de tous, confreres et soeurs, ecclesiastiques et laiques.
Dans la seconde zone, n-,us avons deux 6coles aposto
liques, une A Marvejols, I'autre A Prime-Combe. Les enfants de la premiere suivent les classes au Petit seminaire ; c'est excellent pour l6argir les horizons et pour
rendre une vocation plus assur6e et plus affermie. Les
deux ecoles vont bien. Il y a 70 616ves & Prime-Combe.
Notre seminaire interne a voyage cette annee : il a ete
A Prime-Combe, puis au Grau-du-Roi, il est revenu A
Prime-Combe. M. Dufranc en est le directeur, M. Genoud
le sous-directeur ; ils me donnent de bonnes nouvelles
des seminaristes. Les philosophes ont suivi les peregri-

nations des s6minaristes ; les thdologiens ont te d'abord

au Grand s6minaire de Montpellier ; ils sont maintenant
avec les philosophes et les- sminaristes. Le corps pro-

fessoral comprend M. Delobel, sup6rieur, MM. Arpou-

rette et Claverie.
Evidemment le voisinage de 1'dcole apostolique et du
pelerinage avec nos jeunes gens n'est pas I'iddal ; le
ravitaillement n'est pas facile ; mais n6cessite n'a pas de
loi ; nous sommes dans un temps anormal ; ii faut se
plier a des conditions anormales, ii faut faire de necessit6 vertu. Avec un peu de bonne volontd de part et d'au-
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tre, on tieldra jusqu'a ce que revieune la situation uor
male. Deux jeunes seminaristes de Prime-Combe, n'ayant
pas fait les vocux, sont morts cette-annee ; je les recommande aux prieres de la Compagnie.
Nos naisons de missions soul : Toulouse, Limoux,
Toursainte, Lyon. A Toulouse, M. Adam est plein d'entrain ; mais les missionnaires sont A I'6troit. A-Purpan,
MM. Saint-Martin et Cassan faisaient merveille aupres
des soldats blesses ; l'h6pital vient d'etre occup6 en partie. A Limoux, les missionnaires sont dioc6sains. A Toursainte, M. Ryckewvaert fail fonction de superieur en attendant qu'il puisse retourner a Rome. A Lyon, M. Houillier s'occupe des sceurs, soil pour les confessions trimestrielles, soil pour les visites canoniques ; il fait cela
avec devouement et sagesse, a la satisfaction des sceurs.
Nos confr6res de Loos, replies dans la region, ont prech6 des missions qui ont fail beaucoup de bien ; les
missionnaires ont repris le chemin de Loos ; nous songeons a continuer la mission de Lyon : nous avons fail
appel pour cela au ddvouement de M; Renh Lebacq. M.
Lebacq a accepte, j'espere qu'il sera un animateur et
qu'il fera de Lyon, la Loos du midi. En attendant qu'il
trouve un logis a Lyon ofi notre maison est expropriee
pour cause d'utilit6 publique, M. Lebacq et ses confrres
rdsideront A Valfleury ol M. Th6veny dirige la paroisse
et rdpare le clocher de son dglise.
La Teppe etait aulrefois une maison de missions ; c'est
encore une aumonerie pour les 6pileptiques, nos confr6res sont bien edifiants en cette maison ; le supdrieur,
M. Couturier, se releve de sa maladie. que Dieu le rtablisse completement ; il est aide par MM. Dolet et Aubault.
Nous avons un petit s6minaire ou college & Ardouanne. J'ai pu le visiter cette annbe. M. Pierre le dirige
6 la satisfaction de Monseigneur.
Nous avons cinq Grands seminaires : Nice, Montpellier, Montauban, Albi, P6rigueux. A Nice, la sante des
directeurs n'est pas brillante. A Montpellier, un jeune
confrre M. Soustrougne, est venu soulager M. Mailh6
mui est en meme temps Visiteur et superieur. A Albi.
I dquipe est toujours la meme et toujours aussi appr6cioe.
A Montauban, M. Triclot a remplac6 M. Delobel qui est
le vioe-visiteur de la seconde zone et le superieur de notre maison de formation. M. Triclot s'occupait activemenl
et avfe suc•.s de la Croisade mariale dans le Sud-Ouest;
il est aid6 maintenant par M. Jean-Joseph Pommier. Je
souhaite qle" cette croisade se d6veloppe dans toute la
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Pontife desire beaucoup que Marie
France ; le Souveraiu
soit honoree, pride, aimde ; il a grande confiance dans
le Coeur Immac0ul de Marie pour le salut du genre
humain ; il m'a recommande de precher et de faire prcher la pri&re et le sacrifice, comme etant les deux
grands moyens surnaturels pour sauver le monde. A propos de sacrifices, plusieurs cardinaux, archeveques, 6v6ressusciques, religieux, ecclesiastiques m'ont engag6e
ter I'ceuvre de Reparation sacerdotale comme dtant une
ceuvre d'actualit6. Je prie les suplrieurs de s'intdresser
A cette resurrection ; M. Crapez est le sous-directeur
de 1'oeuvre. C'est bian le moment de rdaliser la parole
de nos saints livres : Inter vestibulum et altare plorabunt
sacerdotes ministri Domini et dicent : Parce Domine,
parce populo tuo el ne irascaris in aeternum. A Pdrigueux, M. Contassot a fait 1intdrim apres la mort de
M. Bogasrt, il I'a fait tr6s bien. M. Darricau vient d'etre
supdrieur.
nommn
Nous avons en seconde zone deux autres maisons qui
sont des aum6neries de sceurs : Chateau-I'Eveque et
Montolieu. A Chadiau-rEveque nous avons toujours le
corps de saint Vincent en attendant que les d6vnements
nous permettent de le ramener A Paris. A Monlolieu, ou
est provisoirement une partie du s6minaire des sceurs,
nous avons perdu un excellent confrdrer M. Raphael Poupart.
Ce digne confrere 4tait nd en Bretagne et avait fait
ses etudes secondaires au Berceau-de-Santint-VincendePaul. 11 fit son seminaire et ses dtudes philosophiques et
aDax. La, comme au Berceau, ii fut tr&s
thdologiques
regulier, tres pieux, tres enjoud. Apres son ordination,
il fut envoy6 A Rome oh it conquit les grades de docteur.
Son premier placement fut la Colombie que le Pere
Fiat regardait comme une province modble, grace surtout au zele de M. Bret. M. Poupart ddbuta A l'dcole
apostolique de Santa-Rosa de Cabal, en 1905. II vint,
1'annde suivante, A Cali oh dtait la maison de formation.
II revint en 1907 A Santa-Rosa de Cabal oh M. Pron dtait
superieur et oi se trouvait une 6quipe de jeunes, pleins
d'ardeur et de bonne volontd. En 1908, M. Poupart fut
envoyd A Ibague, Grand et petit s6minaires, sous la direction de M. Lagraula. II y resta jusqu'A la guerre et
garda toujours, de sa chBre mission de Colombie, un
souvenir vivant et agrdable.
Pendant la guerre 1914-1918, il fut affecti au service
auxiliaire. soit dans les trains sanitaires, soit dans les
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ambulances. Ce service assujettissant ne lui fit rien perdre de sa bonne humeur.
Apres la guerre, M. Poupart resta en France ; il fat
place d'abord au Grand seminaire d'Angouleme avec
1MM. Goudy et Roy ; il y resta jusqu'en 1926, dpoque
A laquelle il fut place a la. Maison-Mere. En plus de
ses occupations au sdminaire interne, M. Poupart avait
aupres des sceurs un miniistere qui s'4tendit de plus en
plus et qui fut extremement salutaire. Sous des allures
ordinaires, M. Poupart n'6tait pas brillant, il dtait sohde l'esprit de saint
de ; ii dtait foncierement anlmu
Vincent et doud de bon seas et de jugement.
Lorsque vint la guerre en 1939, il fut envoy6 a Montolieu pour remplacer M. Misermont aupres des petites
sceurs du seminaire. 11 leur fit des conferences de thdologie morale, tres utiles pour la formation de leur conscience.
Mais plusieurs maladies vinrent l'avertir que la mort
dtait proche ; il dut subir plusieurs operations, apres lesquelles on lui. promettait qu'il serait comme un jeune
homme. En rahtli, il mourut dans la dernibre operation,
bien resign6, ayant recu les derniers sacrements.
C'est un bon confrere qui disparait ; il dtait docteur,
it ne s'en glorifiait pas ; il fut toujours simple, humble ;
it avait quelques saillies de caractbre qui n'dtaient que
de petits feux de paille et qui etaient bien vite apaisdes
et 6teintes par sa bonne humeur. M. Gimalac a remplace
M. Poupart a Montolieu.
La derniere maison, selon l'orthographe, est Vichy ;
ce n'est pas la derniere par Pimportance. La Maison du
Missionnaire loge encore quelques missionnaires de plusieurs congregations ; elle a surtout le grand honneur de
loger d'une lacon permanente la Nonciature et, d'une
facon passagere, des cardinaux, des archevdques, des
Mveques, des personnages importants. Vichy est de plus
la r6sidence du Chef de 1'Etat et de tous les Ministeres;
ce qui fait de notre maison actuelle de Vichy, le pn
dant de notre ancienne maison de Versail'es. .,s confreres de Vichy sont simples, accueillants, blen a leur
place, et grace a ces qualites its plaisent et font du
bien.
J'ai eu l'occasion de visiter cette seconde zone de France pendant le courant de cette ann&e. J'ai vu surtout 1es
maisons que je n'avais pu voir l'an deroier. J'ai dte tres
ddifiB de cc que j'ai vu et entendu soit chez les missionnaires, soit chez les sceurs. Cela m'invite A vous dire
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que nous devons &tre bien fideles h visiter regulierement
les sceurs et A leur donner une confdrene * sur un artictl
de leurs rggles communes. Les sueurs n'ont pas besoin
de longues directions, comme on fait dans les communautds cloitrees ; mais elles ont besoin du passage du
missionnaire pour exposer leurs difficultds. et quelquefois elles se plaignent que personne ne vient. on que I'on
passe trop rarement. D'apres le Droit Canon el I'usage
des Communautes, on passe quatre fois I'an, \crs les
Quatre-Temps.
AprAs avoir parle de la premiere et lIduxiine zones
occupdes, disons un mot de la zone inlerdile.' J'ai pu
visiter cette zone souvent bombardee. on les soeurs sont
bien exposdes et ou nous avons trois nimisons : 1° une
ecole apostolique ou M. Lebacq Edmond forme, selon
les principes de la p6dagogie. une jeunesse qui m'a
edifi6 par sa bonne tenue. La p6dagogie est un art, ars
artium regimen animarum, un art difficile surtout quand
il faut former des ames de jeunes. II faut sans doute de
la fermetd mais il faut aussi de 1'amour, de la Watience.
du respect. Puero debetur reverenlia maxirma. On ne
conduit pas les gens comme des brouettes, disait souvent le regrett6 M. Sackebant. La pedago~ie est n6cessaire ; que ceux qui sont appliques a la formation des
ittres s'entretiennent dans la pedagogie et que l'on enseigne cette science a ceux qui se forment & nos fonctions. On enseigne la pastorale dans les Grands sdminaires ; qu'on enseigne chez nous les Directoires. la p6dagogie. Relisons nos Directoires ; il v a 'essentiel en ces
livres prdcieux ; c'est la pastorale des membres de la
Congregation de la Mission.
2" La maison de missions se reconstitue A Loos.
M. Rend Lebacq a maintenu le feu sacr6 pendant nue
les autres missionnaires dtaient en deuioenw zone. Ac.
tuellement M. Bdvibre, superieur. doit encore rester
quelque temps A Vichy ; c'est M. Milleville qui fait fonetion de supdrieur.
3" Le S&minaire acadmique de Lille continue son aclion bienfaisante malgrd les difficultes provcnant de la
guerre. Son supdrieur, M. Desmet, a eu bien des dpreuves qu'il a supportdes vaillamment. It est aidd par MM.
Agnius et Jules Thirv. tous les trois font bien et sont
trbs d6vou6s pour les seaurs de la zone interdite. Je les
en remercie de tout cceur. II faudrait un quatrieme confrNre. m'a dit Mgr le Recteur. La maison vient de iridr,
un saint confrere, M. Wattiez. Ce digne confrere a et,
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partout un vrai fils de saint Vincent, un modele de simplicit6, d'humilit6, de serviabilitd, de rdgularit6: Ce saint
missionnaire n'a pas fait de bruit sur la terre, mais quel
fruit n'a-t-il pas fait ! II n'a pas fait parler de lui icibas, mais les anges du Ciel devaient s'entretenir sousent de lui et la Gazette du Paradis devail signaler touw
les jours des actes de vertu de lui.
J'ai fini avec la France. Parlons maintenant des autres pays de l'Europe, en suivant I'ordre alphabAtique.
J'ai eu quelques nouvelles d'.llemagne par quelquesmns de nos confreres soldats on aum6niers qui dtaient
de passage A Paris : on m'a dit que notre maison de
Cologne avait souffert beaucoup des bombardements de
la ville. Je n'ai pas de nouvelles de nos confreres des
provinces de la Congregation qui font actuellement partie de 1'Allemagne.
J'ai pu visiter la Belyique et voir nos confreres de
Liege, d'Ans, de Louvain. de Vise, de Bruxelles ainsi
qu'un grand nombre de so·urs.
M. Peters, Visiteur, r6side toujours a Liege. II est
ktonn6 que dans les circonstances actuelles ii ait pu faire
face a toutes les depenses ; il est vrai qu'il peut compter
sur le d&vouement et la ginerositW des saours.
A Liege, M. Peters est aide par MM. Regnez, Van Ginneken et Laurent. M. Regnez s'occupe A la maison centrale d'Ans. J'ai pu visiter la maison d'Ans et j'ai admird
conunent la Visitatrice, les Officieres, la directrice, le
secretariat, tous les offices, le seminaire, continuent i
se sanctifier et A se devouer dans ces temps difficiles.
M. Van Ginneken distribue le pain spirituel aux fid6les
et le pain materiel & ses confreres. M. Laurent st vicaire intdrimaire 4 la paroisse. Les deux missionnaires
sont aim6s des curds.
A Bruxelles j'ai dtd accueilli par MM. Van den Heuvel
et Sieben et par le frire Charles qui vivent en paix et
r6gularit,. et des services desquels on se montre satisfait. J'ai recu A Bruxelles les soeurs servantes de plusieurs maisons des diverses provinces de Belgique ; malheureusement une extinction de voix de quelques jours
le m'a pas permis de faire des conferences entendues de
toutes : le Saint-Esprit a parl aux Soeurs, et cela valait
nueux que mes pauvres paroles.
A Louvain, j'ai joui de mon sejour au milieu des 6tudiants et des s6minaristes. 1 m'a varu et on m'a affirm4
que cela allait tr&s bien. que les jeunes avaient bon esprit et paraissaient animCs d'excellentes dispositions. Le
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supericur veille avec patience, bontd, persevrrance i la
stricte observance des regles et pieux usages. Les s6minaristes et ktudiants sont fervents, ils dssirent vivement
se remplir de l'esprit de saint Vincent. M. le Supdrieur
veille a ce que les seminaristes connaissent bien saint
Vincent, sa vie, ses 'vertus ; il leur fait meme composer
chacun sa petite vie de notre saint Fondateut ; rien de
inieux ; c'est par 1A qu'on prend le veritable esprit. Au
s6minaire. disait le Pere Fiat, il faut lire la sainte Ecrilure, la vie de saint Vincent et les Annales. M. le Sup6rieur n'est pas seulement tres pieux et tr&s d6voud aux
traditions de la Communaute, il se donne aussi beaucoup
de mal pour le ravitaillement. M. Kordel est docteur de
I'Universit6 de Louvain, il professe laphilosophie A nos
jeunes gens ; il est tres appr6ci des 616ves. M. Gielen
est spdcialement charge de l'ecole apostolique de Louvain. II s'occupe aussi de la. jeunesse nombreuse de ia
ville oiu son activit6 est tres appr6cide.
A Vise se trouve une autre partie de 1'ecole apostolique. M. Menu en est le sup6rieur ; il est tres d6voud A
l'ceuvre et se donne beaucoup de peine pour Je ravitaillement : il est aime de ses enfants, estim6 au dehors.
M. Esser aide M. Menu ; plaise A Dieu que sa sant6
Sphylsique soit aussi bonne que sa santi morale et qu.
ses aptitudes pour la predication, le chant, la musique, etc.
fn Bulgarie se trouve actuellement la maison de Cavalla of M. Lordon est superieur et fait en meme temps
fonction d'agent consulaire. L'6cole continue.
Je n'ai pas de nouvelles de la Croaf(e.
En Espagne, dans la catholique Espagne qui a envoye
tant de martyrs au Ciel dans ces derniers temps, les benedictions de Dieu sont rdpandues en abondance. Jai
eu la joie de voir MM, Tobar et Sierra, A Vichy. Ils
m'ont donne d'excellentes nouvelles de la province des
missionnaires. On a dA .prendre un certain nombre de
paroisses. Les missions des confreres ont le premier
rang. parmi toutes les Congregations. Les Filles de la
Charite sont tres nombreuses : on en regoit pros de
400 par an ; cela augmente le travail des confreres. Les
soeurs sont chargbes de la bienfaisance publique ; tous
les admirent ; elles sont animdes d'une grande vendration pour les supdrieurs. d'un vdritable esprit de sacrifice et d'un profond amour pour les pauvres ; A la derniere guerre civile, beaucoup ont etd hdroiques, dignes
des martyrs des premiers siecles. Le recrutement de nos
confreres est Lon : il y a pros de 300 li6ves dans les
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quatre 6coles apostoliques ; il y a 50 s6minaristes clercst
11 coadjuteurs, 40 philosophes, 60 thdologiens.
J'ai recu aussi des nouvelles de M. Moreno nour les
soeurs A cornette. Tout va bien par la gr;ac e e )ieu
La province de Barcelone se releve des suites,de la
R6volution. La maison centrale, deux fois pillde et brQlie, en l'espace de 30 ans, se reconstitue grace A l'a6wr
gie du Visiteur et des confreres. Que Dieu benisse le,
deux vaillantes provinces d'Espagne !
Je puis communiquer avec la Hollunde. Voici les petites nouvelles que j'en ai reCues. M. Hubert Meuffels a
pu faire la visite canonique des maisons. A Nuimgue
oif M. Lansu estsupdrieur, il y a cinq jeunes p:t-r•rs
de 1940 qui suivent les cours de l'Universil, sept jeunes
pretres de 1941 qui suivent le cours missionnaire : ia.
maison est une vicille h6tellerie d'Wtd, ouverte d!i, toin•
c6tes.
A Wernhout. le supdrieur est M. de Boer, il est aide
par plusieurs confreres et par quatre jeunes pretres de
1940. dont un javanais. 11 v a aussi a Wernhout M\.d•
Backere. convalescent, et XM.Kamerbeek. qui a det longtemps en France.
A Susteren. M. Sarneel est recteur et sup6rieur. M.
Recnen Jean, assistant, est ddbilit6 par une longue maladie, mais toujours homine de devoir et de bon exemple.
M. DusQe est procureur.
A Runmpen, M. Busch est supdrieur, M. Ter Weer assistant.
A Nieuw-Einde. M. Barendregt est supdrieur, M.
Boonen assistant, M. Boonekamp prc.ureur. La vie de
famille y est tres en honneur.
A Panningen; M. Van Kuijck est superieur. M. Wollers Henri assistant et directeur du smmnaire, M. Revnen
Jacques 6conome, M. Bervoets sous-directeur, M. Timmermans nrofesseur de morale, M. Ruyter professeur de
dogme ; il y a plusieurs autres confreres et quatre jeunes pretres de 1940 ; trois confreres sont i l'infirmerie ;
les Pludiants dtaient au nombre de 68, dont 13 ont do
utre ordonnis dans le cours de l'annde ; il v a 21 seminaristes. La charit4 fraternelle et I'esprit de' famlle sont
en honneur ainsi que l'amour du travail. La maison
jouit d'une bonne reputation au dehors. Les pritres du
voisinage viennent v faire leur retraite du nois. que
leur preche un confr're. On vient aussi v chercher des
,onfCr.nciers pour les wruvres sociales et les ouvres de
Jeunesse.
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A la date du 1" ao f' l* 1942, M. Meuffels m'6crit :
< Contrairement a beaucoup, nous vivons encore chez
nous, loin de toute agitatign ou vaine curiosile ; I'hiver
approche rendant le ravilaillement, le chauffage, plus
difficiles ; c'est le sort commun ; il faut savoir faire
des sacrifices, revenir i des habitudes plus simples, plus
naturelles meme. Les deux anndes de sdminaire ir•erne sont en honneur ainsi que le brdviaire en commun. v
Dans chacune des maisQns citles plus haut il y a de
bois frbres coadjuteurs, rdguliers, pieux, travailleurs.
M. Vester, directeur des scrurs de Hollande, a 4t6 tres
malade ; il est rest6 six mois A l'h6pital d'Heerlen et a
subi cinq opdrations ; il a el6 parfaitement r6signd A la
volonth de Dieu, ii va mieux mais illui reste une grande
faiblesse. Je recommande ce cher confr6re aux pricres
de la Compagnie ; il a 6td aid6 par M. Colsen.
La province de Hollande me rappelle que unus avons
en France beaucoup de Hollandais dont s'occupe M.
Meuffels Guillaume en residence a Paris. C o confrere
est d'un devouement admirable ; malgrd une sant6 deliciente, il a continue ses courses apostoliques ; il a usses forces jusqu'au bout, et malheureusement il est cloue
par la faiblese dans un lit de notre infirmerie. 1 a demand6 A 6tre aidd par un confrere hollandais ; je souhaite que ce confrere vienne bient6t et que le bon Dieu
rende la sante A M. Meuffels Guillaume. Tout le monde
prie A cette intention, dans les maisons dont s'occupe notre cher confrere.
J'ai recu de bonnes nouvelles de Hongrie. M. Janisch
m'annonce 1'6rection de trois nouvelles maisons : 1° dans
f1'le du Danube appelee Csepel ou les confreres s'oc
cupent des pauvres ouvriers; 20 A Nagyvarad oh se trouve une dglise en l'honneur de Notre-Dame de la MWdaille miraculeuse et oi sont 6galement de pauvres ouvriers ; 30 A Kolozsvar, missions pour les catholiques
disperses au milieu des orthodoxes. M. Janisch a hien
voulu faire la visite de la province des sceurs de Slovaquie ; je l'en ramercie. A la date du 11 novembre 1942.
M. Janisch m'derit qu'on les demande partout surtout
en Transylvanie, mais que les ouvriers ne sont pas assez nombreux. II y a 4 s6minaristes, 12 6tudiants. Leur
maison de Szob accueille les etudiants de la SociAte du
Verbe divin. La confrdrie de la charite se rdpand beaucoup, meme dans la jeunesse feminine, sous la direction
de M. Kohler.
En Irlande, le visiteur, M. O'Connor a donnd sa dd-
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mission ; a sa place, sur sod avis etlcelui des consuteurs, avec l'assentiment des Assistants, j'ai nommin
M. James O'Doherty pour lui succeder.
Par la grace de Dieu, et la bieiieillance des autoritos
italienne et alleniande, j'ai pu visiter nos chers confreres
des provinces d'italie.
M. Scognamillo, notre procureur pres le Saint-Siege,
ina accompagni dans nos visites aux cardinaux et m'a
facilit6 nos d6marches, soit pour les messes de fondation, soit pour d'autres affaires, je 'en remercie. 11
m'ecrit qu'll a obtenu 1° que 1'on puisse faire la solennilt de la Medaille miraculeuse le dimanche qui prdcede
la fete ; 2° que les confesseurs des Filles de la Charitw
peuvent attacher'1'indulgence pl6niere in articulo mortis
aux crucifix dont les Filles de la Ciharitd font usage dans
I'assistance des malades.
J'ai 6t6 regu A Rome par nos confreres et nos soeurs
avec des. attentions delicates qui m'ont touch6 le coeur.
li y avait juste 300 ans que la maison de Rome a 6te
fond6e. I1 y avait eu auparavant, en 1638, d'autres logis
de passage pres de Sainte-Bibiane, de Notre-Dame de
Loreto, de la Chiesa di San-Giovani. etc. L'autorisation
d'avoir une maison date de 1641 ; on put en acheter une
en avril 1642, grace aux libralitis de la duchesse d'Aiguillon. La guerre ne se prate pas a des fetes exterieures ; c'est dans le cceur que j'ai remercid Dieu de tout
le bien qui a ete fait par nos confreres depuis trois si6cles. Que de missions ! que d'exercices spirituels ! que
de saints confreres et freres ! J'ai fait mon pelerinage
& Monte-Citorio, a I'Apollinaire et j'ai pri6 tous les confreres et freres dofunts qui se sont sanctifi6s en ces maisons, de m'animer de leur esprit et de me donner les
graces dont j'ai besoin.
Et maintenant les confrrres sont au college Leonien
avec quelques theologiens (les autres sont a Plaisance).
Ce college Ldonien est un grand bAtiment carrd, avec une
chapelle dodide a la Tres Sainte Trinite, a Notre-Dame
des Ap6tres. Pendant mon sejour, le nlois de Marie y
fut prechd tous les jours par Son Eminence le cardinal.
Massimi, devant une assistance tris nombreuse, et la
premiere communion des enfants du quartier fut prdsidde par Son Eminence le cardinal Caccia-Dominioni. Les
corridors sont vastes et ornes des portraits des Sup6rieurs gdndraux, des Visiteurs de la province, etc. J'aimerai quelque chose de semblable a la Maison-MWre.
La salle d'oraison est trbs pieuse. La bibliothbque est
grande, bien rangee, bien fournie. Les archives sont un
t
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tr6sor : il y a des richesses incalculables qui out 6te tris
bien mises en ordre par un confrere tres expert en ces
matieres. Quand viendra le jour oh nous aurons la publication, l'impression de ces Monumenta Vincentiana ?
Les confreres donnent toujours des missions, des exercices spirituels ; l'un d'entre eux prepare son doctorat
biblique. Les etudiants vont A 1'AngBlique pour les etudes. Le college L6onien est une maison ou l'on travaille
et aussi une maison oi l'on se sanctifie. J'y ai respire
un parfum d'6dification d'une tres agreable odeur. Le
Visiteur, M. Mussinetti, m'a accompagncdans nos courses. m'a facilit6 mes travaux. Je lui en suis tres reconnaissant. M. Mussinetti est charge des Dames de la Cliarite qui sont tout A fait animees de I'esprit de saint Vincent. La duchesse Caffarelli en est presidente, et les
plus grands noms de Rome se font honneur de faire partie. de 'Association, non seulement comme honoraires,
mais aussi comme visiteuses ; et c'est un splendide
spectacle de voir des comtesses. des baronnes, des princesses meme,, remplir fidelement les obligations des Dames. M. Mussinetti entretient le feu sacrd et Tnamtient
l'esprit ; il a eu le grand honneur d'etre demandl comme
predicateur au Vatican et d'4minents personnages m'ont
dit qu'il avait prechl4
la satisfaction de tous ; Dieu soit
beni ! Le sup6rieur de la maison a et6 aux petits soins
pour mon humble personne et m'a comble d'honneurs
que je ne m6ritais pas. Les confreres ont ete charmant.
et les 6tudiants m'ont idifi6 par leur reception, par leur
r6gulariti. par leur bon'esprit.
11 y a au college Leonien, au dernier 6tage, l'cole
apostolique. Je 1'ai visit6e en detail et j'ai admire comme
tout dtait bien organist : locaux, classes. Les apostoliques m'ont fait une petite academie parfaitement littkraire, artistique et vincentienne.
II ya aussi un convict dont Mgr Rufini m'a fait un
grand 6loge, me priant de faire en sorte que ce convict
accueille encore plus d'h6tes ; ie transmets ce ddsir tres
honorable A M. le Visiteur et A M. le Superieur.
Les sceurs de Cottolengo sont au service de la maison.
A la satisfaction de tous. Elles celkbraient le centenaire
de Cottolengo pendant que .j'6tais 1A ; j'ai eu le grand
honneur et bonheur de dire la messe du centenaire.
Deux confreres
ataient malades : 1'un, M. Petrone Rocco, est mort peu apres mon depart ; c'etait un excellent
confrere, qui a bien souffert et qui a acceptd ses souffrances avec patience ; l'autre, M. Brunetti, a ete en Albanie;
il etait bien malade ; il va mieux, je souhaite qu'il se
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retablisse parfaitement et qu'il continue le bien qu'il a
commence en Albanie. II est un peu le fondateur de
tette mission ; s'il est canonise un jour. sa fete sera
double de 2* classe pour nous.
Je suis all6 A Saint-Silvestre du Quirinal, oit se trouve une eglise remarquable par ses peintures, ses ornementations, ses souvenirs. C'est de Saint-Sylvestre que
partent toutes les revues que dirigent nos confreres .
d'abord les Ephemerides Lilurgiques, revue appr6cide
dans le monde entier, les Annali della Missione, qui
donnent les nouvelles de la Conkr'gatioil de la Mission
et de la Compagie des Filles de la Charit6, les Annali
di Carila, revue pour les Dames de Charit6. De la, sorteiit dgalement une foule de livres liturgiques, I'Ordo
divini officii qui fait loi partout par ses directives impeccables, des opuscules thdologiques, ascdtiques, etc...
J'aurais voulu emporter 'luelques-unes de ses riclhesses
intellectuelles, qui font grand honneur a nos confreres.
mais c'est difficile en temps de guerre.
A Rome, j'ai eu le bonheur d'assister aux fetes du
iubild episcopal de-Sa Saintet6 Pie XII. Je ne vous ddcnrai pas la beaut6 de cette cre4monie dans la Wasilique
Saint-Pierre. Je vous rappellerai cependant le message
du Saint-Pere, qui nous engage A la confiance, au sacrifice, au culte de la sainte Eucharistie, pain des forts,
et A l'union avec le Saint PNre, pierre fondamentale et
chef visible de I'Eglise. Apres I'Evangile, le Saint PBre
fit une hom6lie sur 1' vanaile de 1'Ascension : dans les
temps actuels, il faut croltre, monter*(ascension) dans
la foi, I'esp6rance, la charit6. La messe se termina par
des acclamations solennelles, oft 40.000 personnes attestArent leur foi a la Sainte Trinitd. au Christ-Roi, A la
Vierge Marie, A 1'Eglise une, sainte, catholique, apostolique. Ce sont des souvenirs que I'on n'oublie jamais.
J'ai eu aussi I'avantage de voir toutes les maisons
des soeurs, soit au Vatican, soit en dehors. et de constater que, sous la direction de sceur Grange, les oeuvres
sont faites dans l'esprit de simplicitd, d'humilitd, de
charite, qu'elles sont apprdcides par les autorites religieuses et civiles ; j'ai expdriment4 l'esprit de foi des
sceurs, leur grande gendrosite : je les en remercie de
tout coeur ; on voit que selon une parole d'un saint
PAre, I'Eglise de Rome est vraiment la Prdsidente de la
Charitd. Les soeurs m'ont fgalement obtenu une tr&s
grande bienveiilance des autoritbs civiles, en particulier
la supdrieure de Sainte-Agathe. que je remercie sp6cialement.
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Je n'ai pas voulu quitter la province de Rome sans
aller saluer les maisons de Sienne. Iudependamment de
la Maison centrale de Sienne, oi la venerable sceur Bulgarini dirige la province avec toute sa tLte et tout son
cceur, et ou j'ai admire I'ordre, la regularite, la ferveur
des sceurs a i'habit et des sceurs du seminaire ; inddpeudamment du Manicomio oh les sweurs se devouent avec
abdngation, des deux Instituls des Sourdes-Muettes si
interessants, du grand H6pilal, oiL les sceurs imitent la
charit6 de sainte Catherine de Sienne, du Monistero, oil
les soeurs anciennes et malades, ainsi que les postulantes, vivent dans la paix, je tenais A saluer les confreres
qui se devouent soit pour la jeunesse Vincentienne, soil
pour les sceurs. Les missionnaires habitent en dehors de
Sienne ; c'est une Casa pia et docta ; il y a une belle
chapelle ; la maison a 104 metres de long et elle abrite
les pretres, les freres, les philosophes, les seminaristes.
.C'est un sejour ideal pour etudier dans le silence et Ic
recueillement. L'academie que I'on fit en mon honneur
me montra que litalie est toujours la terre classique du
beau : le beau en litterature, le beau en chant, le beau
en musique.
Sous la conduite de M. le Visiteur, de M. le Superieur et de M. le Directeur des soeurs, que je temercie,
j'ai visit6 la belie ville medi6vale de Sienne, avec son
Duomo, ou cathedrale, au pave si riche par ses mosaiques.
Apres la province de Rome, j'ai visit6 la provitce de
Naples. Comme mon s6jour a Rome 'm'avait pernis de
constater qu'un g6nie puissant avait rendu la Ville Eterucile toujours plus belle, ainsi mon voyage dans la cat;pagne Romaine m'a montrd les effets admirables des Iravaux gigantesques qui y furent accomplis : on sent la
vie, I'action, l'energie, la volont6 unie A I'intelligenc;c et
au goat.
A Naples, hC!as ! bombardee souvent, j'ai ete pricitrement recu, soit chez les missionnaires, soit chez les
strurs.

Les missionnaires ont trois maisons A Naples : 1° les
Virgini, avec sa curieuse chapelle en rotonde, ot j'ai
prie le bonheureux Juslin de Jacobis, avee ses grandes
salles, ses larges corridors, ses orangers, ses citronniers,
sa belle terrasse et surtout sa fidelitL A nos saints usages. On dirait un seminaire interne, Le .Visiteur, M.
Mangiapane, et le Superieur, M. Rispoli, gardent fidc.lement nos traditions et nos regles, et si celles-ci venaient
A se perdre, on les retrouverait dans les actes des mis-
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sionnaires de Naples. Tout respire 1'esprit de saint Vincent. Les thiologiens, les philosophes, les s6minaristes
m'ont accueilli avec grande affection et ont fait en mon
honneur une academie oi le francais, l'italien, le latin
se mariaient harmonieusement, oh la prose succ4dait a
la poesie, ou les chants se ml6angeaient aux morceaux
de piano, de violon, de flQte ; 2° la seconde maison est
Chiaja, d'ou F'on jouit d'une vue superbe sur la mer.
C'est l1 que se trouvent les missionnaires charges des
sceurs, en particulier MAGrimaldi. J'ai v6cu 1I une bonne vie de famille (on se sent tout i fait A l'aise), une vie
de regle (tous les exercices sdnt en honneur, la meditation, la visite au Saint-Sacrement en commun, etc.). M.
Grimaldi a eu l'amahilit6 de me conduire A Pompe1, saluer la Madone, au sanctuaire si riche et si frdquent6 ;
j ai vu en passant les ruines d'Herculanum et de Pompei ; j'ai fait Cnalement mon pOlerinage A saint Janvier,
le protecteur de Naples contre la lave du V6suve. Partout, le bon peuple de Naples me salue et me baise la
main ; 3 La troisieme maison est San-Nicola da Tolenfino, lieu de pelerinage A Notre-Dame de Lourdes, ou
l'on accede par un escalier que mon vieux cceur grimpa
lifficilement, en 1939, mais of il fut r6compens6 par un
accueil tout aimable.
M. Rispoli *m'6crit, en d&cembre, que la maison des
Vergini est presque vide ; les dtudiants sent a Lecce, les
sdmmaristes A Bdn6vent, pour eviter les dangers du bombardement.
Je suis alle visiter la maison centrale des soeurs, et
avant d'arriver A la chapelle, j'ai passe, A ma grande
joie et confusion, entre deux rangdes interminables de
b6bes de la crche, de petits de l'asile, d'enfants des
classes, d'aspirantes, de postulantes, de sceurs du sdminaire, de sceurs de la retraite, de soeurs de la maison.
Ici, comme partout, j'ai Wt6 heureux de parler. soit aux
sceurs a I'habit, soit aux sceurs du semihaire, de recevoir
les soeurs servantes et de saluer la bonne soeur Musitano
avec ses officibres. et la directrice, soeur Fis'carella, ue
j'ai bien connue A Paris. Tout est beau a Naples, les
Ames encore plus que les choses, qui sont pourtant si
belles.
Je suis all6 A Marigliano, oi sont les soeurs anciennes,
les sceurs malades, qui ont Wt6 dvacuees 1A, a cause des
bombardements frequents. La maison est un paradis
terrestre, moins 1'arbre de la science du bien et du mal.
Cependant, les soeurs prdferent encore la Maison centrale et font des vceux pour que bientOt la paix leur per-
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mette de retourner A Arco-Mirelli. Je m'unis a leurs
prikres et je les quiUe A regret ainsi que la belle" ville
de Naples. Voir Naples et mourir !
Depuis mon passage, les oiseaux de guerre out detruit
un h6pital, dirige par les sceurs ; pas de victimes parmi
les sceurs. Mais on a evacue la Maison centrale ; les
petites sceurs sont A Aversa ; les autres soeurs sont dispers6es. Que Dieu protege la chre province de Naples !
De la province de Naples, je remonte toute l'Italie et
j'arrive a la province de Turin. Ici, comme partout, I'accueil est cordial, tres cordial. Je vais d'abord A la maison des missionnaires, ancienne Visitation, oi il y a
une belle chapelle de la Sainte-Agonie. Je salue les pretres, les jeunes gens qui sont dans le convict de la maison et qui vivent avec les confreres, faisant la lecture
au r6fectoire. On lisait la vie de notre saint confrere,
M. Manzella, qui a fait de I'ile de Sardaggne uine lie
Vincentienne par ses oeuvres de charite. Dans mon voyage, j'avais salu6 Livourne, ou vecut la Mere Seton, A la
cause de laquelle s'interessait tant le Pere Souvay.
M. Asinelli, le visiteur, M. Bona, le sup6rieur, m'accueillent avec grande charitd. On se sent dans la maison du bon Dieu. Je me rappelle avec emotion que
If.. Cervia, mon cher compagnon de seminaire, a v6cu la
et s'y est sanctifie, et que M. Durando a eth longtemps
visiteur et sup6rieur, que beaucoup d'autres saints ont
sanctifie ces lieux. Les confreres sont on ne pent plus aimables. M. Cocchi, de Genes, est venu me saluer. M.
Garlando, de Chidri, me parle des missions, du s6minaire ; le superieuir de Scarnafigi, m'entretient de lYcole
apostolique ! d'autres missionnaires, en particulier de
Casale, me parlent'des publications mariales, du grand
mouvement qui porte les Ames vers la Vierge Marie,
grace au zBle des enfants de saint Vincent. Je vais saluer le Seminaire Saint-Vincent, en dehors de Turin, ofi
sont les philosophes et les theologiens. Accueil chaleureux du superieur, des professeurs, des jeunes gens. A
l'acaddmie qui se tient dans la cour, sous le beau ciel
d'Italie, le superieur fait deriver mon nom de robur, et
me trouve des qualites que je desire avoir ; les jeunes
gens ex6cutent un repertoire ddlicieux de chants et d'imitation de cloches. Je f6licite la jeunesse turinoise qui, a
l'imitation de la jeunesse siennoise et napolitaine, a si
profondement le culte du vrai, du beau et du bien; et de
Dieu la vdriti, la beautd, la bontd. Tous mdritent l'dloge
fait de saint Vincent : Operatus est bonum et rectum et
verum.
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Sous la direction de M. le Directeur des soeurel je vais
i la Maison centrale, ofima sceur Zari me 6omble d'attentions delicates. Conference aux sceurs de la maison et
de la province, conference aux soeurs du seminaire. Ici
comme partout on est edifi6 de I'esprit de foi des sceurs.
Je vais visiter quelques autres maisons, particuliBrement
les Molinette, grand h6pital avec vaste chapelle, immense cuisine, buanderie tres bien organisee, lingerie, midMle d'ordre et de propreld. Je salue les 150 soeurs qui
.tudient pour le brevet d'infirinieres et je les f6licite de
savoir, comine saint Vincent, unir l'amour des tradition:
a I'anmour des choses nouvelles essentielles. nova et vetera.
Je n'ai pas manque de faire un pelerinage aux maisons de Cottolengo et de Dom Bosco, des Nazardennes
de Durando, et j'ai touche du doigt 'action miraculeuse
de la Providence.
Pourquoi faut-il, helas ! que I'homme vienne troubler
I'ceuvre de Dieu par sa science dirigde vers la mort, par
ses bornbardements ! La bonne ville de Turin a recu des
visites d'avions, et nos confreres et nos sceurs ont pave
leur tribut de sacrifices. Leurs maisons ont 6te endommagdes ici et dans plusieurs viles, A Genes, A Savone.
Chez les sceurs, deux victimes, martyres de leur charit6.
Je compatis aux souffrances de nos chers confreres et de
nos chores sceurs ; j'admire leur vaillance, leur patience;
je prie Dieu de les 6pargner, de les conserver : omnes
insidias inimici ab eis longe repelle ; angeli sancti habitent in eis qui eos in pace custodiant et benedictio Dei
sit semper in eis. Je prie A cette intention le vendrable
M. Manzella, dont on se dispute la depouille, et dont
l'intercession opere des effets merveilleux.
D'Italie, passons au Portugal. Ici r6gne la paix, c'est
n peu pres tout ce que nous savons de cette province,
qui a envovy des missionnaires et des sceurs en Afrique.
Nous souhaitons que Notre-Dame de Fatima continue A
prot6ger nos chers confreres et sceurs du Portugal et A
ecarter d'eux le terrible fleau de la guerre. La Province
compte parmi ses membres le venerable M. Sousa-Borha, ag6 de 89 ans, le doyen de la Compagnie.
L'ancienne Yougoslavie a 6td d6membr6e en cinq 6tats:
trois parties sont entrees dans l'Allemagne, I'Italie et la
Bulgarie ; une partie est devenue la Croatie ; la derniere
constitue la Serbie. Les maisons de missionnaires et de
soeurs ont dte bien 4prouv6es ; M. Sedej, visiteur, a pu
venir me voir A Rome et m'a parld de l'dtat de la province. M. Sedej reside A Ijubljana. en territoire italien :
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il y jouit d'une grande libert6 et les ceuvres continuent.
La Slovaquie possede une province de soeurs et une
vice-province de missionnaires. La province de sceurs
est florissante ; la vice-province de missionnaires ddbute
avec trois maisons ; son vice-visiteur est M. Hutvra : M.
Kuchar n'etant pas slovaque de nationalite, a cddd la place A M. Hutyra. Je fais des vceux pour que les vocations affluent dans la catholique Slovaquie.
Le dernier pays d'Europe oi nous avons des maisons
est la Turquie. M. Levecque m'a dcrit que le college
Saint-Benott continuait comme auparavant. que les confreres de Thessalonique en Grece souffraient de la difficult6 du ravitaillement, qu'il v avait du bien A faire A
Bucarest en Roumanie, ofi se trouve M. Schorung. M.
Levecque proteste contre une emission de radio qui annonoait qu'il Btait pass6 au parti de la France combat
tante. < Je demeure, m'ecrit-il, indbranlablement derriere
te Mardchal, acceptant foutes les mesures qu'il juge opporlunes de prendre >.
Telles sont les nouvelles que j'ai pu obtenir de 1'Europe actuelle. Passons maintenant en Asie. of le fldau
de la guerre a rgnp4 toute cette annee.
La Chine est toujours en guerre avec le Japon. Nous
avons appris par une dep6che de Shanghai, envoyde A
Vichy par M. Legris. visiteur, la mort de cinq confreres : MM. Sageder, Verdini, Poizat, Djing Vincent et
Legrand, ce qui, joint au dcs de M. Fong, fait un erand
vide dans nos missions de la Chine. M. Fong Simon.
d'apres le dernier catalogue de 1940, etait au grand seininaire de Chala,- prs' PNkin. M. Djing Vneecnt etait
dans le vicariat apostolique de Taichow au Tchd-Kiang.
M. Legrand Pierre naquit A Valenciennes en -1884,
entra dans la Congregation en 1901, partit ea Chine en
1902 ; il etait Consulteur de la province mdridionale de
Chine et faisait partie de la maison de Hangchow dans
le vicariat de meme nom. au Tch4-Kiang.
Les trois autres, MM. Sageder, Verdini et Poizat aprartenaient a la maison de Hokow. du vicariat de Yn
Kiang dans le Kiang-Si. M. Sageder 6tait ie supdrieur
de la maison ; il etait n6 en 1870, & Graz : il entra dans
la Congre•ation en 1890 et partit pour la Chine en 1898.
M. Verdini dtait n6 en 1884 6 Voghera (Italie) : il entra
dans la Congregation. A Paris, en 1905 et partit pour la
Chine en 1909. M. Poizat naquit en 1878. dans le diocese de Lyon ; il entra dans la Congregation en 1896.
Nous ignorons les circonstances de leur mort ; nous.
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ne pouvons que baiser la main de Dieu qui nous dprouve.
Comment ferons-nous apres la guerre pour remplacer
tous ceux qui sont all6s A la maison du ciel ? Le boa
Dieu y pourvoira.
En Chine 6galement, la visitatrice des soeurs, seur
Reisenthel, est allUe dans un monde meilleur ou rAgne la
paix c6leste. Celle qui lui succede, soeur Fauvel, ne peut
rentrer a Shanghai, ville prise et reprise. A la maison
centrale des sceurs, famine et privations de ressources.
A Chentingfou. les enfants des soeurs meurent de faim ;
ailleurs, 6pidemies, fievres typhoides, disettes. Nous
n'avons aucune nouvelle de nos sceurs du Japon, sceur
Termier et ses compagnes.
Nous sommes sans nouvelles de nos confreres du diocese de Cutlack dans les Indes.
De l'Indochine, M. Bringer nous a tdlegraphie que la
visitatrice, soeur Durand, avait 6te tres malade ; nous
savons qu'il y a un grand bien a faire et que lon demande des sceurs pour les hopitaux.
J'ai appris qu'en Iran, M. Poiron a et6 nommne par
le Saint-Siege, visiteur des missionnaires, direteur des
sceurs et superieur de la Mission.
En Syrie, nous avons perdu M. Agnius Maurice qui
faisait partie du corps professoral de I'6cole apostolique
de Furn-el-Chebak (Beyrouth).
De l'Asie, passons en Afrique. On devait cdelbrer cette
ann6e, en novembre, le centenaire de I'arrivee des soeurs.
Je m'd6ais propose d'aller en Algerie, lors de mon voyage
en deuxinme zone de France, mais le temps m'a manqud
pour effectuer cette travers6e ; je voulais m'unir aux missionnaires et aux soeurs pour remercier' Dieu de tout ce
qui af et fait depuis cent ans sur cette terre chbre aux
enfants de saint Vincent. L'Algdrie dtait en paix alors,
et voici que le fliau de la guerre, le ddluge de feu s'est
etendu A ces contr6es. Que saint Vincent, qui a 4t6 captif
en Tunisie, pr6serve ses fils et ses filles.
Aucune nouvelle du Congo belge, de -'Egypte, de
'Ethiopie.
Par plusieurs lettres de Madagascar, remontant a. 'anIne 1941, j'ai appris que la maladie avait dprouvd plusieurs missionnaires et soeurs, que des cyclones avaient
detruit quelques dglises, que 'on avait difficult4 pour
se ravitaller en pain et vin pour la messe. Depuis loccupation anglaise, je n'ai rien reCu. Nous avions le dessein d'envoyer deux de nos jeunes prftres A Madagascar, MM. Wilmes et Hertz ; les derniers dvenements ont
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empachd leur depart ; ce sera pour le jour oi il plaira
a Dieu.
Franchissons d'un 'bond I'Atlantique et abordons en
Amirique.
L'Argentine a perdu son visiteur, M. Bauden. Le samedi 9 mai, il avait dit sa niesse dans une maison de
Buenos-Aires, i l'occasion de la r6union mensuelle des
Enfants de Marie. A son retour A la Maison centrale 'des
seurs, ii avait confessd GO jeunes filles de l'ecole professionnelle. A midi, il avait dind et pris la recr6ation
avec son entrain ordinaire. De 3 a 4 heures il avait fait
une instruction substantielle, aux sceurs du s6minaire ;
'i avait encore confesse deux personnes. A 5 heures 1/4
il partait pour rentrer chez ui. A 5 heures 1/2, comme
il attendait le train, il tomba en avant, deux agents le
releverent, le mirent dans une voiture sans connaissance;
il mourut avant d'arriver; c'dtait une congestion c6rebrale
foudroyante. Cette mort a plong4 les missionnaires et
let soeurs dans une grande ddsolation. Veillons et prions
car nous ne savons ni le jour ni 1'heure oh le Mattre
viendra nous chercher. Soyons toujours prets.
M. Bauden dtait nB le 19 mars 1874 A Herzoele, dioScse de Cambrai : il entra dans la Congregation en 1896.
Apres son ordination sacerdotale, it fut envoyd A Rome
pour prendre les grades de docteur. II fut plac6 au grand
s6 inaire de Montpellier oH M. Verdier etait superieur.
A la ferineture de nos sdminaires de France,-il fut envoy6 au 46minaire d'Assomption au Paraguay ; en 1922,
ii en fut nomm6 supdrieur et en 1923 il fut nommd Visiteur de la province d'Argentine. C'6tait un homme pru
dent, sage et pond6rd ; il avait Wet form6 A ses debuts
de professeur par M. Verdier, I'homme du juste milieu,
I'ennemi des extremes, le modOle des supnrieurs.
Rgulierement M•. Gimalac aurait'du faire I'intdrim
jusqu a la nomination d'un autre visiteur ; maia son
grand Age ne lui permettait pas d'assumer c4tte lourde
charge ; c'est M. Prat qui fail fonctipn de Visiteur et de
directeur jusqu' la nomination normale d'un visiteur
et directeur apres consultation des sup6rieurs de la
province.
J'attends toujours du Bresil les ,rponses des supdrieurs
pour la nomination d'un Visiteur
En Bolivie, le Saint Siege desire que Sucre devienne
seminaire regional et natioral On fait grand eloge de
"os confreres espagnols de Sucre : on desire qu'jls soient
plus nombroux
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Au Chili, mort de M. Ortiz qui avait fait ses 6tudes
A Saint-Lazare.
En Colombie, M. Fourgans, directeur des soeurs, m'annonce qu'on a ouvert & Call, il y a trois ans, une 6cole
d'infirmi6res et que le gouvernement vient de demander
12 soeurs pour un hOpital antituberculeux qui sera un
hopital modele.
Aux Etals-Unis, M. Slattery avait offert sa ddmission
i Rome ; Rome nous a consultd ; nous avons rdpondu
que M. Slattery fait tr&s bien et que, dads les circonstances actuelles, il nous semble pr6efrable de laisser
M. Slattery.
Le Mexique a perdu son visiteur, M. de las Heras.
C'est une grande perte pour les missionnaires et les.Daties de la Charit6. M. de las Heras avait parfaitement
1'esprit de saint Vincent, il dtait animd d'un grand esprit
de foi pour les Supdrieurs ; il a su gouverner avec sagesse et prudence dans des circonstances critiques. -Que
Dieu r6compense ce fidele serviteur. 11 a Wt6 remplacA.
par M. Ataun Patricio.
L'Ocdanie a connu cette annie la guerre. Les Philippines, les ties de la Malaisie ont entendu le canon. Juste
au moment ob I'lle de Java dtait prise per les Japonais,
nous avons appris que Mgr Verhoeks venait d'atre nomm6
vicaire apostolique de Soerabava.
J'ai fini le tour du monde, la petite hist6ire de 1942.
Je me permets de vous signaler que 1943 ramdnera.le
centenaire de I'blection du PNre Etienne. Comme ce digne
Sup6rieur Gendral a toujours 6t6 consid6r6 Lomme le
restaurateur de la double famille, il convient de ne pas
laisser passer inapercu le cenitenaire de cette nomination;
relisons la vie et les circulaires du Pere Etienne, faisons
quelques conf6rences sur lui, remercions Dieu de nous
I avoir donnd, prions le Pere Etienne de nous donner
bientot un Supdrieur Gendral comme lui. 11 a beaucoup
aired la Sainte Vierge ; la Salute Vierge a beni son g6ndralat ; qu'elle b6nisse mon yicariat; pour cela je confie
le monde vincentien A la Vierge puissante. En 1830 elle
est apparue, tenant le monde entre ses mains, le r6chanffant sur son coeur, 'offrant a Dieu ; nous prions Marie
de renouveler ce geste ehn 1943 pour le monde de la
Petite Compagnie.
Le Souveiain Pontife vient de consacrer le monde entier A Marie, au Cceur Immaculd de Marie. DdiB la petite
Compagnie a 6t6 consacr6e A Marie par M. AlmBras en
1662, par M. Etienne en 1843. Dans les circonstances
actuelles, en ma qualitd de Vicaire Gdndral de la Con-

gr6gation de la' Mission. et de la Compagnie des Filles
de la Charit6, qu'il me soit permis de renouveler cette
consecration, cette offrande du monde vincentien qui m'est
confie et de dire & la Vierge Immaculde .: Nous nous
plahons sous votre secours Sub tuum praesidium, nous
nous rjfugions dans volre coeur. Gardez-nous, sauveznous. Je vous invite A faire reciter souvent, particulierement le premier samedi du mois, devant les fideles, la
Sbelle consecration au Coeur de Marie qui fait le pendant
de la consecration-au Coeur de Jesus. N'oublions pas que,
sur la Medaille Miraculeuse, il y a les deux coeurs.
C'est dans ces Coeurs de Jesus et de Marie que je demeure, Messieurs et mes chers freres,
Votre tres humble et devoud confrre, A la vie A la
mort.
Edouard ROBERT.
i. p.d. 1. M
Vie. Gdn.
N.B. Cette annde le nombre des morts n'est pas considerable, 46 ; mais nous pouvons eroire et craindre qu'il
n'y en ait un plus grand nombre, que nous ne connaissons pas, par suite de la difficult6 des communications.
Je vous engage A prier pour les connus et les inconnus.
Depuis quelques annees, un certain nombre de provinces,
A cause des digficultes de vivre, ont obtenu soit du Pere
Verdier soit dd Pere Souvay des reductions de messes
de suffrages. J'invite ces provinces A supplier de par
ailleurs aux messes qu'eles ne disent plus, en ayant par
exemple des intentions secondaires A la messe, en appliquant les indulgences de leur chapelet ou de quelque priere comme 0 bone el dulcissime Jesu. Si la necessite de
vivre ne nous permet plus le leur appliquer les messes
traditionnelles, efforgons nous de.suppl6er par d'autres'
prieres ; c'est un devoir de charit6, c'est une sainte et
salutaire pratique de prier pour les morts, surtout pour
nos proches ; salutaire pour eux et pour nous, car elle
leur ouvre les portes du ciel et elle nous obtient la misericorde de. Dieu quand nous entrons nous-memes dans
notre Ateriite.
Edogard ROBERTr
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NECROLOGE '1i2
1. Foi (Francois), coadj., d&c. & Turin, le 16 d4c. 1941 ; 59,40.
2. Zaballos (Michel), clerc, dde.,. & Hortaleza, re 9 nov. 1941;
19, 3.
3. Fasano (Barthelemy), pr., dec. le 27 dec. 1941 : 74, 49.
4. Parrang (Jean), pr., dec. & Pari, le 21 janv. 1942 ; 72, 52.
5. Broutin (Henri), coadj., dec. A iiKLsinens, le 17 janv. ; 61, 45.
i. Zegers (Pierre), pr., dec. A Pannigen, le 13 ifv. ; 42, 18.
7. Sabatier (Pierre),' coadj., dec. & Paris, le 25 Ifv. ; 80, 62.
8. Cepurski (Jean), pr., dec. en Pologne ; 54, 36.
9. Bogaerl (Theo.). pr., ddc. A Perigueux, le 15 mars ; 65, 42.
10. Veron (Charles), coadj., ddc. a Paris, le 31 mars ; 81, 53.
11. Weissmann (Jean), pr., dec. A Cracovie, le17 lfv. ; 65, 46.
12. Gonsalez (Epiphane), pr., dec. & Tardajos, le 31 dc.
1941 ; 34, 18.
13. Zamanillo (Rodolphe), coadj., ddc. a Madrid, le 10 f6v.
1942 ;50, 3.

14. Barbero (Philippe), coadj., dec. a Madrid, le 3 mars; 77, 59.
15. Tobar (Fernand), pr., dec. & Madrid ,le 10 mars ; 29, 12.
16. Martelanc (Alexandre), pr., d6c. A Ljubljana, le 20 nov.
1941 ; 61, 14.
17. Poupart (Haph.), pr., ddc. & Montolieu, le 7 mai 1942; 65,46.
18. Baudell (Jules), pr., dec. a Buenos-Ayres, le 9 mai; 68,
t5.
19. Fong (Simon), pr., dec. en Chine, en mai ; 34, 15.
20. Ehrlich (Joscphý coadj., dec. en Autriche le 17 fv.; 75,52.
2L Bunyei (Etienne), pr., dec. en Autriche, le 18 16v.; 60, 41.
2. Petrone (Hoch); pr., dac. a Rome, le 22 mai ; 73, 58.
23. Agnius (Maurice), pr., dec. A Beyrouth, en mai ; 71, 49.
24. Lambin (Cyprien), pr., dec. au Berceau de St. Vincent,
le 31 mai ; 66, 47.

25. De las Heras (Jacques), pr., ddc. au Mexique ; 67, 43.
26. Bindolini (Vital), pr., ddc. A Genes, le 18 juillet ;67, 45.
27. Kremer (Joseph), pr., dec. A Lommelet, le 24 ao0t;72,52.
28. Colliette (Alexandre), pr., dec. A Paris, le 27 aot ; 69, 48
29. Laurent (Gabriel), pr., dec. & Rennes, le 27 aolt; 72, 51.
30. Scibetta (Sauveur), clerc, dec. a Naples, le 7 aot ; 25, 6.
31. Tabar (Grgoire), pr., dec. a Pampelune, le 2 aoOt; 75, 57.
32. Castillo (Joseph), clerc, dde. & Madrid le 2 aout.; 25,9.
33. Vidal (Simon), pr., d6c. A Paris, le 22 oct. ; 33, 16.
34..Wattiez (Auguste), pr., ddc. a Paris le 9 nov. ; 82, 58.
35. Ortiz (Antoine), pr., ddc. A Miraflores, en octo. ; 58, 39.
36. Andres (Innocent), pr., dec. A Sdville, le 24 avril 71,52.
37. Vincente (Joachim), pr., dec. a Santiago de Cuba; 69, 53.
38. Arana (Ulpien), pr., d6c. A Pampelune le 19 sept. 51, 35.
39. Sebastian (Charles), pr., dec. A Surada en sept. 44, 28.
40. Corrales (Andre), pr.,. dec:.
Merida en juillet 70, 9.
41. Farget (Jean), coadj., ddc. a Dax, le 27 nov. ; 84, 54.
42. Sageder (Frdddric), pr., dce. en Chine, en 1942 ; 72, 52.

43.
44.
45.
46.

Polzat- (Michel), pr., dde. en Chine, en 1942 ;
Verdini (Humbert), pr., d6c. en Chine, en 1942 ;
Legrand (Pierre), pr., dec. en Chine, en 1942 ;
Djing (Vincent), pr., dec. en Chine. en 1942,;

64,
58,
58,
38,

46.
37.
4L
19.
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NECROLOGE

1943

I.
.

Valencak (Jos.), coadj.. dec. Ljubljana, 24 aott 1942 ; 35, 7.
Povse (Louis), coadj., dec. & Ljubljana, 19 oct. 1942 ; 77, 48.
Gabolde (Joseph), pr., dec. Salonique, 26 d6c. 1942 ;80, 60.
G.
i. Lavezzari (Jacques), pr., dec. Old Forge, 1942 ; 77, 52.
Zemanek
e.
(Joseph), pr., dec. a-Vienne, 22 nov. 1942 ; 41, 23
;. Maierhofer (Ant.) pr., dec. Vienne, 27 decem. 1942 ; 67, 49.
. Messina (Emm.) pr., dec. Perouse, 26 jany. 1943 ; 66, 9.
kroud (Alphonse), pr? dec. . Lyon, 25 fev. 1943 ; 65, 30.
SAlcorta (Ign.I pr., dec. 2 nov. 1942. prov. Madrid ; 38, 20
l.i. Tajadura (Th.) pr., dec. 11 nov. 1942, prov. Madrid; 45, 27.
I
Mac Donald (Joseph), pr., dec. en Irlande ; 51. 14.
12. Gilgunn (Guillaume), pr. dec. ei Irlande : 38. 17.
13. Senderos (Jacq.), pr., dec. 5 janv. 1943, prov. Madrid; 70, 47.
I1. Saldana (Alphonse) pr., prov. des Philippines ; 59, 43.
I. Muller (Guillaume), pr. doic. it Jerusalem ; 76, 51.
ls. Liccardi (Agnello), coadj., dec. a Naples, 11 avril ; 76,47.
I7. Pece (Michel-Ange), pr., d6c. A Plaisance, 13 avril; 92, 77.
18. Petrone (Pascal), pr., dec. & Plaisance, 17 avril; 66, 50.
19.
Bukowseck (Fr.), coadj., dec. a Ljubljana, 28 fev.. 73, 48.
20. Gossler (Pie), coadj., dec. & Graz, 27 avril; 32, 11
21. Meuffels (Guillaume), pr., dec. A Paris, le 16 juin; 72, 53.
22. Edsit (Mathias), coadj., dec. & Ljubljana, 28 mai; 72, 42.
23. Isella (Victor), coadj., dde. & Genes, le 4 juin; 55, 24.
24. Kledzik (Joseph), pr., dec. A Cacica (Roum.), 1942; 45, 27.
25. Jedryctowski (Jem), pr., dec. a Dacau (Roum.) 1.42 :43, 23
26. Krzyszkowski (Etienne), pr., dec. en Pologne, 1943; 75, 57
27. Corset (Jean-Baptiste), pr., dec. a P4kin, 1943; 69, 50.
28. Jeczmionka (Venceslas), pr., dec. en Pologne, 1943; 57, 34.
29. Sou (Joseph), pr., dic. en Chine (Youngp.), 1943; 34, 13.
30. Hortigiiela (Aniano), pr., dec. Mohano (Inde), 1943; 45, 26.
31.
Suau (Antoine), pr.,
cde.A la Havane, 6 dec. 1942 ; 70, 52.
Gomez (Manuel), pr., dec. a Tardajo.s, 1* juin 1943; 82, 6&.
32.
33. Zabala (Adolphe). pr., dec. a Baracaldo, 28 juin; 62, 45.
34. Reynen (Jean), pr., dec. A Susteren, 27 aout ; 69, 49.
35. Pittet (Michel), pr., dec. Boisweron (H6rault), 3 sept.; 25, 7.
36. Zdaieblo (Frangois), pr. dec. Pologne, 6 mars 1943 ; 60, 2.
cde.Varsovie, aoOt 1943 ; 34, 10.
37. Krause (Edmond), pr.
3.
Lennon (Robert), pr. dec. Emmitsburg, 23 dec. 1942; 84, 64.
'39.
Verribre (Louis), pr., dec. le 3 nov. A Alger ; 62, 43.
40.
Bouillet (Michel), pr., d6c. Hangehow d6cembre ; 66, 47.
i.
Dames (Nicolas) pr.. dec. Pkin,. decembre ; 33, 13.
.
Ly (Mathieu) pr., dec. Pekin, dkcembre ; 38, 13.
43.
Antonellij(Ugo) pr., dec. Florence, 28 dec. 1942 ; 54, 8.
44.
Bastbni (Joseph), coadj.. dec. 5 juillet Pome ; 83, 61.
15.
Properzi (Joseph), pr. dec. 18 oct. a Plaisance ; 64, 48.
16.
Zoller (Michel), coadl. dec. 20 oct. a Rome ; 43, 17.
47.
Rossi (Silvio), pr. dec. A Florence ]e 6 nov. ; 59, 38.
48.
Carrozino (Vinc.), coadj. dec. le 17 sept. Naples ; 78, 46.
30, 9.
Janek (Martin), pr. dec. le 10 nov. A Trencin
49.
50. Grassi (Pierre), pr.; dec. A Rome, le 23 dec. ; 79, 49.

I.

Milani (Pascal), pr., dec. Plaisance, 6 janv. 1943 ; 48, 31.

-

334 -

FRANCE
PARIS
MAISON-MERE : Au jour l jour
la janvier 1942. - Comme chacune de nos actuelles journees, l'ann6e s'ouvre dans une atmosphere alourdie et sombre qu'ont crde6 et entreteniue sur notre cdel et nos tAtes, Las
douloureuses circonstances de juin 1940... Ce matin, & la
suite de la pribre, conform6ment au coutumier, 1'Assistant
de la Maison-MBre offre au T. H. PNre Its priores et les
vceux de tous. M. Robert rdpond & la Communaut6 en formulant les souhaits que, de son c6tM, U adresse & Dieu pour
chacun de nous : Us trouvent leur expression dans la paraphrase de l'oraison que nous recitons tous les jours A Complies : Visita quaesumus Domine habilationem istam et
omnes i~sidias inimict ab ea longe repelle : que Dieu protOge la maison et sauvegarde la Compagnie de toutes embOches ; angeli tut sancti habitent in ea... gardiennage des
saints anges, .qu'ils veillent sur nous... et benedictio tua sit
super nos semper, bienveillance de Dieu sur nous tous et
sur nos travaux. Nous sommes en eftet au milieu des dangers, sur la grand'route du temps, nous vivons dans le
broullard. Autour de nons, et pas bien loin une l1gere dclaircie, et au dela c'est 1'inconnu . des bruits de guerre et de
batailles retentissent A nos oreilles, des nouvelles incontrblables se chuchotent de-ci, de-l, mais nous savons vraiment
blen peu de ce qui ce passe par dela cet dcran qul nous
donne I'impression du desert. Vraiment voici encore des
journees dont, suivant le mot bien cgnnu, les survivants
pourront redire : Et ! que faisiez-vous. alor T - Et blen.
nous •ivions... Et nous vivons dans le cadre de notre ordre
du jour etde nos charitables et modestes occupations.
De par ailleurs pour personne les circonstances ne -facilitent guAre la vie; pour tous, les. difficultds du ravitaillement
sont un problIme et une souffrance quotidienne. Devant ces
difficult6s un chacun s'ing4nie ; mais dans cette lutte pour
la vie, nombreuses les victimp et bien vives les souffrances.
Et voici comment quelques lignes d'une presse facile relatent les efforts des Religieux de Paris pour parer diversement a la, disette et gagner leur pain litthralement A la
force de leurs bras, A la sueur de leur front.
a Oiseau., mes frdres ! ., disait ladis saint Fran0ols d'Asse 4 tout an petit peuple piaiUant qut battatt der ales
autouw de Lid.
SLapins, mes Irdes !
S,
dimt aujourd'hu ceur qut oat
prl an doux londateur de leur or dre sa robe de bure bruge,
sa cot[fure en aureole at sassimpliitce evanglique.
~r les franciscains Mlkvent des lapins. Oh . simplemenl

-

335 -

pour utiliser les reliefs de lewa leasins traditionnels de 14gumes crus ! Ces lapins, it West naturellement pas question
de les manger. Et les petites b4tes mourraient sans doute
de vietllesse st, de temps en temps on n'entendait pas parler d'une lamille ol-l'on a faim. Alors un des pdres se divoue, entre dans Le clapier, saisit au hasard deuz oreiles
frtilantes. Le drame accompli, it retourne 4 ses mdditations,
le ccur gros.
Les peres lazaristes filnent leurs marronniers.
Chez les lazaristes, on n'dLtve pas de lapins, mats on a
defrichh les cours de recreations pour les transformer en
potagers. Derritre les grands immeubles gris de la rue de
Sevres, leur superieur, le pere Robert, ne dddaigne pas de
manier la pelle ou la piocke. Au rebours du fondateur de
l'ordre, saint Vincent de Paul, Gascon bouillant et hardt,
c'est un. homme paisible, distrait et mystique. Vtu d'une
soutane noire, it refuse de porter la barrette . quatre aloes
Slaquelle .lui donnent drott ses doctorate en, thdologie, en
philosophie ef en lettres.
On.ne se contente pas de cultiver les pommes de terre oU
les haricots chez les lazartstes. On fait aussi des experiences.
Des experiences que nous avons toustaites. On dtudie les
vertus comparatives de la feuille de marronnier, de celle
du cerisier ou de cetle de la vigae rouge considdrees comme
ersatz de tabac. En general, le marronnier I'emporte. Aussi
les arbres vdnerables quft ombragent les cours on•fls droit
a des 4gards tout particuliers. Mals les peres lazartstes,
fumeurs impenitents, ne desesperent pas de idouvrr un
produit de remplacement encore meilleur.
Comme les Lazaristes, les assomptionnistes cultivent. Mats
st 'on ose dire, its le font sur une grende dchele, uutiUsent
des terrains que -possede leur ordre au environs de. Paris.
On les a appelis tes pkres hoteliers, car dans beaucoup des
endroits o4 les a conduits leur esprit 6vangClique, -is ont
install des h6tels oa its recoivent les voyageurs chrettens,
et rhme les autres, avec une tres grande lbbralitd spirituteUe:
A Notre-Dame-de-France, 4 Jerusalem, on servait de la viande
le vendredi 4 la table mnme des peres (qut n'en mangeatent
pas) pour ne pas -imposer aux voyageurs sl regle du fetne.
Outre eur activitt terrtenne, tes assomptionnistes de Parts
continuent, dans lewr matson de la Bonne Presse, aux ChampsEtysles, leur activitd intellectuelle. Leur liaison avee ce qu'tts
appelent leurs comptoirs spirituels dans le monde est constante grdce aux autorites occupanles tt at gouvernement
taUlen.
Aucuh des missionnaires de France n'a d'atleurs perdu
le contact avec ses frlres coloniaux. Avee une patience
stolque, its attendent de pouvoir alter les rejoindre.
Le pre Gillet, globe-trotter de la foi est devenu casanler.
Lr plus voyageur de tons ees suprtfeurs est, sans conteste,
le .dlLbre pere Gillet, citoyen honoraire d'Aixles-Bafns,
grand chancelier du College angelique de Rome, supditer
a
det dominicans et futur academicten franais. It Sttlit
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tous les moyens de locomotion, parcouru ous les continents,
enseigna la foi dans une dizaine de langues. Maintenant,
victims d'une demi-reclusion force. it partage son temps
entre Aix.es-Bains, q'll evangdlise depuits'vngt ans, Santa
siege de La.mission, faubourg SaintSabina 4 Rome, elte
Honord, od les dominicains etudient [e projet d'un quotidien
catholique qui verra te jour apros La guerre at sera, dans
leur esprit, plus moderne et plus social que La Croix assomptionniste.
Rue du Bae, on trouve les aissions etrangeres. ladis, derrlere le porche, de futurs missionnaires discutaient philo
sophie dans de magnifiques jardins fleuris. On peut Les voft
becher les massifs, arroser les salades, surveiler les carres
de pommes de terre. Ils discutent toujours philosophic, mais
ragronome est une science qut leur est maintenant familiHre.
Entre deux cours, le professeur de scolastique attelle une
carriole grinfante et, au trot d'un vieux cheqai , se rend
aux Halles.
N. B. - Observons que, date de janvier 1943, ce entrefilet
a d'actualite en 1942.
de a La Semaine a est Ode
Pour ce qui nous concerne, & cette souriante dvocation
legerement fantaisiste, on pourrait adresser quelques observations si la chose en valait la peine. Sans relever l'anithese 6tablie entre le P. Robert et saint Vincent, on ne salt
rien ici de ce triple doctorat en thdologie, en philosophie
et en lettres : on n'a pas connaissance de cette pioche on de
cette pelle apostoliquement maniee. 'De ces recherches pour
un ersatz de tabac, on n'a pas eu vent ; en fait dans la
cour de la rue de Sevres, nous n'avons pas vu de cerisiers
en fleurs, ni des plants de vigne rouge. On ne connatt qu'un
on deux marronniers toutfus qul ne tentent guere.les freres
lazaristes, fumeurs impdnitents. Ce serait grandement deflorer l'intdr.t de cette citation que de ne pas la lire, avec le
probable sourire de I'ecrivain de telles lignes. Comme signe
des temps cet extralt trouve ici sa place et sa justification.
On peine, c'est la profonde vWrite, on travaille pour le pain
quotidien, mais tout autrement que ne 1'ecrit le journaliste
facile et aimable.
6 Janvier. - M. Paul Vigue: sulpiclen, sous-directeur d!
cours des diacres A la rue du Regard, meurt quasi subitement. Originaire du diocese de Poitiers, M. Vigue y fut collaborateur de nos confreres an grand s6minaire diocesain.
Et depuis 1903 11 conserva d'excellentes relations avec MM.
Fontaine, Hertault, etc.. Les Annates de 1937, pages 405407,
out insire sur M. Fontaine, ancien superiqur de Poitiers,
quelques d6licates 6vocations des souvenirs reconnaissants
de M. Vigue.
11 Javieo. - A Notre-Dame de Paris, solennlte de 1'Epiphanie, c6r6monie missionnaire. Dans la froideur de la temperature, nous entendons un- ardent sermon de Mgr Henri
Chappculie, sur les Missions catholiques et la France. Puts,
dans les has c6tes de 4a cathidrale, c'est la procession des

-

337 -

Reliques des saints missionnaires de France :jsuites, lazaristes, missions etrangires, maristes, etc., martyriss aux
xvie et xix* sitcles, au Canada et en Extreme Orient.
20 janvier. - Centibme anniversaire de la conversion du
Pere de Ratisbonne. (Cf. Annales 1897, p. 353M55) DO & la
Vierge de la Medaille Miraculeuse, le retentissement de ca
miraculeux retournement fut 6tonnant. Op6rd & Rome, dans
I'eglise Sant'sindrea delle Frate, ii fut bientot c6lbre. Li
Breviaire, au jour du 27 novembre, lul reserve une legon.
N. T. H. POre Robert cdlebre la messe & la Providence, dans
le sanctuaire 6leve, rue Oudinot, pour commnmorer cette
apparition et les bienfaits de la Medaille.
21 janvier. - Mort de M. Jean Parrang dont les Annales
ont 6voque plus haut p. 123-161, la vie, la physionomie et le"
travail
23 janvier. - La conference traditionnelle du 25 janvier
est anticip6e et fondue avec celle de chaque vendredi. M.Colliette rappelle les souvenirs et les legons de ce jour. Pen
apres la Semaine Religieuse de Paris nous apprend qu'A
I'Archevechd, parmi les nouveaux membres du Conseil de
vigilance figure M. Alexandre Colliette.
25 janver. - En notre chapelle, Mgr Roger Beaussart,
auziliaire du Cardinal, confere la pretrise & notre confrre
M. Mare Lampe qu'entoure une nombreuse et fervente parente.

27 janvier. - L'(Euve d'Orient qui, & la Madeleine, vient
de c•6lbrer sa grand'messe annuelle, en ce jour de saint
Jean Chrysostome se rdunit vers 13 heures, au 95 de la rue
de Sevres. Son Eminence le Cardinal Suhard pr4side cette
rdunion du milieu du jour.
2 fvrier. - Dans les t6nbbres et l'intimit de la chapalle
vide, & 6 heures du matin, la benediction des Cierges nous.
rappelle la tate de la Chandeleur par une modeste et brWve
procession.
12 fdvrier. - A Angers, N. T. 1i. Pere, accompagne de
M. Touzd assists
I'inauguration d'une plaque (1) commdmorant le troisieme centenaire 4e l'arriv6e et du service des
Filles de la Charit6, en cet antique HOpital Saint-Jean
I'Evangoliste, depuis soigneusement modernis6.
La majestueuse salle de I'hOpital ot les Scours tout d'aboid
servirent, a Wettransform6e en musde. C'est I qu'est placde
la plaque commimorative : 1640-1940 Tricetenaire de la fondation des smurs de St-Vincent de PauL C'est
Angers,
l
alors ravage par la peste que fut fondd par St Vincent de
Pau Ie premier etablissement des Filles de Is CharitL et
(1) Le pen que nous avons appris de cette cardmonoe noms wanre
que. partattement organisee, elle se. d6roula sous la presidence df
MM. Plerre Daguorp, pr6tet dh614gd de Maine-et-Loire ; Victor Ber.
nier, maire, Eugine Proust, maire honoraire d'Angers, en priseoe
de . E. Mgr Jean Costes, ieque d'Angers, du T. H, P6re Edouar(
Robert. senprlenr des Lazaristes et de la T. H. bire Laure DOsm
sup6rleure des Flles d'ela Charitt de St Vincent de Paul
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intaUt dans celte salle de P'hOpital St-Jean par MlUe Le Gras
nte Louise de Marinac avec 9 saur. 1 ft/vrier 640. VWte
de M. Vincent, 1649.
Don de M. Eugdne Proust, matr. honoraire d'Aniers.
Mgr Jean Costes, deuque. Victor Bernier, matre.
.24 /vrier. - A peine de retour d'Angers..N.T.H. Pere repart
pour Dax, en compagnie de M. Piet. pour assister & une
ordination, et rendre visite A quelques maisons du sud-ouest
25 fevrier. - Mort de frere Sabatier, dont plus haut, on
a saisi dans la circulaire du T. H. Pere les caraot6ristiques
de son d4vouement.
15 mars. - En cette f6te de sainte Louise nous apprenons
la mort du venar6 M. Theodore Bogaert, visiteur d'Aqultaine, qui s'est beaucoup devoud et avec grand fruit pour la
sanctification de nombreuses Fillesde la,Charit6.
21 mars. -

Saint Benolt. Depuis bient6t quatorze siAcles.

la rfgle discrete de St Benoit se maintenant dans les grands
principes, preside & la sanctification de nombre d'&mes, dans
la solitude et I'oflice divin. D'autres 6coles et d'autres maltres (tel Vincent de Paul) cherchent et obtiennent cette perfection de la vie chrAtienne dans un zWle surnaturalis6 et
un inlassable d6vouement aux interts du prochain. P<ur
tous, ainsi que I'ecrit le P. Delehaye (dans Sanctus, p. 240)
Viddal de La saintetd consiste dans un ensemble harmonteu.r
des vertus chritiennes, pratiqudes 4 un degrd qu'une rare
tlite est en mesure d'atteindre. Rien d'unilorme cependant..
En fait, it regne dans l'assemblde des saints une tres grande
varidt.
La saintete n'a point pour ef/et de niveler les conditions, ni les caracLres, nt de supprimer "la personnautd.
-Ele
est de tous les temps et de toutes les latitudes, et
s'adapte. mervelleusement d toutes les contingences de la
ie humaine. A un degre egal d'amour de Dieu, quet contraste enlre St Simeon Stylite et St Francois (d'Assise), entre St Benolt et St Vincent de Paul ! Parmi les multiples
rejetons du grand arbre benddictin, .nous pensons entr'autres
A 1a Congregation de France dont Solesmes, 6 travers maintes dpreuves et difficult6s, est devenu, grace b Dom Gueranger (1805-1875), le point de depart et le centre d'un renouveau.
Dans son sanctoral solesmien fort reduit Dom Gunranger,
ne & Sable, eut une spdciale devotion & saint Vincent de
Paul. Peut-Atre la dut-l des son enfance, & la presence et
a la vue des sceurs A 1'Hotel-Dieu sabolien dont les travaux
charitables purent inspirer cette pidtB. En tous cas, dans la
sarie de nos chants actuels, en 1'honneur de saint Vincent
nous avons he reusement emprunt6 & Solesmes 3 antiennes
Vincentiennes. Dom Gutranger en composa lui-meme (1) le
(1) L 17 decembere 1851, Dom Gneranger obtenait de
Bome 'appro
ation du calendrter de la Congregation b6ndictine
de S. Pierre
de Solesmes. I1 Prparit alors u Propre qul fut sanctiono
par la
Sacr'e Congrgatoa des Rltea e date du 24 avri
18t6
sOW la
slInature du Cardinal Patra,
f
et intftralement sublrt usqu'
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texte dans le style et la couleur biblique. En voici la traduc

tion : 1* Vincent, pire des orphelins. de pain rasassia les
lauvres, et de saintete renlwt les pretres. 20 Vincent evange
lisa les pauvres : il fut c'tl de L'aveugte, le piea du botleur,
et se fit tout d tou. 3o Vincent fut envoy -de Dieu : alors
que cur les places publiques gdmissaient enfants et nourissans, it adopta pour fits eeux que leurs meres avatent abans
dannes. 40 Vancent penaitr de la foi romatne, decouvril leo

artifices de

•rreur : et Dieu Pa glorifiC en prisence des

Rois.
31 mars. - Mort de Irbre Veron qui ouvre ses yeux & unz
vie meilleure et sereine.
4 avri. - Samedi Saint. A l'iss.ue du souper, auquel ii
assiste avec la Communautb, M. Colliette est subitement terrassd par une crise de paralysie. Des le lendemain. jour de
PNques, sur -les 10 heures, ee sont les derniers sacrements .
et chaque jour d6sormais, la tenaille de I'htmipldgie se resserre sur une vie qul s'en va.
- Second dimanche apres P&ques. Le Cardinal
19 atiL.
Suhard prdside en I'6glise de Saint-Sutpice les fetes du troisibie centenaire de la Compagnie de M. Jean-Jacques Olier;
N. T. H: Pbre y assiste. Pour nous, la translation.des reliques de St Vincent se cdeibre dans la ferveur de famille :
M. Castelin chante la grand'messe, et le soir, M. Henrion
nous entretient fort & propos des rapports-amincaux et frartoi& e du BrBvlaire. Le propre de 185s falsait une place de choix
an grand saint du grand sitcle : Offce & douze leons avec hymnes
sp4clales pour les Vepres, Matines et Laudes (Quts novus caelf.
0 gui supernae, Ut nunc-ab alto, les trois hymnes de Jean Richon.
C. M.. 1741) et quatre wianennes, composes par l'abb6 de Solesmes

Slul-meme. En voici le texte : ad Magnificat : Vtncentiu.woriihrorum

paler, pauperes Ston saturato panibus et sacerdotes indutt sauta :
ad Cantica tertil nocturni : Romanae ridei tenazr YFcentiu errorts
*2rte detezt, at glorlficavlt eum Dominus in onspectu regum : ad
Benedictns : Vincenttus evangeltzavit pauperitus : .lut oculus caeco

at pes claudo, omnibus omni lactus :ad Magnificat, Cum deflteret
proulus el lactens in platels, missus est a Deo Vince*ts et wes
matres derea~luerantadsumpstt in fUlios.
La zalodle des trols antiennes de Vepres et de Laudes, oeuvre de
Dom Augustin Fonteine, premier compagnon de Dom Gu6ranger et
mort le 31 aot t 1889, fut modfi8e par Dom Joseph Pothier ( mort le
8 d6cembre 1923 abb6 de Saint Wandrille) dans I'edltion del 1891
an Liber antiphonarius pro diurnts horts uxtia ritum monasticcum
atendmarto proprio Congregawtonts galtcae 0. S. 0. accemmodatms..
C'est soos cette seconde forme qu'elle reste en usage che leasBte6dictins de Ia Congregation de France (actuelement rtpandus en
Angleterre, Espagne, Hollande. Luxembourg. Canada. Argentine.
Chill, Mexlque), malgr6 quelques vartantes Introdutes dans l'dition de 1i35 de l'Antiphoriae monastlcum pro dirnis lorts... editit
kaiendarto accomodata Congregationts Sancti Petrl de SolesmIs.
Mais conformnment aux principes de la Bulle Dtvino afftatlU. la Nt.
de St Vincent de Paul a dt1 retrogradee du rite double a la simple
memoire des premieres Vepres et de Laudes (Note de Dos Paut
Rfavewan.
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ternels de saint Vincent et de M. Olier, de Saint Sulpice

et de Saint Lazare.
1 " mat. - Le Cardinal Suhard est a nouveau parmi nous :
I'archiconfrerie de la Sainte-Agonie celbre par un triduum
ses 80 ans d'existence et de prieres (1). Un chaleureux rapport de M. Collard resume l'histoire et les buts de 1'(Euvre.
Le Cardinal en son allocution deguge les bientaits de cette
devotion : trks sainte, tres ample et trbs sanctiflante.
Le soir mwme, MM. Robert et Fugazza partent pour Rome
ot les attire filialeinent le jubil6 6piscopal du Saint Pere.
Nos deux pelerins rentreut le 26 de ce mois. Ce que fut ce,
sejour, N.T.H. Pere, aprbs nous l'avoir dit et explique, au
cours d'une triple confbrence, I'a resume dans sa circulaire
annuelle du nouvel an. (Voir pages 299, 301, 322).
13 mai. - Par decret du Chef de l'Eta( Irancais, I'tablissement des Enfants assistes de Paris devient l'HOpital-Hospice de St-Vincent-de-Paul (2). Le choix et le geste officiel
sent particuliBrement heureux Quoiqu'en retienne 1'histoiit,.
le geste symbolique de Vincent cueillant les enfants abandonnas est profondenment vrai. Vers ces maheureuses et in
nocentes victimes, Vincent- s'est vrainent pench : il leur
est venu. en aide. et par les nuurrices que, de son vivant.
il leur a fourni & Bicetre et ailleurs, et par les soins fu'il
leur a menages en cette societk de sceurs qui depuis secou
rent tant de mistres et d'abandons. (Cf. Annales 1938. p. 712713) (Cf. Arch. nat. S. G6ln'.
Le nouvel HOpital-Hospice de Saint-Vincent, fut jadis, on
le sait, le Noviciat de l'Oratoire qui manifesta toujours fine
profonde et sensible devotion a Jesus naissant (Cf. Annales
1939, p. 328). Encore aujourd'hui, au centre de sa rosace aun
devant du vitrail de la chapelle qui s'ouvre sur la rue
d'Enfer (Denfert-Rochereau), le divin eqfancan soigneusement emmailloIt tend les bras. C'est Jesus que la penste et
(1) Les Fleurs de Gethstmuri en unt donna un ample compte rendu
et ont ins6rb les discours jublalrcs.
(2) Noas, Mar4chal de France. chef de I'Etat tranpais, vu I'ordonEance du 16 Jullet 1816 ; sur la proposition du Secr4taire d'Etat
a la famille et A la sante, DIJcrtons :
4Atide premier. - Est approu-v l'arrtte-du directeur gdnoral de
I'administration de l'assistance publique, en date du 19 mars 1942.
attribuant le nom de
HOIpital-Hospire Saint-Vitcent-de-Paul
a
I tablissement depositaire des en•ants asslstBs, 74. rue Denlert Rochereau, qui porte actuellement le nom de Hospice des Enjants as.
sist$s.
Article 2. - Le seer6taire d'Etat h la famille et A la santA est
charge de 1'exAcution du present d<lcret.
Fait a Vichy, le 13 mat 19t
Ph. Ptaiw.
Par le Mar6chal de France, chet de 1'Etat frantais :
Le secrttaire d'Etat . la famille et la
1 antC : Raymond Grasse.
Decret No 1418 du 13 mat 1942 (Jouraal Offi;iel de l'Etat Francab
du 21 mai 1942, p. 1843).
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Is eueur de Vincent voyaient toujourus dans les petits ~j).
C'est Jdsus qu'il cueille comme, le montre le marbre cle&bre
de Stouff qui se trouve precisnment dans la cour de l'6tablissement (Cf. *Annalcs 193, p. 202-203 ; 602-613).
Ce m6me jour, & .1'Institut catholique, notre confrere
M. Victor Brzoska soutient sa these : La notion philosophique
du travail, d propos des thdories socialisles modernes (106 pages dactylographides).
19 mai. - Mort du Cardinal Baudrillart, de l'Oratoire, recteur de l'Institut catholique de Paris. Les obseques eurent
lieu & Notre-Dame le 23 courant. A cette occasion, dous
avons a nouveau eu 1'honneur d'heberger le Nonce Mgr Valerio Valeri qui, depuis juin 1940, est l'h6te de la Maison d?
Missionnaire 4 Vichy.
S15 juin. - Depart de ZI.T.H. Pere pour un voyage et une
asrie de visites dars le Nord et en Belgique ; rentr4 le 29.
c'est un nouveau depart pour assister A Dax A I'ordination
gkndrale de fin d'annee scolaire.
19 juillet. - Fete de Saint Vincent. Le Cardinal Suhard a
neuf heures tient A c61•brer sa messe dominicale & l'autel
de Saint Vincent. Malgr6b 'absence du precieux corps, 6vacue
lui aussi, Mgr l'Archevique no peut se retenir d'dvoquer
en quelques mots 1'oeuvre et la famille de saint Vincent qui.
malgrB l'absence de la chAsse, nous reste toujours dans sa
pdrennitd, sa fidelitd et sa Ifconditd.
A 15 heures, M. Baligand montre en Vincent 1'Ame de la
France, A laquelle, par ses secours, ii assure ce minimum
de bien etre, requis pour la vertu et 1'exercice normal de la
foi et de la .vie chretie:me ; par la doctrine qui ressort de
ses ceuvres, ii lui fournit un iddal spirituel : d6tachement,
oubli de soi, et charit6 audacieuse.
26 juillet. - Octave de Saint Vincent. Suivant le coutumier actuel, la chapelle du 140 rassemble la double famille.
M. Francois Agnius clebre la grand'ruesse et le soir M. Bizart, superieur d'Angoulimne donne la conference.
Dans la dttresse qui est aujourd'hui la notre. dans I'angoisse qui nous 6treint, on comprend mieux l'Ame de Vincent, et la raison des litres que la gratitude lui a donnes.
11 fut vraiment l'incarnation de la divine PFovidence, aupres des pauvres, et plis spdcialement pour les victimes des
guerres de son temps. he 1'oublions pas. lamentable fut la
situation de la France A l'epoque de Vincent : guerres etrangbres, et divisions inteatines ; rares furent les ann6es de
paix, et. nterminable ls sinistre procession des victimes des
fleaux guerriers.
Et devant cette marAe envahissante. Vincent pour sa part
prit en charge la misere franqaise. S'y employerent :,a) ia
riche personnalit& de ce rBaliste et de ce r6alisateur, b) sa
grande idde-force : voir le pauvre en Divl, c) sa capacite
(3) De ce U.cret (du t3 mal 1942 wont A rapprocher les lettres paLentes de Louts XIV, en juillet 1670, en faveur des Enfants trouvts.
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d'4motlon at son seas de Faction. Pour ces victimes des
guerres et de leur sequelle rouillante, desordres et d6sorganisations de tous genres : Vincent assista la Lorraine
(1629-1639), en multipliant ses appels A la paix pour supprimer la guerre, en envoyant entr'autres ui missionnaire ambulant de sa char.t6, le frbre Mathieu Rdgnard. Pour la
Picardie, la Champagne et les Flandres de 1635 & 1659, c'est
devant l'impi6t6 dei pillards lutheriens, les Communiques de
la charit6 : la part prise aux Relations de Charles Maignart
de Bernires, etc. Pour.aider 'ile de France, durant et aprts
la Fronde (1648-1652), c'est le recours a la Reine, retirde &
Saint-Germain-en-Laye ; devant la pdnurie et les ddsordres
de 1649-1652. ce sont les efforts de Vincent pour pallier les
effets desastreux de la Fionde : void sur le plan spirituel,
les prieres et les p6nitences, les missions ; sur le plan
temporel : les soupes poFulaires et le secours national. Et
toujours le secret de cetle action charitable de Vincent :
c'est le protond et vit amour de Dieu et du prochain, amour
bien compris, charitd realiste. Et le message que Vincent nous
dicte encore et toujours.: c'est un message d'esprit de fol :
considdrer le parvre en Dieu ; message de compassion agisseate, de service affectif et organise : aujourd'ul Itc 1'auvre du vin et des hosties pour les prisonniers, partout ]es
restaurants populaires, les centres d'accueil pour tous les
diracinds et toutes les mistres, etc. Ins'agit de payer de sa
personne, de son coeur, de sa bourse et communiquer aux
autres cet actif et gdndreux ddvouement. L'hostie & laquelle
11 taut communier, c'est le pauvre ; et tout cela sera finalement recompens6. Vincent marche en avant, suivons-le.
imntons-le.
28 f4illet. - Malgre les ertnements, l'Alliance des matsons
d'dducation chretienne tient son annuel Congres. Ces joursci, le college Stanislas offre I'hospitalitd et le cadre pour ces
assises. A cette,occasion, Lous voyons, rue de Sevres, plusieurs confrEres qui sagement prennent part a ces instructifs echanges de vues.'
6 aotlt. - M. Robert part pour Toulouse, et le midi de
la France, fl sera de.retour le 12 septembre.
27 aotit. -- M. Colliette s'eteint A I'infirmerie ; et le lendemain, an 140, a lien le service annuel pour les scwrs, d&
funtes au cours de ces derniers mols.
3 septembre. - Cent cinquantibme anniversaire des massacres de septembre 1792. Cette comm6moraison qut, en d'autre temps, edt 0t6 soul i gnbe, revat lecaractere intime que
prennent actuellement anniversaires et solennitds. La rdalitd
est &pre.
7 septembre. - Dans 1'intimitd, on marque discretement la
cinquantaine de vocation de M. Thodore Kieffer, superieur
du s6minaire academique de Strasbourg.
18-27 septembre. - Exercices spirituels que suit pendant
trois ]ours une retraite procurde, par M. Baligand. & la
trentaine de professeurs ecclesiastiques du college Stanislas.

-. 343 Peu de temps, apres Ia Retraite, N.T.H. Ptre nous hivre,
an cours des conl6rences hebdomadaires, ses impressions, A
la suite de la visite de ia Maison-Mere qu'il a poursuivie du
18 au 26 septemhre. En vue de nous encourager aux moyens
a utiliser pour le perfectionnement de. la maison et de ses
membres, M. le Vicaire General 6voque avec emotion les
nous en rendre
souvenirs du passe : motifs de travailler
dignes.

La Maison-Mere; dit-il, continue le college des Bons Enlants et Le prieure de Saint-Lazare. Elle doit ressembler
ces deux deoancitres. Le college des .Bons Enants est le
berceau de at Congregation de la Mission ; it a It obtenu
par L'entremise de la famille de Gondi ; saint Vincent- de
Paul en fut nomma principal en 1625. C'est Ia qua vecurent
les premiers compagnons de saint Vincent, MM. Antoine
Portait et Adrien Gambart. 11s partaient de d1 pour misstonner : is n'avaient pas de seriteurs, its conliaient les
clefs de La mason a quelqu'un des voisins. C'est 1t que commenea la vie rigulare de la Petite Comnpagnie. Bientdt
d'autres eompagnons, MM. du Coudray et de la Sale, puts
MM. BEcu, Lucas, Brunet et d'Horguy vinrent s'ajouter d
M. Portail et constiturent Its sept colonnes de la nouvelle
maison, colonnes solides et prcieuses, colonnes d'tnteUligence et de vertu, moqdles des missionnaires par Lewr scienceet lew• saintete. C'est au coliege des Bons Enfants qne cormenctrent les .eercices des ordinands. Plus lard la maison
devint un seminaire pour les clercs, le sminaire- SaintFirmin, IL seminaire modele de nos grands seminaires
d'avant la Revolutiorn, saminaire qut clotura glorteusement sa
carriere de matson de la Congrdgation, en enuoyant au
.Ciel, le 3 septembre 1792 tu grand nombre de martyrs, doat
deux confreres, Les bienheureux Francois et Gruyer.
La seconde Maison-Mere de. la Congregation fut slvaste
prieurd de Saint-Lazare. Saint Vincent ne I'accepta qu'd la
condition que le silence y serait observ. 11 s'y installsa e
8 janvier 1632. CetLe union de Saint-Lazare & la Mission fut
confirmee par Urbain VII le 15 mars 1635. Cette inalson fut
dbs lors, et pendant 150 ans, un foyer ardent d'ezuvres de
charitd. On y regut un grand nombre d'ezercitants, et saint
Vincent t'appelait 1'arche de Noe 6 cause de la diverse condition des retrattants, et Ie th4etre des misdricordes de Dieu
4 cause des grands fruits qut s'y produisaient. On p recevait aussi grdtuitemient les ordinands : lourde charge accepthe et supportte gdndreusement per la charilt du saint fondateur. L 'se tenalent les Conferences ecclsiasviques ou Assembl•es du Mardi. Les Cvdques et ies docteurs s'y runtlrent
pour concerter contre L janscnisme. Les Dames de a Charitt
y aaient leurs reunions pour secourir la Lorraine et autres
provinces ravaghes. De. Id partatent des bandes de missionnaires qut aLtatent evangelser les peuples. des campagnes.
On y nourisait tous les jours 800 pauures, et 4 certaines
jpoques- 2.000 ; on lew faisatt te catchisme.
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La.maison de Saint-Lazare n'dtait pas moins regulire que
devouee. Saint Vincent y avait fait mettre en divers endroits
du Cloltr, : Dieu vous regarde. II y faisait diner chlaque
jour deux pauvres d sa table ; il y faisait faire des prieres
et des penitences pour la paiz ; it constate qu'on y vit en
chartreux, qu'on y emploie Le temps (non consacrd aux missions) en etudes, con•erences, cas de conscience ; qu'op est
fidle d ia pralique de 'ne point patler des nouvetles du
jour et qu'on y est trds prudent pour s'entretenir des erreurs
du temps present ; qu'on y porte ddvotement Le chapelet a
la ceiniure ; que la civilit et Le respect mutuel y sent en
usage ; qu'on n'ouvre pas les leltres recues sans permission
du superieur ; qu'on ne demaude rien, qu'on ne refuse rien;
qu'on se leve a 4 heures ; qu'on fait biens Iexamen parttculier, etc. Saint .Vincent veiUe en particulier sur le brfviaire en commun, parce qu'en acceptant Saint-Lazare, now
nos sommes astreints, dit-il, d continuer media voce l'obligation qu'avuient les anciens retigieux de chanter tous les
jours Le service divin.
Cette rtgularite a "*di maintenue par les successeurs de
Saint Vincent, Les Atmeras, les Jol•i, les Bonnet, etc., par
les saints confrdres, bienheureux Clet et autres qui ont Idifie la Maison-MAre de ,Saint-Lazare. N'oublions fanais ce
vieux Saint-Lazare et ayons 4 cteur de faire revivre dans Ie
nouveau que nous habitons les traditions du premier.
C'est a cette condition que le Pape Pie VII, dans un Brel
du 14 octobre 1807, autorisait M. Hanon, F~aire general, d
jouir des droits, privilages, facultUs, autrefois concedEs.
a Bien que vous n'habitiez pas encore, lut disait-i, la nouvelle maison assignee pour la Congregation et pour son Supe6ieur gaenral, cependant efforcez-vous d'y entrer le plus
tft possible et d'y retablir dans sa vigueur premiere la RBgle
dress6e par le saint fondatcur pour ses enfants et deja approuv6e par le Siege Apostolique : de telle sorte que cette
maison de Paris soit pour toutes les autres de la Congregation, et I'exemple et la norme future.
Ce ne fut que douse ans plus tard, le 3 decembre 1819, que
officiellement nous /ut accordE par le Rot Louis XVIII l'usage de
d 'h6tel de Lorges, situ6 rue de Sevres, 95. M. Verbert
etait alors Vicaire geBnral. Cest ce meme Verbert qui: d son
litde mort, disait a M. Boujard : un missionnaire qui ne
salt pas mourir pour la Congr6gation n'est pas digne d'elle.
Sous M. Boujard notre nouvelle Maison-Mere s'accrut du
n 933 de la rue de Sevres. Le 16 janvier 1827, la troisieme
Maison-Mere di la Congregation voyait enfin 4 sa tete an
Superieur general, en la personne de M. Pierre de Waily :

nommW par le Pape LEon XII, avec puissance pletne et untverselle sur toufe ta Congregation : c et nous d6cidons que
l, & Paris, soit constitu 6 le siege et domicile de la Congregation, i 0of est la maison primaire on tate de eette
Congregation
s.
Pendant tout le xxxe et mdme le xxe stcle, Les Supidtri
rs
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generaux eurent 4 ceur d'embieir physiquement et mme
moralement la chere Maison-Mere. Par les soins de MM. Satworgne, Nozo, Etienne, Bord, Fiat, Vilette, Verdier, Souvay,
La Maison-MAre s'agrandit et s'embellit. Dieu premier servi;
on construisit d'abord la chapele dans laquelle fut trans/lrd
solennellement, en 1830, Le corps de saint Vincent, et plus
tard ceux des bienheureux Perboyre et Clet. La chapelle autrelots dtaitlieu de pdlerinage des paroisses de Paris : maintenant ele est .frdquenlde surtout par les Filles de la Charite, les Conferences de Saint Vincent de Paul, les Dames
de la Charitl, les Enfants de Marie, les associds de la SainteAgonie. Dans cette chapelle se'sont fatt entendre de grands
orateurs, soit pour la biatification de nos martyrs, soit pour
les centenaires de la naissance, du sacerdoce, de la canontsation, ou des fetes de saint Vincent, soft pour la proclamation du Patronage de notre bienheureux Pdre, soit pour It
troisiame centenaire de la fondation de la Congregation de la
Mission, etc.
Apes la chapelle, grdce surtout au Pere Etienne dont les
testes y reposent d juste titre, s'eleverent la belle sacristie
avec ses portraits des Supdrieurs generaux ; le grand et beau
rdlectoire, of sont toujours les pawvres, of4 viennent s'asseoir
des eveques et des cardinauz, des nonces et des patriarches;
la salle d'oraison ok tant de confrdres ont puise lumidre et
force pour lewr sanctification ; la salle des prdtres ot sont
tenues plusieurs assemblies gdnerates et sexennales et oa
l'on voyatt autrefois les portraits des Vicaires gdnerauz de
la Revolution qui ont contribut a la rdsurrection de la Compagnie ; la salle des Reliques st rioke en souvenirs de famille, les deux bibliothlques avec leurs milliers de volumes,
I'infirmerie agrandie dans, ces derniers temps, etc.
Mais st les Superieurs gdndraux oat veill d I'embellissement t a I'agrandissement de L'edifice matdriel, is ont
'veilde avec non moins de soin a I'agrandissement et &a'embellissement de I'ediftie morzl. Le Pere Etienne et le Pdre
Fiat ont drolt sur ce point 4 une mention speciale. Par leurs
paroles, par leus actions, vtrbo et exemplo, its ont ete des
animateurs, des sanctifteaurs. C'est le cas de rdpdter la
parole de saint Paul : Souvenez-vous de vos chefs qui vous
out annonc6 la parole de Dieu et en reportant votre pensde
sur la fin de leur existence, imitez leur ioi.
2 octohre. - M. Payen, s.uprieur du grand seminaire de
Verdun, choisi pour succeder & M. Colliette, inaugure sa
charge de Visiteur de France. Tout aussit6t, aprAs la prestation des serments requls, 11 repart pour' sa maison et son
travail quotidien.
13 octobre.- Au 140 de la rue du Bac, sont installs M. Paul
Castelin coiflme directeur et M. Edmond Crapez comme spusdirecteur de la Compagnie des Filles de la Charitk. Le soir
la confprence sur les vertus de M. Colliette souligne entr'aatres caracteristiques le serieux, la culture et la pidtU du
d6funt.

- 346 19-20 octobre. - Les prftres s occupant des euvres masculines et feminines dans le diocese de Paris, se rdunissent
ceans pour leurs annuelles jouranes d'6tudes. La salle du 97,
entend diverses communications, des exposes d'exp6riences.
et des 4changes de vues. Le Cardinal est IA pour l'ouverture
tout au moins : ses conseils viennent corroborer les consignes adaptees

&

l'annee, telle du moins qu'on la voit et

prdvoit, au milieu des circonstances qui changent at oscillent sans cesse, faisant surgir des problemes et des besoins,
nouveaux en leurs aspects.
22 octobre. - M. Simon Vidal, professeur au grand sdminaire d'Evreux, redugi6 aux Carmes, et hospitalisd depuis
peu & l'hopital Saint-Michel, est enlev6 par une crise diab6
tique, & la fleur de 1'&ge et au debut de cette nouvelle annee
scolaire. Originaire de Savoie, M. Vidal, aprbs deux ans passes A Rome, fut placd an grand asminaire d'Angouleme ; les
mutations de la guerre ravaient amend A celui d'Evreux.
Le 24 octobre en notre, chapelle, M. Taillefer, sup6rieur de
la section philosopnte de Saint-Aubin-d'Ecrosville (Eure).
cellbre la messe des fundrailles, tandis que les thdologiens
6brolciens, heberges au sdminaire des Carmes, assurent chants
et ceremonies, pour un de leurs Directeurs.
7 novembre. - La Direction g6nerale des Conferences de
Saint Vincent de.Paul se rdunit an 95 de. la rue de Sevres,
autour du Cardinal Son Eminence preside - en outre, a
midi, la r6union de ces' Messieurs, auxquels s'unissent M.
Robert et M. Piet, assistant de la maison.
9 novembre. - M. Auguste Wattiez, amen6 malade, 11 y a
quelques jours, du seminaire academique de Lille, termine
saintement ses souffrances A linfrmerie de la Maison-MWre.
25 novembre. - A l'occasion de la reunion des eveques protecteurs de FInstitut ca~ilque de Paris, a lieu le service
dit de quarantaine di
-rdiaal Baudrillart. Mgr Grente
prononce A Notre-bame :
n: funabre du venar6d d6funt
Le soir, le Cardinal Suh: ,, 4rs de la rdunion de rentree
de l'Institut proclame owicis.. -ent la nomination de Mgr
Jean Calvet, comme pro-recteur rvec beaucoup d'autres, nous
avons tout lieu de nous r6jou. specialement de ce choix.
Mgr Calvet conserve et proclame sa gratitude ardente envers
ses maltres de Cahors (M. Mdout entr'autres) ; & I'occasion
i redit les souvenirs de son stage au sdminaire de la rue
du Cherche-Midi... et, sur saint Vincent de Paul il nous a
livr-des pages longuements mdditdes et burinbes qu'il a 'reprises et amplifides plusieurs fois : dans les Petites Annales
que fonda et dirigea M. Fernand Portal, dans son Saint Vincent de Paul (extraits et commentaires), 1912, jusqu'au cinquieme volume d'une Hitotre de la ltettrature franfai.e qu'il
dirlge et a mende A bien. Observons enfln que dans notre
6
U
chapelle et pour la r union des Eglises i a donn un neneuvaine de predications 'du Saint Esprit, et notons ci .qu'on
al rencontre quasi rAulibrement dans les couloirs de
la
maison.
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9 decembre. - 11 y a cent aus, venant d'Albi, M. LAou
Forestier 4tait recu au sdminaire interne de la rue de SBvres.
Sous la plume de M. Robert, et grace & de copieux et savoureux documents les Annales ont fournl, 1 y a d6j& 25 ans,
une longue et interessante notice sur ce remarquable confrbre. (Annales 1918. p. 848-898, 1152-1183 ; 1919, p. 541-570.
987-1034).
On a sagement not@ qu'en 1842, la Maison-M&re n'offrait pas
encore 1'6tat de 1918. Entre ces deux dates le Prre Etienne en
particulier, pour des besoins nouveaux, avait multipli6 constructions, agrandissements et amadnagelnents. Et depuis 1920
5 1940 quelques modifications se sont encore produltes : au
97 de la rue de Sevres le Pere Verdier a fait surgir un batiment nouveau, entre'le 93 et le 95, le passage a 61A refalt
et compl6te, le couloir longeant la sacristie a WtAreconstruit,
les pas perdus de la cuisine rd6difi•s, au seminaire interne
le corridor du 3e dtage a BtW
redress6, etc. Quoiqu'll en soit.
au mois d'aoOt 1905, M. LIon Bretaudeau, archiviste dans
1'ame, interrogeait les souvenirs alors lointains de M. L~on
Forestier et faisait reyoir et corriger les menues et pr.ciquses notations recueillies de la bonche de l'ancien seminariste
de 1842. Void in-extenso la description comparative de la
Maison-Mere, telle qu'elle apparaissait au nouveau venu en
ce mois de decembre 1842 :
La Maison-MAre :
C'tait encore L'hOtel de Lorges. Tout le 93 tadit loud. Le
97 n'Atait pas encore achetl. La grande chapelle avaiLt Ji
,dlie en 1827 ; mais les bas ctlds n'ezistaient pas.
En entrant de la rue de Savres, d gauche, oti est la chapelle de la Passion, se trouvaient deux petits parloirs. En4
tre ces parlotrs et la chapelle un petit espace en long servait
de parloir au Supirieur gdneral. Ces parloirs etaient eclaires .
par des fenetres suT la cour.
En entrant de la rue, i droite. ltait la loge du portier. La
cuisine se trouvait oil est le parloir des externes. A la suite
de la cuisine Htaft une ddpense avee une fendtre donnant sur
la cour. Dans cette depense les prT4res allaient prendre debout Ie ddjeuner du matin.

Aprds la depense venait Le rfecetoire, plece trds htroite
occupant route la longueur de cette aile jusqu'au bdtiment
transversal de l'htel de Lorges ; ce rdfectoire commret;a
environ au milieu du parloir actiel des SoEurs. Deux table,
seiuement etaient rangCes dans route la longueur le long des
murs.
Au-dessus de la porte (ok est mnaintenant la Procure generade) etaient plusieurs chambres oil demeuratent entre autres M. Aladel, Assistant de la Maison-Mere, et M. Grappin,
Directeur des Filles de la Charit.
Au-dessus du rtfectoire, le bdliment d'abors comportait deux
Stages, avec 'si
ou sept chambres 4 chaque #tage, oi logeatent MM. les PrTtres qut n'Ataient pas trrs nombreux.
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chambres avatent unetenetre downanl sur la

cour; seles etatent desservies par un corridor :ongeant le
mur du 97.
Corps de bdtiment transversal de l'hOtel de Lorges (paral-*
lele 4 la rue de Sevres). Au rez-de-chaussee, la porte principale d'entrde n'a pas vet changee.
A droite et d gauche, comme maintenant, etaient les deux.
salons : le salon rouge, ou eat lieu I'election de M. Etienne
comme Superieur general ; le salon vert, qui 4tait la salt
de rdcration des pretres.
Au premier etage, Ie corridor qui se trouvait au-dessus
du refectoire, dans I'aile, correspondait au corridor du Su-.
perieur geinral. nune corridor SaintkVincent.
Au premier etage du batimenit transversal, tait la chambre
du Superieur gdneral, comme maintenant. Ou est actuellement la chambre du Conseil demeurait M. Le Go. 04 est ie
Secr6tariat, etail la.chambre du Procur.ur dgneral. M. Eliewne etatt en mdme temps Procureur general et Secretaire de
la Congregation ; it tlaft aid par M. Jacques Perboyre, le.
frtre du Blenheureux martyr, qui portait la soutane, mais
n'avait pas encore diC ordonne pretre ; de plus, it etait sacristain. A cdte, of est maintenant l'escatler, it y avail une
chambre ot logeait M. Bausil, sous-Assistant de la maison.
Le deuxibme etage de ce batiiment itait comme itest maintenant. On y comptait six chamnbres ; M. Escarra et autres
professeurs logaient dans ce quartier.
II n'y avail pas de troisitme etage.
Au rez-de-chaussee de I'htdel de Lorges, oft est I'escalier
pres de la sacristie, etait une chambre servant de debarras
pour la sacristie. La sacristie etait ou elle est maintenant.
sauf que le corridor du res de chausee se prolongeqit fusqu'au 93, separant la chapelle de la sacrisie.
Les etages de l'h6tl de Lorges etaient desserois par l'escalier pres des lieux. Les lieux dtaient d1 ot its soel encore.
Mais cet escalier unique n'etait pas aussi large qu'aujourd'hut.
La sacristie allat jusqu'au 93. La cout du 93. en face de la
sacristie n'avait ;as etd louee. A I'emplacement actuel de
la cuisine, d1 oO commence le petit refectoire 6tait 'alelier
de peinture du Frere Francois. AM. Forestier Pa vu bdr ,
c'est M. Etienne qui 'a .fait bdtir,
Au-dessus de la sacrislie, au premier, elait la salle des
exercices, oi est maintenant la salle de theoloqie ; on y
entrait par le passage qut conduit nune 4 la sale' d'oraison.
Au-dessus de la chapelle, le corridor Saint-Mathieu matntenant est comme 4 celte epoque. Au bout du corridor St-Mi
thieu et du corridor des professeUrs, au-dessus de la salle
des exercices etait la salle de theologie qui avail trots fentfres. I1y avait aussi une chambre o0 travailla le Frtre Francots, avant d'avoir son alelier. Dans celttchambre habita
M. Dclaplace, plus tard eveque de P&kin,:qui 4tait professeur
de theologie pour les siminaristes (enseignant les Traiths de
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ta feligion iQde t'Eglise). C'est Id. dit M. Forestier, qu'on
voyalt venir quelquefois un petit jeune homme en redtrtgote
qut et devenu plus tard notre confrere, M. Jules Mailly.
Au troisfMiae tage. au-dessus de ce corridor St-Mathieu.
Matt le seminaire. La chambre du Directeur du seminaire
avait sa porte d'entrTe en face de L'escalier on especi
d'dchelle de meunier qui partait du corridor du dletienme
etage oft dermeuraient les prolesseurs et montait direclement
et avec raideur. Le Directeur avait deux petites chambres,
la premiere, ou it 'onfessait, lautre ot it couchait ; elles
elatent iclair.es chacune par une petite fenutre donnant sur
le 93. Les cabinets actuel4 du seminaire et ceux du deuxi~me
etage en dessous n'existaient pas. Ils durent 6tre construits en
mWmue temps qucles has c6tes de la chapelle.
En face de la porte du Directeur du Seminaire. passait un
corridor conduisant. d gauche, au Seminaire ou salle conm
mune, a droite d la salle des exercices, qui comprenait la
chambre actuelle du Directeur du seminaire et le bout du
dortoir du Bienheureux ; cette salle prenait toute la largeur
de ce bdtiment c'est-a-tdire 9tait large comme la chlpelle sans
les bas cdtUs.
Ofest le rdfectuire, etait un petit batiment, servant, au resde-chaussee, d'infinrerie. -ntre I'finurmerie et I'hbtel de
Lorges Otait une toute petite chapeUe pour l'infirmerie.
Dans I'infirmerie, oft etait M. Boulangier, I'ancier
procureur du seminaire Saint-Ftrmin, quand arriva M. Forestier.
it n'y avolt que cinq on six lit;. Quand on regardait vera

I'infirmerie, on avait sur la gauche la petite chapelle indiquee ci-dessus, qui n'avait qu'une ouverture, et a droite, d
la suite de I'infirmerie, la pharnacie avec deux ou trots feantres. Par derritre, du cotd du 93, etait une salie de bains
auec deux baignoires.
Au-dessus de l'infirmerie etail la bibliothdque. assez ton
gue, on y accedatt par le corridor du premier etaye de f'h6tel
de Lorges, et ceiti qui conduisait d la sale des exercicet
d'alors. Au-dessus de la bibliotheque it n'y avait rien.
Le jardin se terminait d I'infirmerie actuelle. It n'y avait
pas do basstn. Les pretres avaient L'allde du milieu : les ctudiants dtatent du cote du 97 ; les seminaristes du cOe du 93..
1-es Freres coadjuteurs, qui tiaient alors six ou sept, lo'eaient, peut-ttre, dit M. Foresticr. duns les comfles diL o'ifwient atu-dessus des parloirs acluels ;"'
13 ddcembre. - A Reims: sont ordonues pretres quatorze
prisonniers, de divers dioceses de France. Us retournent peu
apres dans leurs camps et vont y exercer leur tout rtcent
sacerdoce et leur ministere de rdconfort. L'accueil fraternel
et chaleureux recu au grand s6minaire de Reims, la retraite
prdparatoire t ce sacre de Reims, les jours de leurs pre.
(1) Cette note a 6t6 utilis6e somumairement dans Annates 1918 p. 873.
Trols plans de 1818, conservs anx Archives nationales (Pt9 6239)
donnent Un clair apercu de la situation quasi inchangfe de 1842.
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micres messes, tout concourt, avec les dramatiques circonr
tances de notre temps, & rendre 6mouvantes ces heures bknies. Un de nos confreres, M. Louis Meunter, prenalt part i
cette ordination de guerre. Assistalent dkeb ors a la c6r6monle
de Reims MM. Robert et Castelin, M. Pardes, suplrieur de
Dax, et le .frre de 1'ordinand. M. Jean Meunier, sup6rieur de
Notre-Dame de Marceie a Limoux.
18 dcembre. - Les obseques du T. R, PNre Wladimir Ledochowski, gdneral de la Compagnie de IJsus, nt en 1866, *;
Loosdorf (Autriche), rappel d Dieu le 13 dicembre 1942, ont
etledlebries e 17, 4 10 heures du matin, en I'glise du Gesu
A Rome. En vertu d'une tradition qui remonte au xvn* st,cle, la messe de Requiem a ~te chantde par Le Maitre G#a'ral
des Freres Prdcheurs. Le P. Ledochowski fut elu praeposites
generalis le 11 fevrier 1915.
Les Peres Idsutes de la province de Paris ont fatt cALdbrer
le 18 decembre, dans la chapelle de L'externat du Trocaderv,
un service solennel pour le repos de 'dnme du vendrd difuni
Le P. Datin, recteur du collige, ce•lbrait la sainte messe, en
presence du P. Provincial et d'un grand nombre de .Pires de
la Cov,'pagnie, des reprdsentants des diffirentes families religieuses et des ,leves de L'dablissement.
Son Eminence le Cardinal empecht s'etait fatt representer
par Mgr Beaussart qui a preside la cridmonte et donne Ptbsoute.
A ces lignes de la Semaine Religieuse, ajoutons que N. I.
H. Pbre Robert et M. Piet assistaient & cette messe et A&c
service funbbre.
19 d~cemlre. - Le troisibme anniversaire de la mort du
Pere Souvay achbve le premier triennat du'Vicariat de N. T,
SH. Pbre M. Robert qui, dans les circonstances penibles que
nous traversons, porte le poids et les soucis de diriger la
famille de saint Vincent. Tout est aggrav6 par les souffrances generales, les entraves et ltecontretemps de tout ordre.
Sans qu'on ait besoin de le redire, nos prieres et notre souvenir devant Dieu montent pour celui qul rdgit la double
famille. Dominus servel eumt et custodiat incolumem.
25 decembre. - Un quatrifme Noel de guerre. La veille, A
17 heures, grand'messe de minuit anticipde ; nombreuse assistance et multiples communions des jours de * bonne fete a
27 ddcembre. - Sur les dix heures du matin, quasi subitement, un incendie consume la Creche de la ehapelle ; la
vere mousse, les rochers de papier. les innocents moutons
les pieux personnages, tout prend feu a 1'instant. La chapelle est remplie d'une acre et opaque fum6e : heureusement
1'incendie est rapidement dteint ; mass di gentil et dblica:
monument, 11ne restR aie des debris calcin6s. Providehtiellement, les boiserjes de la chapelle de la Passion n'ont pas
et6 atteintes. Et la conclusion que tirent certains : prudemment, n'entourez pas de papier de sole les ampoules Alectrlques.
29 dOcembre. - Aujourd'hui, A Rome, une confArence rap-

-351

-

pelle I* iroisitee centenaire de la maison de la Mirsion. En
voici le compte-rendu que publia quelque temps apres 1'Os
servatore Romano du 1~ janvier 1943 :
A L'Institut Royal des Etudes Romames, Monsignr Antonin Arata, asesseeur de POrientale, a donwu en ce juardt 29
d4cembre. une con/erence sur les trois siecles de vie romaine
de la matson de la Mission (FiLs de saint Vincent de Paul).
Etaient presents les cardinaux Fumasoni-Biondi, Pellegrinetti
et Caccia-Dominioni ; les Monsignori.Schmidt, Arborto Melta
di S. ELia, Ottaviani, Carinci ; le marquis Assereto et le
comei
Cartoni-Marcia, ministres pl6nipotentiatres, ,nombre
de PrllatS et- de personnalites laiques, rant de 'aristocratie
romaine que des families vincenliennes.
Au moyen de La correspondance de saint Vincent, patiemment parcourue, L'oraleur montre comment Le saini fondateur eat d caeu que, des tse debuts de lVnstitut, ses fis eussent & Rome une maison pout y exercer et developper les
"auvresde leut vocation. Pour faire un choiz de cette rsldence, les directives de Vincent de Paul mentionnent qu'on
s'Ltablisse proche ce saint lieu du Vatican, en un endroit
salubre, avec jardin et suffisayament d'espace pour pouvoir
s'etendre avec le temps. Les offres futent nombreuses, mais
iuLa premire 4ui satisfit passablement et les besoins des
nves et les disponibilites financitres se rencontra dans le
petit palais du Cardinal Morone au PontSixte ; pris en location en 164, alors que depuis un an environ (11 juillet 1641),
Il Vice-gerant, Mga Jean-Baptiste Alieri avait officiellement
concdde I'ouverture d'une maison en la ville e B me.
Du Transtevere, les missionnaires passerent, en 1644, au
Palais del Buffalo1 sur la rue du meme nom proche S. AndrA delle Fratte.
Finalement, en 1659, grdce 4 La bienveillance du cardinal'
Durazzo et d la munificence de la duchesse d'Aiguilon, niece du Cardinal de Richelieu, Les missionnaires s'inslaUerent
4 Montecitorio, dans le palais du Cardinal Guidi di Bagno.
lls y demeurerent, sans eire inquteits, jusqr'd La /ia de
1876 ; des lois contraignirent alors de cedder les deu tiers
de La maison pour tes ddpendances et services de la Chambre italienne des Ddputis toule procher En 1913, on fut contrainl d'abandonner le reste, ainsi que I'Egise, transf/ree &d
Saint-Apollinaire ; apr4s sept ans de ce pied d terrJ, les
missionnaires occupatent leur actuele demeure du Colege

Idonien.

Apres ceite evocation de L'edifice, ae confireneier passe en
revue les auvres et les hommes qut, pendant trots siaeles
et pour les eccltsiastiques romains, firent, de celte matson
de la Mission un veritable cdnacle de vie spirituelle et culture11e. Dans ce but, 'orateur rappelle : a) les E:ercices splrttuels assures aux Ordinands et au clerge ; b) les Cont rences du Mardi, qui, plus tard, en 1840, furent Incorporles d
I'Acadjmie pontificale de liturgie ; c) la directiti spirituelle
(tt pour un temps L'Aospitatit) donnde au College de la Pro-
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pagande ; d) la direction aussi du coUlge Capranica ; e) to
soat des clercs sdculiers qut se reunissaient d Montecitorio
en Congregation festivale ; 1) la direction, une 'trentaine
d'annees durant, de 1'Academie des Nobles eccl6siabliques,
etc. Lss splendeurs de la pourpre et La pitif des Pontifes,
comme en nute autre dglise romaine, marqutrent les solennites oi dans ce sanctuatre de la Mission, les rites se ddroulaient dans une exactitude impeccable.
L'orateur poursuit en souLignant comment dans le champ
religieuu et social, la maison romaine de la Mission multiplia des bien/aits inoubliables. I fout rappeler ces missions
(plus de cinq mille) donnees suivant la classique mtahodr
vincentienne, imitte et suivie par d'autres qui, depuis Lors,
s'adonnhrent d ce meme ministere, tels S. Ldonar& de FortMaurice et le bienheureux Gaspard del Buffalo. 11 constent
de noter ces divers ministeres des missions etrang6res eutrepris par le vouloir'de Clement XIV, lors de lasuppression
de la Compagnie de Jdsus ; de la maison de Rome partirent
en effet pour la Chine les premiers missionnaires vincentiens : Appiani, Mtulener, Pedrini, tout comme lee premiers
compagnons qui rejoignirent. le bienheureux Justin de Jacobis, ap6tre e I'Abyssine.
C'est en La maison romaine de la Mission que s'dtabtit, se
developpa la Compagnie des Dames de la Charite, dirig6e
par les fils de saint Vincent, etc...
Le confdrencier conclut son substantiel expose en formi .
lant deux voux : 1" d titre de gratitqde, it conviendrait
de rdtablir lt'ppellatlon primitive ricemment supprimhe, de
I'antique Via della Missione : nom donna par Le peuple et
enregistre dans la toponymie des rues romaines, des le
temps du pape Pie VI. 20 Le nom de la maison principale
des missionnaires de saint Vincent, otk qu'eUe soit etablie,
devrait conserver, sur les bords du Tibre, Le titre de maison
de la Mission (Casa della Missione), comme le voulatt te
saint fondateur, et comme I'ont consacrd et maintenu, durant trots cents ans, les actes officiels des autoritds ecclsiastiques de Rome.
29 ddcembre. - R6union du Conseit provincial. Sous la
presidence de M: Piere Payen, cette discret assemble est
un petit 6evnement, dont, depuis nombre d'annbes, diverses
circonstances ne nous avaient pas permis d'etre t6moins.
Puisse Dieu 'aire fructifter ces efforts, prot6ger cette maiF. CoMunawz•
son et b6nir ses habitants.

BORDEAUX
S(EUR CLAIRE PITEUX (185-1942)
C'4tait en 1915-16-17-18, quatre ann6es de ce qu'on appela
depuis - la grande guerre *, a V'Hpital des Enfants & Bordeaux. Un soldat s'arrdte
la- porte du pavilion reserv6
la Communautd. 1 sonne. La porte s'ouvre .et une bona
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sour &gie apparalt, l'inoubliable Saeur Victoire. Le soldut
demande ma Sowur Sup6rieure et decline see titres : ii est
lazartste, prtre, 6tudiant, seminariste on frbre coadjuteur.
Scour Victoire s'ncline, sourit, fait entrer le lazariste et
s'empresse d'aller chercher a ma Scoer D. Cette dernibre,
grande, digne, simple et accuelliante, arrive pour recevoir
le nouvel h6te que la Providence lai envoie.
Et la scene se r6petera de multiples fois, durant ces longs
mois de guerre. Ils atteignirent la centaine, ceux qui, combattants, brancardiers, infirmiers, ambulants, fantassins, cavaliers, zouaves ou artilleurs, se presenterent & cette porte,
et y furent accueillis avec la plus fraternelle cbarith.
Plusieurs sont. tombes au champ d'honneur, les autres,
quand la paix fut signee, regagnerent leurs maisons respectives et sont aujourd'hui fparpillUs aux quatre coins du
monde. Ouelques-uns ont dej& rejoint la Mission du Ciel
-Au lendemain du deces (1) de la bonne sceur Piteux, 11 me
semble que je puls et que je dois etre leur interprete pour
rendre a la venerde ddfunte un hommage public, et durable de notre commune gratitude. Mon titre est que, pendant
non pas un jour, mais pros de trois ans, j'ai beneficit ainsi
que M. Marquaille, de la maternelle et inlassable bont6 de
ma senu Piteux. Je dis : inlassable. On aurait compris, en
effet, qu'au debut de la guerre, l'aide aux missionnaires mobilis6s se fOt manifestee avec un certain enthousiasme et
que celut-ci se Ift lentement att6nun. Or, il est vrai de dire
que, soft A Il'gard de ceux dont le sejour se prolongea, soft
a l'egard des derniers venus, la charit, de cette bonne
scour se montra toujours aussi empressee et aussi delicate.
Car elle avait d'exquises delicatesses. Elle savait mettre &
1'aise et donner a ceux qui restalent, comme &. ceux qul ne
faisaient que passer, l'impression d'etre chez eux. Elle rendalt, a tous et & chacun, tous les services dont ils avaient
besoin, et de ceux qu'elle comblait de blentaits ele se
croyalt la dhbitrice. Quelque temps avant sa mort, elle m'adressait une carte dans laquelle elle me remerciait avec effusion de l'aide que j'avais pu apporter & I'aumOnier, lui
aussi mobilis6, comme, si ce n'eut pas det, de ma part,
essayer de payer un peu ma dette de reconnaissance.
Qu'on arriv&t de Jour on de nuit, on 6tait cordialement
recu et on trouvait non seulement le gite et le couvert, mais
rncore le linge ou les effets 6taient laves et rdpards. Plus
(1). Irma-Claire-Marle Piteux. ne el 30 octobre 1859 A nmlens, Alle
de Charles et de Loulse-Augustine-Euginie V6rit6. pstuale a Amiens
(HOtel-Dieu). Entre A la- Communaut6BI 7 aoat 1981, elle est plac4ee
A Chlarevlle oh elle 4met ses vaeu. RappelMe & Paris (St-WMdard)
en 189l,
est envoyde deoa ans apris a 1'hOpltal de la Marine,
a Rochelort , nommer Soeur servante A ihOpltal de Cahors en 1910
au meme tltre alle rcent A Bordeaux, A 1'AOpital des Enfants en 1M1.
puts en 191. & Lod*ve, et enfln a Autun en 1927. Mise an repns A
Bordeaux (Effants} n 19W, elle y est ddedee le 15 jo• 191 . (Note
des Annatols).
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dune fois, un viatique etait glissi dans la main du troupier, emu et rougissant.
Ma Sweur Piteur .e demandalt, en rceour, que des priejes, des priAres au Sacr6-Ceur pour lequel elle avait une particuliere d6votion. Tr6s large d'esprit, sous une apparence
austere, elle comprenait A merveille les mentalit6s diverses
et ne s'ollusquait pas des sourires que faisait clMore chez
certains sa propension & admottre visions on proph6ties. EUe
relatait d'ailleurs certains faits assez troublants -de 1'intervention des Ames du Purgatoire, auxquelles. ellU etait toute
ddvoute. C'etait une Ame de foi vive et simple, faite dc drolture et de male bontd I
Le T. H. Pere Vilette, et plus tard M. Verdier, benirent et
encouragerent sa charite & l'6gard de leurs fils, et elle tat
trOs sensible & leur approbation et & leurs remerciements.
L.es suprieurs de Dax lui surent gr6 de -ce qu'elle fit si
.argement et en toutes circonstances pour leurs jeunes gens
et les frres coadjuteurs. Et, A certaines heures, elle eut un
particulierr mdrite a pers6v4rer. Quelques esprits chagrins
t1trouv6rent trop on trop pers6v6ramment devoude. Elle en
souarit, sans s'6mouvoir et sans ralentir sa charit6. D'ailleurs, elle fut puissamment aidde par ses compagnes qui
disposaient de quelques ressources, elle trouva chez plus
d'une un devouement correspondant au sien et un attachement pratique envers leurs frbres en saint Vincent. Notre

gratitude, a travers sa personne, va aussi a celles qui. alors,

lui furent particulilrement secourables. L'Administratann se
montra bienveillante envers cette Suprileure qu'elle estimalt et lui permit d'exercer cette euvre de charit4 fraternelle qui, d'ailleurs, ne lui coOtait qu'une autorisation defdrente, car ma Soeur Piteux d6frayait I'hopital de toutes les
depenses occasionn6es par ses pensionnaires de guerre.
J'ai cit6 le nom de Saer Victoire (21. Cette bonne Swur Etcheverry-de-Saint-Jean-de-Luz, comme elle aimait & le re-.
dire, n'avait pas et6 douee, par le Clel, d'une intelligence
Asuprieure, mais 11 lui avalt donn6 un excellent cceur. Tout
en elle 6tait simple, sa tot comme son devouement. Elle etalt
attach6e, de toute son ame, a sa sainte vocation, avait un
veritable culte pour ses scurs servantes, ne tarissait pas
quand elle parlait de la Mfre Bertn (3) et si c'etatt en
(2) Sabine-rlicle Etchbterr, n fe l ti octobre 1843, 5 StWean-de
Luz, Dostule A Bayonne (hdpital St-Lon). Entr e le 6 octhore 186,
et placEe anx Bntants-troued iL Bordeaux en 1867 . eUlle
lusrt lo
18isjellet 17.
s(3Jeanne-Victorine-Humbellne Bertin naquit le
Juillet 1833 i
Lombes lGers), flle de .Dominique et de Claire Carrre. Apres son
poltulat & Toulouse ILa Grave), elle entra en Communant6 le 17 octobre 1851. Placte & Bigles, elle y ft les Oveux. et tut nommne
snur Servante en 1865. Transtert en 1879 anx jntants-trouvs
Bordeaux, elle it nommie Visitatnce. Elle le resta jusqu'en 1911, Ot
raournta Brdeaux 1e0 arril 191U . (Vo Notices 191, p. W1479t.
(Note dO, 4nnaLes).
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prbsence de Sour Piteux, elle s'empressait de lui dire cAli"nement qu'elle Iaimait beaucoup aussi. Ses involontaires
maladresses lun attiralent des r6primandes qu'elle acceptait
avec une comique soumission en redisant : a Jisus se taisait. Ses m6saventures lui valaient d'aimables taquineries
qu'elle recevait gentiment et qu'elle provoquait lorsqu'elles
lui manqualent. Les anecdotes ne manqueraient pas qui
montreraient sa candeur, son esprit de foi et sa charith.
Elle etait de la race de Nicodeme, in quo dolus non est. Ella
redoutait la mort et le bon Dieu la lui fit douce et elle fut
sans doute bien surprise du bon accueil que durent lul
faire Ia Sainte Vierge (elle recitait le chapelet avec des
accents de st vigoureuse ferveur !) et Notre-Seigneur auquel elle s'6tait livrde si completement durant les quatrevingts ans passes qu'll lui accorda de vivre ici-bas.
Ce qui lui donne droit B ces lignes, c'est le culte que professa cette Ame simple pour les pretres et les missionnaires, et le dBvouement avec lequel elle les servit. EUe Otait
flere d'etre designde pour le faire, et elle gardait soigneusement une liste de tous ceux que, durant la guerre, elle eut
l'occasion de soigner. Elle no lut pas peu flattee lorsque
le T. H. P. Verdier, lors d'une vistte A I'HOpital des Enfants lui permit de la clore en inscrivant un centitme nom :
le sien.
Apres avoir quitt6 l'Hopital des Enlants, ma Sceur Piteux
fut, durant plusieurs annies Scur Servante A I'h6pital, d'Autun. Lorsque ses forces d6clinarent, elle fut envoyee & Cllchy. Elle n'y demeura que trois on quatre jours. Ma Scour
Badet qui avait et6 sa compagne & I'hospice des Enfants de
Bordeaux, alors que Sceur Piteux 6talt Soeur Servante et
qui lui avait spccedB, obtint de r'Administration des hospi.
ces de Bordeaux que sa venerable devanci6re plt venir terminer sa carriere en cette maison oi elle avait travaill6
longtemps, d'abord comme assistante de ma Sour Bertin,
puis comme Sour Servante. Ce geste de ma Sceur Badet a
6th particulibrement appreclI de tous ceux qui gardent en-.
vers ma Sour Piteux un souvenir reconnaissant. Tout sentiment, dans un cceur sacerdotal, se transforme naturellement en .priere. One de prieres ont mont6 vers le Ciel en
faveur de ma Sour *Piteux et de ses gen6reuses collaboratriccs et que de prieres les suivent et les sulvront de I'autre
c6t6 de ce monde, traduction de la gratitude de ceux, qu'en
des Jours d'4preuve, elles ont, de toutes manieres, aides et
soutenus I
Maurice COLLA&D.
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Monsieur THEODORE BOGAERT
Visiteur d'Aqutaine
(18 mai 1877 - 15 mars 192W).
Le lundi 23 fevrier 1942, M. Theodore Bogaert, superieur
du Grand seminaire de Perigueux et Visiteur de la Province
d'Aquitaine, s'alitait pour ne plus se relever. Frapp6 en pleine activite, ii succombait A la t&che.
La veille encore, il avait tenu a presider lui-mime une
journee de recollcwtion, preparatoire au d6part d'un groupe
important de seminaristes pour les Chatiers de la Jeunesse.
Alertes depuis quelques jours par son mauvais etaI de sant6,
par son assoupissement presque continuel et son manque
d'appetit, ses confreres avaient en vain essay6 de le dissuader de s'imposer cette nouvelle fatigue et s'dtaient offerts
& le remplacer. K Laissez-woi laire, suppliait-i. C'est d moi
de parter d ces chers seiaitarisles, qui vont nous quitter.
Du reste, mon malaise West que passager. Detain, il n'en
parattraoien. a
M. Begaert avait trop pr6sume de ses forces.. Sa premiere
conference fut assez lamentable : il se r6pdtait, perdait le
ft des idees et ne sempLait meme pas s'en rendre compte.
Averti, l'Assistant de la maison tenta une nouvelle deMarche pour le contraindre an repos. Mame refus obstind que
la veille. Les trois autres causeries prevues au programme
eurent & pen pros le sort de la pr6cddente. Apitoy6s. les
seminaristes suivaient d'un regard inquiet leur pauvre supirieur qui, dans un effort tendu de volonte, se tralnait litteralement d'un exercice A I'autre. 11 eut pourtant encore la
force de clore cette journ6e de retraite par un exercice dt
preparation A la mort, qui.devait I'acheminer lui-mAme vers
son eternit6.
M. Bogaert consentit enfln & prendre unapeu de repos le
lendemain matin, mais, & I'heure de la Messe de communaute, il 6tait a l'autel. Victime de son devouement total
aux ames, il s'identifiait pour la dernisre fois au divin
Sacriflcateur, pretre et hostie. A midi, contrairement aux
instances qui lui furent encore faites, il gagnait peniblement
sa place au refectoire, sons les yeux attristes de toute la
Communaute. Le repas termin6, comme ii se disposalt A aller
prendre sa recreation.au lieu accoutumd, alors que visiblement ii avait peine a se tenir detout, ii cdda enfin, comme
a contre-cmur, an desir de ses confreres, et monta se reposer.
Le m4decin de la maison, mando dans la soir6e, ne cacha
pas son inquidtude. - g Quel age a done votre supdrieur I 65 ans. - 65 ans I mais cet homme est us6, fl a un corps
de 80 ans I x
Cette fin d'une activit6 d6bordante est le frappant t6moignage de la force de. caractbre et de volonte du regrett6
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M. Bogaert; Plein de sollicitude pour ses conflrres, mais dur
pour lui-mime, ii n'a jamais jug6 opportun de prendre les
m6nagements, qu'il imposait aux autres, et qu'aurait exig6s,
en ce qui le concerne, une santh depuis longtemps d(labree
par des insomnies prolongees et par un surcrolt d'occupations. Aux remontrances filiales qui lui en dtaient faites,
il r6pondait invariablement : * Moi, je.suis un vieuz, ienWtt
bon d mettre d la retraite, mon temps est fini. Quant a vous
autres, les jeunes, vous avez t'avenir, it faut vous mdnager .
La maladie contraignait au sepos ce vaillant lutteur, mais
il 4tai trop tard. Trois semaines durant, M. Bogaert rests
clou6 sur son lit de souffrances. Tout fut tentd pour sauver
cette vie si precieuse A la double famille : les moyens humains et les recours au Ciel. Des m6decins rdputes, y compris un professeur de facult6, furent appeles par deux Lois
en consultation. Leur yerdict ne laissa bientbt plus qu'un
espoir minime : suintement.hnmorragique cerebral provoque
par hypertension.
Pendant ce temps, lettres, telegrammes, coups de tWl&phone, se succedaient sans interruption an Seminaire, disant
1'inquidtude de tous, confreres et illes de la charitA, unis
dans una.meme priere ardente pour demander a. Dieu et A
la Vierge puissante la conservation d'un Ami, d'un PBre,
d'un Directeur, tres justement aim6 et apprecid.
Dieu cependant avait d'autres desseins. Averti de la gravilt de son cas, M. Bogaert accepts tres volontiers les derniers sacrements, renouvela frequemment le sacrifice de sa
vie, se refusant m4me A prier pour sa propre gu6rison. w Ce
que Dieu veut est bien, repdtait-il sans cesse. Que sa volonit
s'accomptisse ! C'est la seule chose 4 demander a. Ce fureint
It ses dernirres paroles, rdit6rdes sous des, formes diverses,
A ses confreres, au personnel de laamaison, aux s6minaristes
convoqus af son chevet, . tons les visiteurs admis a le voir.
Huit Jours aprbs s'Atre alite, il perdit progressivement le
contact avec 1'extdrieur. C'est A peine s'il reconnut la T. H.
Mere, venue expres de Montolieu, lui apporter le r6confort
de sa presence. Ses levresj dans le d6lire, ne s'entr'ouvraient
que pour la priere, notamment la recitation des psaumes.
Pas une seule plainte ne trahit sa souffrance. II se soumettait sans refus aucun A tous les soins varies, qui lui etaient
donn6s. Aprbs dix jours de coma, sans qu'il eat un seul instant repris connaissance, 11 entrait soudain en agonie, le
samedi 14 mars, au matin. .Lelendemain. au jour de la fite
de Sainte Louise de MarillaJ, A 8 h. 10 exactement, il rendait
sa belle Ame A Dieu, en presence d'un de ses cjnfrbres et
d'une fille de la charit6 qui, avee un ddvouement inlassable,
lui avait consacr6 depuis plusieurs jours ses soins experts
et assidus. La double famlle, pour laquelle le bon M. Bogaert s'6tait littdralement sacrifid, se trouvait ainsi repr6sentAe A son heure dernibre.
La nouvelle de ce deces se r6pandit vite dans la ville.
Monseigneui I'evsque, les membres du Chapitre et de I'ad-
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ministration dioc6saine, s'en vinrent les prbmiers exprimer
leurs condoleances aux confreres du d6funt. Le vieux parloir
du semiuaire, transform6 en chapeiie funebre, -vit se succ6der pendant deux Jours un grand noombre de pretres, de
files de la charite, de religieuses et de laiques. venus porter
an disparu I'hommage de leur veneration.
Le mardi 17 mars, A 9 heures, les obseques de M. Bogaert
furent ctlibrees & la Cathedrale Saint-Front, en presence de
S. Exc. Mgr Louis, eveque de Perigueux, entoura de ses Vicaires generaux, du chapitre eg du clergd de la ville. S. Exc.
Mgr. Ruch, dveque de Strasbourg, bien que fatigu6, tint a'
marquer de sa presence la grande estime qu'il prolessait &
I'4gard de son saint directeur, qu'il honorait de son amitie.
11 etait accompagne de son Vicaire general et de plusieurs
autres pretres alsaciens.
L'archipretre de la Cathedrale rcclama l'honneur de cel6brer la messe des funerailles. Le Grand seminaire assuralt
les ceremonies et le chant
Le deuil etait conduit par les confreres de la maison du
defunt. Parmi eux avaient pris place MM. les sup6rieurs
de Montpellier, de Montauban, d'Albi, de Limoux, le veinr6
M. Roux, representant la maison de Toulouse, Ai. Job de
Cuvry et les confreres de ChAteau-l'Eveque. Beaucoup d'autres s'eZaient excus6s en raison des circoAstZaces.
Nos chbres Soeurs etaient particulibremeno
reuses.
La T. H. Mere s'6tait fait representer par.Res scenu
Officires de Montolieu. On remarquait la p
xe doe
de ddldgations venues de Montolieu, Tarbes, -Toulo.L , Agen, Marmande, Limoges, Cadouin, Sarlat, Monsac, Ch&teau-l'Eveque
et Pdrigueux.
A fissUe de la messe avant de donner 1'absoute, Mgr Louis
monta en chaire et prononga une eloquente oraison funbbre,
qui fit une profonde impression sur I'auditoire, et dont on
a pu lire le texte dans la derniere livraison des Annales (Voir
p. 174-177)..
Le char funebre, sulvi de Mgr I'6veque de Pdrigueux,
accompagn6 de ses Vicaires gendraux, des confreres, des
scmurs et de quelques tidles amis du Smminaire, conduisit le
d6funt pour la derniere fois par la route de Paris devant
le Seminaire, qu'il avait illustrd de ses vertus, et gagna le
cimetibre du Nord, oh & quelque 500 metres de sa maison,
M. Bogaert repose dans le meme tombeau que le van6re
M. Sackebant, qui 1'avait precede, d'un an & peire, dans la
imort.

Le souvenir de M. Bogaert mdrite d'etre conservd, car sa
vie fut un magniflque exemple du parfalt missionnaire.
Cet excellent confrere 6tait d'origine flamande. n1 naquit
le 18 mai 1877, & Hardifort, canton de Cassel (Nord), dunr
kmille profond6ment rhr6~ enne, qui a donna plusleun de
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sas membres & 1'Eglise ; I'un d'eux notaimment, le propre
frbre de notre confrere, est mort, en octobre 1940, cur4 de
Notre Dame de Lourdes, & Hazebrouck.
Apres le brillantes etudes secondaires au petit s6nminaire
Saint-Frangois-d'Assise, A Hazebrouck, o& 11 se fit deJB remarquer par sa pietd, si bien qu'll devint le pretet de la
congregation de la Sainte Vierge, le jeune Thdodore, Ag6 &
peine de 17 ans, se rendait au seminaire de philosophie de
Solesmes, en 1894. II y entrait en contact pour la premiere
fois avec les pr4tres de la Mission, places alors A la tete de
cet Etablissement Son annie de philosophie terminee, 11
tut nomm6 professeur au college Saint-Jacques d'Hazebrouck.
poste qu'il remplit pendant trois annies, puts 11 s'en vint
entreprendre ses etudes de theologie au grand sdminaire
de Cambrai, dont M. Villette, le futur Superieur general, venait d'assumer la direction, en remplacement du l1gendaire
M. Sudre.
Dans son beau livrea Nous d'Eglse *, publp en 1937, M. le
chanoine Henri Cr6pin a-decrit d'une plume alerte et spirituelle le cadre oi, approximativement & la meme epoque,
& un an on deux pros, M. Bogaert a vecu ses jeunes annees,
soit a Hazebrouck, soit & Solesmes on & Cambrai. Cet ecrivain a egalement depeint en termes heureux et pleins de
veneration les"ýersonnages, lazaristes on autres, qul furent
ses propres maltres. Les noms de MI. d'Onofrio, Sarda.
Hertault, Monteuuis, A Solesmfs, de MM. Villette, Giblard.
Dujardin, etc., a Cambrai, sont encore dans bien des memoires. Ceux qui voudraient de plus amples details sur cette
premibre periode de la vie de notre confrere pourront avantageusement se reporter a ce llvre.
Toujours est-il que, d6sireux d'une consecration plus to
tale a Dieu, et attird sans doute par les beaux exemples,
qu'll avait sous les yeux, le jeune thdologlen demandalt au
bout d'un an son admission dans la Congregation de la Mission.
1 entrait & Saint-Lazare, le 18 septembre 1899, et 6mettait
les saints voeux, le 21 septembre 1901. Cux qui 1'ont connu.
a cette epoque, out conserv6 de lui le souvenir d'un s6minariste modele, applique A sa formation et ardemment pasles etudiants, 11
sionne pour le travail intellectuel. Parmn
fut I'animateur de vivants cercles d'etude, oa I'on se rtunis
salt pour discuter les problAmes du lour, pour 6tudier I'Histoire et les POres, sans tomber cependant dans les graves
erreurs, que peu d'annees aprbs devait solennellement condamner le saint Pape Pie X.
SEnfin, le 6 Juin 1903, Mgr Potron, e6vque titulaire de Jrtcho, l'ordonnalt pretre- avec 21 de ses confr6res, dans la
chapelle du 95 de la rue de SFvres.
La vie sacerdotale de M. Bogaert s'est a pen pres completement ecoulde dans les s3minaires. Envoy6 & Rome, pen
apres son ordination, 11 en revenalt docteur en droit canon.
Plac a Dax,. comme protesseur, en aoilt 1905, ii consacraft
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son temps & 'enseignement et sea loisirs & la predication.
11 aimait A parler des missions qu'il donna, A cette 6poque,
dans la campagne landaise. Mobilise en 1915, a la 22* Section
d'Infrmiers, en taut que soldat du service auxiliaire, 11 fut
rendu A son enseignement au sdminaire de Dax, d•si septembre 1917, avant la fin des hostilites. Un an apres, le 16 lulllet 1918. il dtait nommzi
superieur de cette mtme maison.
Le 6 janvler 1920. la conflance du T. H. PNre Verdier I'ap
pelait & Paris, en qualit6 d'Assistant de la Maison-mere, et
en remplacement de M. Bettembourg qui, conform6ment au
dkcret 637 (olim b77) de 1'Assemblee de 1919, ne' gardait plus
que sa charge de Visiteur de la province de France. Craignant cette responsabilitd, M. Bogaert 6mit de timides objections au choix qui etait fait de sa personne. II fallut toute
la paternelle insistance du Supdrieur general et son propre
esprit d'obbissance pour qu'il acceptAt ce poste.
Sa sante, fortement 6branl6e, le contraignit une premiere
fois au repos, en janvier 1921, of il fut remplacd provisoirement par M. Gleizes. Que1ques semaines apres. 11 reprenait
ses fonctions. A la fin de d6cembre de cette meme annee, 11
etait au chevet de la T .H. Mere Emilie Maurice, dont 11
etait le confesseur, pour la preparer a la mort. Les Annales
de la Mission (1922, p. 50-51) ont reproduit le dialogue suivant
Achang6 en cet instant supreme entre ce saint directeur et
I'auguste malade : c Ma file, ouvres votre dme d E1 confiance, Nbtre-Seigneur est en vous, dites-lui que vous Pafmez a. Et de ses levres expirantes la T. H. More murmurait:
a Je Yous aime ! - Dites que vous tees d Lu... que vous
tdes d Lui tout entiere ... - Oh I oui, tout entiUre... - Que
vous fattes le sacrifice de votre vie... - Oul, mon Pbre L..
Que -vous acceptez sa sainte volont6, soft qu'll veuile vout
laisser sur la terre au milieu de nous ou qu'l sous appelle
dans le ciel ,. La T. H. Mere fit un signe de plein acquiescement. Conflance en Dien, sacrifice genereux de la vie, soumission parfaite & la sainte volont6 de Dieu, on trouve de6)
1i I'expression des propres sentiments que, 21 ans plus tard,
M. Bogaert exprimerait lui-meme, avant de mourir.
Le 15 juin 1922, de nouveau fatigue, 1'assistant de la Maison-MWre etait dAfinitivement remplace par M. Gleizes ; il
prechait encore la retraite des seminaristes et 6tudiants de
Saint-Lazare, le 1- octobre, A 1'issue de laquelle ii gagnait le
Grand sdminaire de Strasbourg, en qualift de directeur spirituel. II y demeura trols ans. En juillet 1925, ii etait nommi
professeur au Grand s6minaire d'Evreux, oi 11 resta.jusqu'en
septembre 1933, puis, de nouveau, 11 rejoignit son ancien poste de Strasbourg.
On se rendra compte du souvenir imperlssable laiss6 par
notre confrire dans ce grand diocese d'Alsace, en lisant la
circulaire suivante, qu'au lendemain de sa mort, 1'eminent
ve&que de Strasbourg, S. Exc. Mgr Ruch, iaisait adresser de
P6rigueux & tous ses pretres, rAugies en zone libr :
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Eveche de Strasbourg.
Perigueux, le 19 mars 1942.
.. Nous tenons d faire part aux pretres du diocese de Stras
bourg rlfugids en zone non occupde, qui ne Vauraient pas
encore appris, que Monsieur Bogaert, Prdtre de la Mission,
est dicddd le dimanche 15 mars 1942, au Grand seminaire
de Pdrigueux, dont it etait le Supdrieur, et que ses obseques
ont eu lieu le 17 mars.
Son Excellence Monseigneur Ruch, Monseigreur le Vicaire
General Kolb, M. le Chanoine Speich, M. VAbbi Gisselbiecht,
M. te Cure Ohlmann, M. I'Abbe Walter, AumOnLer de t'Ecole
Normale de Colmar, M. I'Abbd Fleck, vicaire d St Georges,
ant assists aux funerailles.
Nous devons et garderons au regreltd dfunt une tres grande et vive reconnaissance. Pendant plusieurs anndes it a Cti
Directeur spirituel au Grand sominaire de Strasbourg. De
nombreux seminaristes ont bendficie de sa direction, judicieuse et soltde. Et grand etait le nombre de ses dirigds qui,
retourner aupres de ce pere
une fois pretres, 'aimaient
spirituel, pour y trouver bon conseil et reconfort moral.
Monsieur Bogaert a succombd 4 une hemorragie cirebrale.
' Que Dievtn MaUtre lut rende au centuple le bien qu'il
a fait atant des notres et, par eux, au diocese de Strasbourg.
Nous recommandons Vdme de cet insigne bienfaiteur de
'eglise d'Alsace 4 la priere des pretres et des fiddles de notre diocese et invitons en particulier ses anciens dirigds d
se souvenir de leur guide spirituel, au saint sacrifice de
la messe.
It a beaucoup aime 1'Alsace et son clergd. Peu de temps
avant sa mort, quand le vicaire ge6nral s'apprdtait d prendre congd du malade, celui-ci lui dit : * Oue Dieu b6nisse
I'Alsace * I
Oui, qu'Il la binisse en lui donnant une fidclite chretienne
A toute 6preuve ct une reconnaissance toujours plus vive
envers ceux qui ont dte, sont ou seront ses apOtres. x
En 1938, les postes de sup6rieur du Grand s6minaire de
Prigueux et de visiteur de la province d'Aquitaine dtant
devenus vacants par suite du depart de M. Castelin, appelI
& Paris, au titre d'Assistant-substitut de la Congregation,
M. Bogaert fut choisi pour lui succeder dans cette double
charge. Le T. H. Pbre Souvay lui ecrivait t cette occasion :
*Le conseil vous a choisi pour dtre Supdrieur 4 Pdrigueux.
A la tdte de ce Seminaire, nous sommes assures que vous
contnueres la tradition de vos devanciers, qui furent de dignes fits de St Vincent. le prie notre Bienheureux Pere de
vous combler de ses benedictions, dans cette charge importante.
a S. E. Mgr Ruch, malgr let sacrifice qu'it ressent vivement, vous cede tres aimdblement pour le bien general, et
S. E. Mgr Louis est tres content de vous avoir. ,
Ce qui 6tatt, en vdrit6, cause de sacrifice pour les uns,
devenait source de joie pour les autres. Arrach6 & Stras-

bourg, ol, de son propre aveu, M. Bogaert avait passd quelques-unes des meilleures ann6es de 'sa vie. i inaugurait &
Perigueux, le 16 septembre 1938, un ministere Iructueux, qui
allait lui permettre de donner sa pleine mesure et d'exercer,
tant aupres des seminaristes perigourdins que des confreres de sa maison et de sa province, ses rares qualitds d'intelligence, de jugement, qui lui assuraient une autorite incontestable.
Les circonstances allaient meme dtendre considdrablement
le champ de son action. La guerre lui fournit d'abord l'occasion de continuer a 1'Alsace l'offre de son d6vouement. L'veque de Strasbourg et le clergd alsacien, dvacues en Dordogne
avec leurs ouailles, trouvbrent providentiellement aupres
de l'ancien directeur de leur seminaire, I'accueil le plus
ouvert et le plus fraternel. M. Bogaert avait l'impression de
se retrouver en Alsace. Mgr Ruch dtait son commensal, et
dans -son bureau se succ6daient journellement les pretres,
qu'il avait connus, et dont quelques-uns lui devaient leur
formation sacerdotale. En ville, dans ses rares sorties, ii
entendait parler couramment le dialecte du pays des cigognes. et quelques cornettes sympathiques, rencontrees de-ci
de-14, toujours affairdes et souriantes, lui rappelaient une
certaine maison de la rue Vauban, qu'il aimait autrefoisk visiter.
Au lendemain de notre dGsastre, en raison de l'dtablisse
ment en France des lignes de demarcation. M. Bogaert devint dans une partie de la zone libre, le reprdsentant attitr4
de M. le Vicaire g6enral de la Congregation et du Directeur
des Filles de la Charite.
Cette extension de son autorite accroissait du meme coup
considerablement ses charges et son travail. Ses fonctions
I'appelaient. plusieurs fois l'an, a Montolieu, pour traiter
des affaires de la Communautd. n1 y donna meme plusieurs
retraites, en cours d'annde. Les petites smcurs du S6minaire
n'y etaient pas les moins'avides A jduir de son passage et a

l'entendre.

Sa correspondance prenait un d6veloppement dmmesur6. 11
n'avait pas de secretaire et nulle lettre ne restait pourtant
sans riponse. Aussi lui fallait-il, pour suffire A tant de besogne, un temps dont il ne disposalt pas. Souvent, une
heure trbs avancde de la nult le trouvait encoqe A sa table
de travail. Jamais de repos. Rivde
son bureau, sa main
courait tievreuse sur le papier, arret6e seulement par de
trop. frequentes visites reCues chez lui on au parloir, ou
par les n6cessites de la direction de son s6minaire, qui n'eut
jamais & souffrir de cet exces de labeur.
Pour resister a un tel regime, il fallait etre d'acier. La
volontd peut aider A tenir, mais il viept un temps oh elle
s'avere incapable de maintenir A son service un corps 6puis6. M. Bogaert tenait, et a coups de volonte, mais chaque
jour lui arrachait des lambeaux de vie. Nous avons dit plus
haut son dernier effort : il a det l'exacte image de ses derniers mois. I1 est mort en pleine action, n'en pouvant plus,
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sa longue journee de labeur, et dans l'esp6rance de recevoir
du Maitre la recompense si justement m6ritee. * Je me fle
& la bontt de Dieu ,, disait-il A Mgr Louis, venu le visiter
sur son lit d'agonie. 1 ne pouvait mieux dire.
Ce c6t6 ext6rieur de la vie de M. Bogaert avait sa correspondance dans la richesse de son Ame. La physionomie
morale de cet excellent pretre 6tait en eflet des plus attachantes.
En apprenant la nomination de M. Bogaert a Perigueux,
le vener6 M. Xavier Sackebant, qul devait I'installer luim~me dans sa double charge de superieur et de visiteur, au
nom du T. H. Pere, ne pouvait s'empecher de dire sa joie
A ses confreres et la profonde estime en laquelle 11 tenalt
le nouveau supdrieur : a M. Bogaert, s'4criait-il, c'est l'dme
la plus loyalee que 'ate Jamais rencontrde 1 a
La droiture fut en effet une des qualitls maltresses de
cette Ame, et qui lu attirait le plus la sympathie. Loyal,
droit. M. Bogaert le fut dans sa vie et dans ses paroles. Ce
qu'il enseignalt Bux autres, ou ce qu'il exigealt d'eux, it
Ie vivait. Ses gestes, pas plus que ses levres, ne pouvaient,
en aucune manibre, etre en desaccord avec sa pens6e. II
transpirait l-a vritd. II avait aussi un profond souci de
1'exactitude, de la precision. Tantot son silence volontaire
et r6probateur etait la condamnation des exag6rations 6mises devant lui, tantOt il prenait avec une certaine vigueur
ce qu'il croyalt etre le parti de la v6rith. Pour lors, 11 affirmait d'un ton peremptoire, qui coupait court & la contradiction.
Tout en sachant se taire, quand 11 le fallait, il savait anssi
parler, quand c'dtalt opportun. 11 parlait alors fort, net et
clair. 11 ne connaissait pas l'art d'habiller la v6rite. n la
disait, telle qu'il la pensait, nue, sans fards, et volontiers
praedait ou
le-texte de 'Ecriture : a Veritas liberabit vos
cl6turait ses admonestations. Cette citation lu devint mnme
d'un usage si frequent, au cours des avis qu'll donnait aux
sdminaristes, pendant la lecture spirituelle, qu'elle provoqua
a la longue des sourires dans son auditoire. II s'en apercut.
SSouriez, sf bon vous semble, leur dit-l un jour, mais vous
ne m'empecherez pas de vots dire la vdritd ! a et, sous la
force de I'habitudo, 11 ponctuait cette affirmation d'un nouveau c Veritas liberabit vos > retentissant et tres convaincu.
Cette loyautd de M. Bogaert ne fut jamais inconsiddrde, de
mauvais aloi. Elle etait temptrte-par un jugement droit, prudent, qul d'instinct lui suggerait les solutions exactes ou
les d6terminations les mieux adaptdes aux circonstances. Si
sa conscience tres delicate le portait jusqu'au scrupule en
ce qui le concerfait personnellement ou dans I'administration des sacrements, il jugealt vite et bien, quand 11 s'agissait des autres, et l'on 6tait meme dtonn6 de la largeur de
ses vues, parfcis de leur hardiesse apparente. Respectueux
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de la tradition et des pieux usages de la petite Compagnie,
il ne craignait pas d'admettre ce que lul semblaient exiger
les n6cessites modernes, ni m6me de souhaiter les innovations qu'il jugeait utiles, dans l'int6ret de la communaue
ou des particuliers. "
Ce jugement 6quilibrd, M. Bogaert le mettalt aussi au service d'une bonte conquerante, qul fut 1'un des traits les
plus marqu6s, sinon le plus caractdristique, de sa forte personnalit6. II rayonnait vraiment la bontd. Sa parole chaleureuse, la douceur de son regard, la cordialitd de son geste,
attdnuaient ce que sa physionomie Douvait avoir de severe,
surtout dans ses Instants de fatigue, et lui gagnaient la
sympathie, dbs le premier contact. Les etrangers en etaient
frappes et se sentaient instantandment mis en conflance. Peu
se doutaient, devant 1'empressement de son accueil, du d6rangement qu'ils avaient pu lui causer.
Un observateur perspicace n'aurait pas eu cependant de
peine & discerner les efforts h4roiques, que s'imposait sourent M. Bogaert pour demeurer toujours dgal
.lui-meme,
surtout quand, pressd par un travail urgent, dont il avait
Mte dejA maintes fois distrait par des visites intempestives,
on frappait de nouveau & sa porte. En eonstatant le ton
de voix, lgeirement agack, qui prwonoait 1'invitation &
entrer, si dissemblable de celui qui accueillait le visiteur,
cet observateur aurait pendtrd dans le secret de. cette Ame.
II suffisait a celle-ci pour se ressaisir et pour assurer une
victoire de la grace sur la nature de cette seconde qui s'ecou.le entre l'ouverture et la fermeture d'une porte.
Avec ses intimes, et meme plus simplement avec la plupart
de ceux qui etaient en rapport avec lui, cette bonte prenait
assez souvent les Jormes de la ddlicatesse la plus exquise.
Aucun ne savait comme lui se souvenir d'un nom, d'un anniversaire, d'un 6v6nement passe ou futur. Ainsi, par exempie, la fete des confreres de sa maison ne passait Jamais
inapergue, meme si l'un d'eux essayait de faire le mort.
Et combien de nos Sceurs n'ont pas dtd agrdablement msrprises de se voir reconnues par lui et appelkes de leur propre nom, meme a plusieurs anndes de distance I Combien
d'autres ont regu, & I'occasion d'un anniversaire, d'un deuil,
d'une maladie, d'une contraridto, etc., une lettre, une carte,
une image au texte approprie attestant la fldMlitA de sa pensee I M. Bogaert avait sans doute une heureuse memoire,
mais il avait surtout la memoire du coeur.
Jamais cependant cette bonte ne conflna & la faiblesse. II
savait se montrer ferme, s'll le fallait. nI avait du reste le
souci d'adapter sa methode d'apostolat & la trempe des
ames, qu'il voulalt a tlever
* exhausser ,. Aux unes, 11
parlatt le langage de la conflance, de la douceur ; aux autres, celui de la fermete. Mais, meme dans ce cas, il n'aurait su demeurer sur la rigueur. 1 appliquait a la lettre ce
principe de Mgr Dupanloup, que d'ailleurs il almait a citer:
II faut en education de la bontl et de la Jermete, plus de
bonte que de fermetd, ct toute fermete, dont la bontd n'est
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de retourner & 'expedlteur, sans un mot d'accompagnement, une lettre & lul adressde, parce que ce cortespondant n'avait pas compris ce qull attendait de lul, ou que
peut-4tre sa demande n'dtalt pas opportune. La lecon ayant
porlA, 11 corrigeait immediatement 1'effet produit par un mot
de paternelle bonte.
Pour d'autres Ames, plus laibles, sa bont edtait toute de
condescendance : elle tenait compte de 'humaine faiblesse
et s'efforgait de gagner la -conflance pour exploiter au maximum les quelques ressources susceptibles de 1'tre, et de
faire rendre ainsi A chacun suivant sa mesure.
Essentiellement bon. M. Bogaert etait aussi un modtle de
charit. Ses jugements etalent toujours impr6gnes de mansu6tude. Jamais un mot de critique. Les atteintes & la charit6, faltes devant lui, dtalent immediatement r4prouvees par
un silence glacial on un rappel & I'ordre.
Mais que dire de sa libdralit6 I n avait, comme I'on dit,
le cour sur la main. On lul donnait beaucoup, il ne gardait
rien. Ce qull recevait -d'une main, 11 le distribuait de l'autre, attentif aux besolns de chacun, quli s'agt d'un confrsre, d'un s6minariste, de leur famllle, on meme d'un Otranger. Les * tapeus a professionnels pouvaient sans crainte
s'adresser & lu ; Us etaient sOrs d'obtenir quelque chose.
n ne savait pas refuser. Ses a modestes contributions * aux
bonnes oeuvres, combien. pourraient I'attester, etaient' touJours des aumOnes royales.
Pendant la guerre, tandis qu'avec .laide de deux confr6res seulement, fl assuralt la marche de son sdminaire, II
passait une partie de ses nuits & 6crire aux mobilisas, et
s'ingeniait A leur faire parvenir colls et mandats, 0tonn6
qu'on ne recourdt pas davantage A lui. .
Et depuls lors, 11 a Wt1pour chacun de ses s6minaristes prisonniers une vWritable providence. Aussi I'un d'eux, & r'annonce du adecs de son supdrieur, se faisait-it vraiment I'interprite de tous en dcrivant : a La sollicitude de M. Bogaert
fut grande pour now prisonniers, tant au point de •ue mathriel qu'au point de.oue spirituel, ot ses consetts et ses
prtires nous ont vake et nous vaudront encore des graces
que nous no souponnons peut4tre pas. Seule la misricor.
dieuse bont de Dieu poura le remercier et le recompenser
de toutes les sortes de ben dont nous ult sommes redevables
et lut manifester ansi raffection que nous luportons et la
reconatassance que nous ut gardons.
Dans une lettre & son directeur, un autre seminariste a
racontA le fait suivant, qui saisit sur le vif I'Ame charitable
de son supdrieur. Ecoutons le narrateur lui-meme :
SC'etaft en fertwer 1940, Le dimanche qui prcddait Carnaval. re faisals man service militatre d P&rigueux. Or, monsteur le Supkrieur m'avaat invte a monter prendre le repas
de midi avec mes confreres, putsque e'ltaft le repas oi Von
fetazt le mardt-gras.
A la sortie de la chapelle, monsieur le SupErieur me dit
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d'aUcr le vofr dans son bureau et aprTs avoir causd quelques
Tenes, puisque vous etes heureux, remerciez-en
instants :
le Bon Dieu, et penses 4 ceux qut souffrent. On m'a signalk
qu'd I'HOpU!al complmentaire, (I y a 6 braves Jeunes gens,
qut ont le mat de Polt. Je ne les connais pas, mats, paratti, its sont loin de leur famille et soulfrent de cee pfniblej
dlofgnement. a Puts aussitdt, it me donna de l'argent. a Vous
teur prendrez des cigarettes N, et it me tendit 50 frs. Puts,
it me glissa dans les poches 2 bouteflles de Monbazillae, me
chargea les mains d'oranges et me mit sous le bras un paquet quf contenait des madeleines. II me congedid avec un
sourfre : a Portez cela 4 ces braves gens, its seront heureux,
et dites-leur qu'on prie pour eux. *
rItats tout ebahi, Je n'en revenais pas... ft les aimait et
alldgeait lears souffranees sans mdme les connattre.
le ne decrtrai pas la Joie inoue de ces hommes, its eurent
les lannes acg yeu : it y avatt de quot.
Poid ce qu'etaft notre venerd Supdieur. Tout simplement :
un saint mats dans toute I'acception Ju mot. *
C'6tait un saint I La rdflexion de ce seminariste est ben
1'exacte traduction du souvenir laiss6 par M. Bogaert dans
la pens&e de tous ceux qui 1'ont connu intimement on ont
en 1'occasion de 1'approcher, en ces dernibres ann6es. B
etalt vdritablement, sulvant une de ses formules familieOs.
un a Christ inddit s,
reSa saintetd n'avait rlen d'austbre n! de rebarbatif.
pr6sentait la vertu sous son aspect le plus almable et le
plus imitable. Ce n'est certes pas de lui que L Veullot aurait dit : a It y a des personnes, bonnes d'ailleurs, qut sont
vertueuses d vous faire aimer Ie vice. a En lu, tout 6tait
fait de sage mesure.
Ainst, sa spiritualit6 n'Wtalt pas compllqn6e. Elle consistalt d'abord & aller droit an but, sans bialser. Son esprit de
etait la conrectitude I'exigeait. L'&me de cette spiritualitt
fiance en Dieu. I s'inspirait de la pens6e de Mgr d'Hulst:
a Toute la spiritualif bien comprise est renferm e daAs la
conflance v, on plus encore de la doctrine et de 1'esprit de
ont con fance
notre Bienheureux PBre disant : * Ceux q
en Dieu sont de la premifre classe dims I'ecole du Christ I.
Faire la volontd de Dieu, en tout, toujours, partout, etait
une de ses maximes preferees, un de ses enselgnements de
base maintes fois repdth dans ses conferences, sa correspondance, sa direction. a Quae placita sunt el facto semper, notalt-11 sur une image de son brevialre. c de veux toujours
adopter dans re dtaitt de la vie ce qui va le mieux au caeun
de man Jesus a.
A cette volontO divine I s'ahandonnalt sans reserve. Dans
sa dernibre retrafte, 11 disait aux Soeurs : a Redoubions de
conflance, nous honorerons Dieu en confessant tons ses attributs. De la confiance ddeoule I'abandon en la divine Providence. Dans la confiance-abandon, je laisse a Dietu 'inttiative... Je puts avoir confiance en Dieu et demander qu'll
m'ezauce d'apr6s mes intentions a mot ; tandis que dans

-

367 -

'abandon, j e I't lUsse 'initiative ; Ie confesse davantage La
Providence, la PaternitM de Dieu :
Vous dies si bon, quo
je ne veux que ce que vous vouLez >. Saint Francois de Sales
dit : a Si nous savions ce que Dieu salt, nous ne voudions
que ce qu'll veut a.
La mort de M. Bogaert, nous l'avons dit, en cet instant oi
I'on ne se ment pas & soi-meme ni & Dieu, a r&vl6 combian
il vivait profondement de cette doctrine. Une de ses pri6res
Jes plus habitueles, tmoin -encore une des images jaunies
par I'usage de son br6viaire, 6tait l'acte d'abandon, oh iU
disait notamment & Dieu : a Je me mets entre vos mains :
faites de mot ce qu'll vous plaira, ne me laissant que La
consolation de vous obeir v. 11 semblerait meme qu'il ait
fait le vceu hdroique des Ames auxiliatrices,'si 'on en croit
encore le tAmoignage d'une image, o%, en 1938, ii 6crivait
.cette formule : a 0 Marie, Mere de mistricorde, fe fais entre
vos mains, en faveur des sainmes dmes du Purgatoire, I'entier abandon de mes tuvres satisfactoires pendant ma vie
et des suffrages qut me seront appliques apres ma mort, et
ne e reserve que la compassion de votre ceur maternel x.
Dans cet abandon total & Iaction divine, aucun evenement
ne pouvait le surprendre, nl I'attrister. II benissait en tout
la sainte volont6 de Dieu, meme quand elle 1'appelait & goiter les fruits amers du sacrifice. Dans une de ses dernibres
cartes, adressAe peu avant sa mort a un de ses parents, ii
ecrivait : 6 Nous devons adorer Dieu, meme et surtout quand
sa main nous frappe.s. Peu de jours apres, il accueillait la
mort avec s6renitk, avec confiance, avec amour, comme 11
l'avait tant de fois enseign6 aux autres.
Cette communion si intime avec la volonte divine s'alimentait dans la pratique de la presence de Dieu. pour laquelle ii professait la plus profonde estime. * Apres une
tongue experience, conflait-il un jour A un de ses confrbres.
de tous les moyens essayds pour conduire les dmes d la perfection, je 'en vois pas de meilleur que la pratique de la
prisence de Dieu a. C'est cette pratique, qul le conduisit luimeme & 6tre de ceux dont iU disait : * Les saints sont ceux
gui ont ddcouvert un jour que Dieu etait en eur s. Cette decouverte, i y a longtemps qu'il 1'avait faite.
La saintetd de M. Bogaert se composait egalement d'un
grand amour du devoir d'etat et d'une fld6lit6 exemplaire &
sa vie de piWtt. Homme de devoir, 11 ne transigeait as avec
ses obligations personnelles. Peut-Etre meme les esgErait-i
par scrupule, et 11 s'y adonnait au del& des limites de ses
forces. C'est un des rares points, oh I'on pourrait & la rigueur lui faire le-reproche d'avoir manqu6 de mesure.
Homme de rbgle, illa vivait et veillait A son observance,
tout en se montrant un'supdrieur comprdhensif, peu tAtilon.
Dans la direction de sa maison, 11 faisait volontiers sienne
'la parole de Saint Bernard : a Un supdrieur doit tout savoir,
fermer le yeux sur beaucoup de choses, corriger trts peu
de choses v. n ne faudrait pas voir dans cette attitude le
d6sir de s'acqudrir de la popularitd. M. Bogaert avait une
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profonde horreur de ce sentiment, dans lequel il voyalt un
amoidrissement, une servitude honteuse, oppoase & une
juste independance, n6cessaire pour le service de la v6rit6.
Au fait, s'il s'imposait A 1'affection, on au moins au respect,
de ses subordonnds, ce n'dtait pas par de Ifcheuses concessions ou un laisser-aller pr6judiciable & la r6gle, mats
par son esprit de discipline et la force de conviction, qui
se d6gageait, de ses exemples et de ses paroles. 11 savait
intervenir, voire 6nergiquement, pour reprimer les abus,
avant meme qu'ils ne naissent, mais en dducateur experimente, il ne le faisait qu'A bon escient. A son dcole, c Thlophraste d Llliput D. nd dans sa province, eut beaucoup &
apprendre...
Tous ont aussi remarqu# la piet6 touchante de M. Bogaert;
elle s'alimentait aux meilleures sources. II vivait sa messe .,
de chaque jour. On se sentait pen6tr6 de fo1 A le voir et &
l'entendre, lorsqu'il 6tait- & l'autel. c Vivre de son sacerdoce,
c'est avaRt tout cebdrer saintement la messe a. Cette parole
du grand cardinal Mercier, il pouvait trfs justement la faire
sienne, en 1'inscrivant de sa propre main au verso d'une
image, le 6 juin 1928, pour commemorer le 25e anniversaire
de son ordination sacerdotale.
I recitait 'office divin lentement, avec componction, comme toutes ses prieres du reste. Sa voix forte et grave martelait les formules et se faisait toulours entendre la derniere ; il avait peine A rester A I'unisson de la communaut6.
Cela tenait en partie & sa surditd, qui s'aggravait avec I'Age,
mais aussi B l'attention soutenue qu'il apportalt A ses exercices de pi6t6. Sa seule attitude trahissait le proond 'esprit
de foi, dont iletait pen4trd.
Ii priait bien et il priait beaucoup. Son brdviaire, aux
flancs rebondis, etait devenu un v6ritable recueil de pridres
choisies, inscrites au verso d'images pieuses, dont Ie jaunissement accusait une r6citation fr6quente. n portalt sans
cesse sur lui ses:Regles communes, le Nouveau Testament
et 1'Imitation de UJsus-Christ, relids en un saul volume.
a La pited, disait M. Bogaert en citant Mgr d'Hulst, doit
se modeler sur 'Veuvre de Dieu. It faut faire as cute de
Marte la place que Dieu a falte 4 Marie dans I'auere de la
Ridemption s. Le culte rendu & la Sainte Vierge par ce saint
missionnaire se conformait & cette regle. Sa piet6 mariale
attirait particulidrement I'attention. Quand dans ses prddications, il traitait de Marie, sa face s'illuminait, i parlait
d'abondance du coeur, avec une chaleur de voix et d'expression, qui communiquait & ses audteurs l'ardent amour, dont

ii dtait penetrd.

De cette devotion envers la Mbre de Jesus, il fut toujours
un fervent apotre. Des meme son saminaire, Ui ne latssait
passer aucune occasion de la faire aimer. * C'est ht qui,
mont/ortain
en 1894, me tt connattre et apprdciertaspect
de la DLvotion d la T. S. Vierge s, nous confiait son cousi,
1'actuel doyen d'Hondschoote. Zled propagateur an petit seminaire, 11 le demeura aux Etudes. Le jour m6me de son
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sulvant. par la voie d'une image : a Que Marie me condutse
d Jesus ! C'Etait Id votre souhait, que ce soit votre prire
pour mot au saint autel at au saint office ! Votre petit frre bien reconnaissant. 1... i. Plus tard, de nombreuses g6ndrations de s6minaristes b6n6flciBrent de cot apostolat. Tous
avaient remarqu6 qu'il soulignait chacune des fetes mariales
avec une particulibre Insistance et en termes enflammds.
Aussi, Fun d'eux, en 1935, en lut remettant une image de
son ordination sacerdotale, dcrivait-1 dessus ces simples
mots :* A M. 'abb Bogaert, t
q nous appris 4 tenir compte de la Vierge Marie a.
Ce grand amour envers la Reine du Ciel, ii chercha m4me
& le repandre par le tract et par 1'image. 1 distribuait une
image double de la Vierge Immacul6e, contenant un commentaire de la salutation ang6eque, intitule : a Pour mtef
dire 'Ave Maria s, et signd : c Un serviteur de Marie o. 1
en atait 1'auteur. On a trouv6 sur son bureau, & 'heure de
sa mort, un nouveau commentaire de 1'Ave, encore inddit,
ce semmle, sur le thbme : a Marie et 'Hostie .. Son dessein
etait sans doute de le faire egalement imprimer.
On peut le dire : Marie a jou6 un grand r61e dans la vie
spirituelle . de notre confrbre, et cect depuls les ddbuts.
a Au petit seminaire, nous ecrivait encore son cousin le
doyen, t fut le moddle de la division, ce qu lu valut la
charge de prdfet de la congregation. a
Dans les rares papiers que M. Bogaert avait conserves de
ses jlenes anndes, on a retrouv6 quelques notes d'une retraite faite & Solesmes, en octobre 1894. Le 5 de ce mois, il
dcrivait ce billet :
S0 Marie, laissez-mol aujourdhui vous faire deux demandes. Vous Ites ma Mere, vous ne pouvez rien me refuser.
'est pour cela que je vois invoque aves conliance. La premitre, 6 ma bonne Mere, c'est qu lee 'afe amais le malheur d'offenser morteUement -votre divin Fils, ce Fits qut a
tant souffert pour nous et que nous remercions par des injures et des cruates. Vous saves, 6 ma bonne Mre, combien
fa horreur de ce maudit pech , mais Je suts homme et
par consequent faible, et Le ddmon volre ennemi est rt droit
n n'est tmposaible.
Mari,
et si ruse. Mats avec vous,
Assures-mot votre concours et Je ne craindrai plus rien.
'est que vous
* La seconde, d tendre et douce Vierge,
m'accordiez La grdce de mourtr 4 un jour guelconque de vos
1ftes. Ce sera pour mot un gage de confliance et de tranquilUtU. Je sais, 6 tendre Mere, que fe ne meUde pas cette grdce.
mats ous te st bonne et st complasante pour vos enlants
que vous ne rejetterez pas ma pritre, mats qu'au contraire
vous Vexauceres... 2
Cette seconde grace demandbe par notre confrere n'a pas
ete exaucee, mais personne n'en voudra & Ia Sainte Vierge
d'avoir eu 1'aimable ddlicatesse de ceder A sa pieuse servan
te Sainte Louise de Marllac la jole dintrodulre elle-mIme
an ciel, celul qui par ses retraites et par ses pr6dications
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aux Filles de la Charitt avait tant contribu6 & entretenir sa
devotion et & la d6velopper. La Vierge Marie eut du reste
sa part des dernibres heures de son serviteur, puisque c'est
un samedi qu'il livra son dernier combat, avant de s'6teindre A l'aube du 15 mars, dimanche de Laetare.
M. Bogaert a racont6 qu'au s6minaire de CambraI, 11 faisalt partie d'un groupe de rsminaristes, unis entre eux, A
I'insu de leurs confreres, par des pratiques mariales, dans
le but de maintenir leur ferveur personnelie et de contr
buer & l'elan spirituel de toute la communaut6.
Toujours est-il que, des le commencement de sa premiere
annbe de th6ologie, le 18 septembre 1898, il se consacrait ddfinitivement a esclave de Marie s, suivant la formule du
Bienheureux Grignion de Montfort, 4crite et signee de sa
main. Dans une note annexee & cet acte, il ajoutait : * Et
maintenant, 6 ma Mere chdrie, que je suis vdtre, commandez et le vous obdirat, faites-moi connattre votre volontd et
je la suirrai. Duss-.je Iour vous faire plaisir quitter mes
parents, tfrres, amis, tant aimts, en un mot tous ceux qui
me sont chers, ie n'hdsiterais pas un instant, je ne ferais
d'atleurs que suivre mes engagements. A vous, deuce, bonne et tendre MWre, 4 Vous maintenant, 4 Vous demain, d
Yous toujours, 4 Vous partout, Vous etes ma vie, mon existence, mon tout. Theodore Bogaert, esclave de Marie a.
Un an apres, jour pour jour, il entrait A Saint-Lazare,
et au cours de son sdminaire, il ajoutait en appendice de
son acte de consecration : * Renouveler brifvement cete
donation totale de moi-meme tous les matins 4 L'oratson...
et me bien rappeler que ce que je suis ou at est 4 Marie...
par consdquent travailler constamment 4 me defaire de tout
ddfaut ou imperfection, surtout de 1'orgueil, afin de ne rien
laisser en moi qui deplaise d Marie. St le Bon Dieu me donne quelque grdce ou quelque qualite, tout cela est d Marie.
(6 avril 1900, Fete de N.-D. des Sept-Douleurs).
S'il est vrai, comme le disait Mgr d'Hulst, qu' a il y a un
Sfint a dans la vie chretienne qu'on ne trouve que dans
la devotion a la Vierge Marie et dans la mesure de cette
d6votion, qu'il s'agisse de pribre, de repentir, de conflance
on d'amour s, on jugera par ce qui vient d'4tre dit, de la
qualit6 exceptionnelle de la vie surnaturelle de M. Bogaert
SCette devotion mariale, si filiale, si absolue, fut certainement
pour son ame la source d'un enrichissement de graces incomparable, et 1'une des raisons de l'attirance particulibre
qu'il exergait sur les autres.
A Marie, 11 demandait la grace de 1'humilit6. Elle lt1 fut
accordee. M. Bogaert avait un riche ensemble de qualltes
physiques, intellectuelles et morales : haute stature, physionomie 4nergique, temper6e habituellement par le sourire et
la douceur du regard, voix forte et grave, intelligence intuitive, jugement solide et bon sens r6aliste, memoire fldele,
puissance de travail, volonte de fer, sensibilit6 raffinte, peu
lui manquait de ce qui assure le succbs et la mattrise des
hommes et des choses. En fait, 1• r6ussissait en toutes ses
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entreprises. Lui seul ne voulait pas s'en apercevoir ou pour
le moins s'eflorait d'y 6tre indifferent. 11 se detfait de la
recherche de la popularit6, nous 1'avons dit, mais 11 craignait encore davantage la vaine gloire. Ft voila pourquoi 11
s'attachait sans cesse A se ravaler, & mettre en relief les
succs des autres et & s'en 4eclarer incapable.
IJe ne suis
boa qu'A gacher l'oeuvre divine, disait-il souvent d'un ton
convaincu... Vous autres, vous faites beaucoup mieux que
mot.. a Et si, par suite de sa fatigue, 1 iui
jchappalt parfois quelque mouvement primo-primus de vivacitd, 1 I'attribuait aussitOt A son s miserable orgueil ,. dont 11 pretendait ne pouvoir se defaire. Mais personne ne se laissait prendre a ces paroles. M. Bogaert 6tait humble, toncibrement
modeste. U savait reconnaltre ses torts, meme involontaires.
La velle de sa maladie, ii en donnait encore un magnif&que exemple, rapportd par I'interessd. Recevant un seminariste dans son bufeau pour lui donner quelques avis, ii en
vint & des reproches v6hdments, au moins dans la forme.
Le seminariste & peine parti, son superieur etait ddja & sa
recherche et le priait de 1'excuser de ce qu'il avait pu y
avoir d'exag6re dans ses observations.
Est-il besom d'ajouter que les honneurs laissaient M. Bogaert profond6ment indifferent I Dans sa charge de sup6rieur et de visiteur, U ne voyait qu'un a service o, une ralson de plus d'etre le serviteur des autres. Rien dans son
attitude efface ne le distinguait de ses- confrres ; 1l dtait
pret A les seconder de toutes manieres et a les suppleer
dans les moindres offices. Le camail de chanoine que ses
fonctions l'obligeaient de porter dans les stalles de la cathedrale de P6rigueux, faisait son tourment. Son bon frre,
un brave cultivateur demeurd au foyer paternel,. ne s'en
doutait gubre. Pousse sans doute par un sentiment de fiert6
revetu de ce qu'il croyait Atre une
de savoir son frrre
eminente dignitd, il se complut, un jour, dans une lettre,
A lui donner avec une certaine emphase du titre de chanoine. L'effet ne ful pas celui qu'il escomptait. I s'atttra
immndiatement cette verte admonestation : a N'ecrivez plus
ainsi, ou Je ne vous rdponds plus x. La legon fut entendue.
La sainteta de M. Bogaert rayonnait autour de !ui. A ceux
qui l'approchaient, 11 apparaissait comme raalisant un type
achev6 du Pr6tre. Un licenci6 6s-lettres, aspirant an sacerdoce, venu s'ouvrir A lui de ses desseins, sortait de ce premier contact avec le supdrieur du s6minaire en conflant &
un directeur : a Jamals homme ne m'a parle du sacerdoce
comm e e pretre I a
Du sacerdoce, Ui en parlait en eflet avec dloquence, mais
ii faisait mieux. I en 6tait lul-meme un parfait modele.
C'est ce qui explique I'action en profondeur exercee par lui
sur tant de g6nerations de futurs prOtres.
Les pretres nombreux qui 1'entretenaient dans ces visites
auxqueUes 11 se prAtait volontiers, malgr6 ses occupations
absorbantes, se sentaient & son contact devenir mellieurs. Sa
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correspondance et les t6moignages rendus & sa '•moire
sitbt sa mort, l'attestent avec 6vidence.
Et maintenant, comment parler en termes adequats du ministere qu'il a exerc6, durant de longues annees, aupres de
aos ch6res Scours, les Filles de la Charit6 I Elles seules pourraient dire, comme il convient, 1'affectueux interat qu'l leur
portait, la richesse de l'enseignement qu'il leur distribuait.
les mille attentions d6licates qu'il eut & leur dgard.
II aimait surnaturellement les Scours, et elles le lui readaient bien. Ses confreres disaient plaisamment de lui
quand its le sentaient fatigue : r I faudrat L'envoyer prt
cher une retraite 4 nos Surs, cela Ie reposeraU ,. Ce n'6tait pas pure boutade. Aux vacances de 190, alors qu'il iaisait une saison & Cauterets, saison bien necessaire pour sa
gorge fragile et ses oreilles bourdonnantes, un predicateur
de retraite dtant venu & faire d6faut, on le vit, plusieurs
jours de file, faire la navette entre Cauterets et Lourdes,
pour assurer des confIrences aux SceurL La saison, du
moins & son avis, n'en fut pas plus mauvaise ; pour un peu,
il 1'eut affirmie 1'une des meilleures qu'il ait faites. Evidemment, puisqu'elle lui avait procur6 'occasion de penser
plus aux autres qu'& lui-meme I
Quand venait pour M. Bogaert le moment des visites trimestrielles, 11 partait souriant. Aucune fatigue ne pouvatt
I'arreter. Meme en plain hiver, du moins dans les derniers
temps, un lourd sac en bandoulibmr, i arpentait de son pas
egal et lent les 5 ou 10 kilombtres qui parfois s6paraient
de la gare la maison & visiter.

Sa direction etait tres appr6cide de nos Scears. n1 6tait

si bon, si comprAhensif. La psychologie fiminine n'avatt
plus pour lui de secret I1 savait &outer... longuement mime... sans impatience. n avait le talent de donner aux
Ames conflance en elles-mgmes et de tout interpreter dans
un esprit Aminemment surnaturel. Uje sour, par exemple,
lui manifestait-elle sa crainte do trop aimer sa sup6rieure ou ses compagnes : a Eh bien I disait-il, fates done
comme la Sainte Vierge dans son amour pour son Fils I *
Aussi, dtait-ce une grace spcciale que de faire une retraite
avec lui. Beaucoup de sacurs s'inganiaient, quand elles le
pouvaient, k en bundficier... Le pauvre predicateur ne s'appartenait plus. n ttait la prole vivante de ces Ames avides.
Nous nous sommes laiss6 dire, sans etonnement d'ailleurs,
qu'en dehors de ses heures de confessionnal et de pr6dication, il ne pouvait circuler librement dans la maison. Chbque coin de corridor 6tait comme une sorte de poste d'at
tente, ou quelque cornette se trouvait lA, bien entendu, comme par hasard... et oh 1'on se relayait. On avait toujours
quelque chose A lui dire, un conseil a demander, une intention & recommander, peut-4tre tout simplement un mot almable & recueillir... M. Bogaert ne savait s'y refuser, et
les heures du repos le trouvaient, le soir, avec son brdviaire en retard, et son courrier & lire et a. expdler.
Toutefois, si cher que lul ftt son auditoire, et priciesment
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& cause de cela, le prddicateur ne se refusait pas de laisser
pariois tomber, du haut de la chaire de v6rit6, des paroles
energiques, quand l'intdr6t des Ames etait en cause. Mais
personne n'aurait pu lui tenir rigueur de la s6vdrite de certains de ses propos, tant on sentait qu'ils 6taient inspires
de l'amour du. blen.
A vrai dire, cette s4veritd etait relativement rare de sa
part. 11 avait plut6t 1'art de presenter la veritN sous les
apparences d'une certaine bonhomie. Voici, par exemple,
ce que dans sa derniere retraite aux Sceurs, il leur disait
sur un sujet brflant... le silence : * Vous ne pouvez pas
comme dans certaines Communautts, ne parler jamais ;
avec vos c(uwres, cela West pas possible. Mats U taut qu'il
y ait un certain silence, et vous 4tes exposees d rompre facilemeni ce silence, c'est un peu dans le tempdrament des
Filles de la Charitl. Vous ties, en general, tres degourdies,
vous y allez un peu 4 la militaire, vous,manquez au silence
d'action et un peu au silence de paroles. Maintenez le silence
et Le silence de rcollection .
En verit6, partout ok il passait, M. Bogaert laissait derriere lui les Ames apaisdes, les tAnebres dissipds, les volontes tendues vers le bien. II etait de ces Ames dont Elisabeth
Lesueur disait : It y a des Etres qui sont une lumitre vers
laquelle se tournent ceux quit nt besoin de lumi6re pour t*
vre ,... Dieu seul pourrait dire le nombre des vocations qu'il
a ainsi maintenues, encouragdes, sauvegarddes. Le jour de
sa mort lut veritablement un jour de deuil pour la Compagnie des Filles de la Charitd. 11 en fut un bienfaiteur insigne.
Les nombreuses notes qu'a laissees M. Bogaert attestent le
soin et 1'amour qu'il apportait A ce ministare. Ses conferences aux Scours dtaient vraiment sans cesse suf le mAtier.
Des notes compldmentaires nombreuses, fruits de ses lectures successives on de ses r6flexions, debordaient sur le
texte primitif, chevauchant meme sur les' lignes, en long,
en large, en diagonale, en haut, en bas, suivant une m6thode, quelque pen surprenante, qui lui devenait habftuelle,
mmme pour sa correspondance. -Le tout d'une ecriture hative, saccadee, nerveuse, irrdgulibre et montueuse, qui transformait bient6t son papier en un veritable grimoire.
L'ensemble de ses dossiers forme une masse imposante.
II fotrnirait la matiere de plusieurs volumes d'une doctrine vivante, simple et substantielle, illustrde de citations et
d'exemples, vdritable monument Blev6 A la gloire de la
Fille de la Charit6 iddale, telle que ce digne Ills de saint
Vincent 1'avait entrevue dans sa pensde, et telle qu'il s'efforait avec zb6e et amour de la modeler dans les ames.
Les fruits de cet apostolat fMcond, les dbauches de l'ideal
realis6es par ses soins, ii appartenait & sainte Louise de
Marillac de'les lui presenter en ce jour de sa fAte, oi la
Mission du Ciel et la legion c6leste innombrable des Flles
de saint Vincent venaient au-devant de leur frbre lni por-
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ter la couronne que sa sainte vie de devouement lui avait
meritee.
Telle est du moins notre conlance.
Sans doute, la physionomie 'morale de M. Bogaert avait
aussi ses dftectuosites ou pour mieux dire ses-ombres. Mais,
de meme que dans un portrait d'art, les ombres, en accusant davantage les traits du dessin, leur confarent le relief
de la vie, de meme, chez M. Bogaert, ses legeres imperfections soulignaient et faisaient mieux ressortir la vraie valeur de sa vertu, conquise de haute lutte, sur les tendances
d'un temperament ardent, port &Ala violence, et que, m6me
dans ses moments de plus grande contrari6t6, malgr6 sa
fatigue on ses exces de travail, il rbussissait g6ndralement A
maltriser.
Et l'on peut penser avec vraisemblance que les circons-'
tances memes de sa mort, ses longues et penibles souffrances offertes a Dieu et supportaes avec une si chretienne patience, enfin, les nombreuses et ferventes prieres dites B son
intention par tant d'ames reconnaissantes, auront acheve,
des icl-bas, d'6purer son Ame de ses dernibres taches pour la
projeter, d'un elan irresistible, au sortir de la vie, dans
le ravissement et les splendeurs de la Gloire dternelle.
F6lix CoNrssoT.
Perigueux, le 15 juin 19.

ANGERS -

Hpital Saint-Jean

LA DEPORTATION DES S(EURS A LORIENT
(juin 1794 - avril 1795)
S'intdressdnt d I'histoire de sa parotsse comme d ses paroissiens du passe et du present, M. Paul Tonnelier, c're
de Saint-Andr-4e-.Lidon (Charente-Maritime),. a rencontrT
la figure de soeur Marie Cornilier. Tout pays, toute communaut4,, toute famille est fait de plus de norts que de vivants, ces simples anneauz en la chalne de rhistoire...
La ligure de cette bonne lille de M. Vincent - dans le
cadre de ses soeurs d'Angers - est pleine d'intret, on le
verra bien : et les Annales remercient M. Tonnelier de leur

avoir confie cette page

'edification.

Aprts une vie d'obscurs et gfn'reux divouements, 'dans
l'antique hOpital Saint-Jean d'Angers, sceur Marte Corniler
fut deportde avec ses compagnes vers Lorlent, comme nombre d'autres religieuses angevines ; dans cette glporeuse
/fie, elle soulfrit beaucoup, avec et comme lee autres ; et
au terme de cel exode douloureux, eUe mourut Ie 24 novembre 1794.
Cette page d'histoire rdvolutionnaire, jeune malgre ses
150 ans, demeure une leCon, un rdconfort d'htrotmne dans le

passe de Saint-Jean d'Angers : rien de grand ne s'accomplit
ni sans efforts, ni sans sacrifices... (Note des Annales).
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SCEUR MARIE CORNILLIER
(29 janvler 1727 - 24 novembre 1794)
Marie Cornillier naquit & Saint-Andre-de-Lidon. le 29 janvier 1727.
Les Cornillier dtaient une famille tres r6pandue aux environs de Saint-Andre, specialement & Chenac et a Rioux.
A Chenac, Jeanne Comelier (on trouve indifferemment les
orthographes Cornillier, Cornilier, Comelier et Corneillier)
etait marine a un Jean Seguineau (1). Une autre Cornelier,
Marguerite, etait maride & un Pierre Bizet (2). Une troisib.
me, Jeanne, Btait mariee & un Pierre Petit. Leur file, Jeanne, baptisee le 23 octobre 1661, a pour marraine Elisabeth
Cornelier. A Rioux, un Pierre Corneillier est parrain precisement & .Chenac (paroissiauxde Chenac) de Denise Jousset,
file de Mathurin Jousset, praticien, et de Suzanne Jossand,
2 septembre 1732. A Rioux aussi, nous trouvons Albert Cornellier, qui signe le 21 septembre 1763, aux Clarisses de Saintes, I'acte de v8ture, de Marie Jeanne Pain, de Rioux, en m4me
temps que Monsieur Pontaillier, cur6 de Tanzac (Archives
d'Aunis et de Saintonge, x, 227).
A Rioux dgalement, un Isaac Cornelier 6pousa vers 1780,
Rose Dorothde Jeud3 de Grissac, soeur de Jean-Pierre Jeudy,
4cuyer, seigneur de Grissac (dans la paroisse voisine de
Cravans).
De Rioux aussi 6tait le pare de Marie Cornillier, Pierre. II
Apouse a Saint-Andr6-de-Lidon, le 23 novembre 1713, Francoise Pontailler, flle de Jean Pontailler, mattre-chirurgien, et
parent du curd de Tanzac, dott nous venons de voir le nom.
Son acte de mariage le qualifle marchand de Rioux, mais
I'acte de bapteme de ses enfants A Saint-Andr6 le qualifle
charron. Les Pontaillier, ou de Pontaillier, chirurgiens & StAndr6, pendant trois generations successives, y 6taient des
plus honorablement connus. Le m6nage s'agrandit rapidement de cinq enfants : Angelique, qui naquit le 29 decembre
1714 (baptis6e le 30), Pierre-Jean, n6 le 21 mars 1716 (baptis6
le 22), Charles, n6 le 2 septembre 1718 et qul eut pour marraine une Catherine Cornillier, probablement sa tante, Marie (3), qui naquit le 17 decentbre 1719 et fut baptisee le 26.
Cette dernibre dut probablernent mourir jeune, comme le
laisse supposer 1'identitA du prdnom que I'on donna A la suivante, n6e beaucoup plus tard, le 29 janvier 1727, et baptisde
le 30 par le cure, Monsieur Leger. Elle eut pour parrain Mon(1) Ils font baptiser leurs enfants : Marie, 28 Juillet 1667 ;
Jean, 14 1fvrier 1669 ; Jeanne, 15 fevrler 1670 ; Daniel, 14 aott
1676 (Parolsalaux de Chenac).
(2) IIs font baptiser leurs enfants : Madeleine, le 2 d6cembre
1664. Inhum66 le 16 octobre 1682 ; Francols, 30 avril 1667 ; Mathurin, 9 octobre 1674. (Parolsslaux de Chenac).
(3) Signent & son bapt6me : Marie de Pontallier. marrain.
Jean Cadoreau (meunier), parrain, L. Jeanneau, L. Cadoreau.
M. Desgranges, Cadoreau, P: Cornmllet (le p4re, Jeanneiude.
F. Thir on, Lsegr cur.
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sieur Martial, d'une vieille famille de Saint-Andre, et pour
marraine, sa soeur ainee, Angellque Cornilier. Signerent aussA
A son bapteme, les Jeanneau, autre famille notable de SaintAndre.
On volt done que la famille Cornillier dtait apparentee aux
meilleures de Saint-Andre. Sa soeur alnde Angelique 6pousera plus tard Monsieur Rivalland, dont le flls sera le premier
maire de Saint-Andre, en 1792. Les Rivalland avaient droit
de sepulture dans I'6glise. C'est 1 que fut inhumee Angdlique Cornellier, le 15 novembre 1784, dans la net, & 1'age de
a 70 ans environ >. Son mari, Mathieu Rivalland, la suivit
de pres dans la tombe, le 12 decembre suivant.
Les registres paroissiaux de Saint-Andrd ne sont pas tous
a la mairie de la commune. Un volume a 4chou4 aux Archives de La Rochelle et on peut y voir, au has de l'acte de
bapteme d'un Pierre Guillocheau, le 13 janvier 1743, la signature des deux sceurs Marie et Ang6lique (4rchives d&partementales E). La marraine y est denommde dans I'acte
Jeanne, mais la signature porte Marie, ce qui laisserait supposer qu'elle portait ces deux prenoms et s'appelalt probablement Marie-Jeanne. Notons que les deux soeurs signent
leur nom : Cornillier.
II serait difficile de pr4ciser oa habitaient les Cornillier.
Dans les notes communiquees par les archives des Filles de
la Charitd, 140, rue du Bac, A Paris, Marie Cornillier est
dite g nee au bourg Saint-Andr6-de-Lidon, en Saintonge, le
30 janvier 1727 s. Remarquons en passant que cette date du
30 janvier est celle, non point de sa naissance, mais de son
baptfme. Faut-il conclure de cette indication qu'elle habitait au bourg 7 Nullement. Cette expression est ici synonyme
de a commune
ou
o de a paroisse .. Peut-etre habitait-elle
au village de Chez Balodes. Les registres de Saint-Andr6
mentionnent en effet au 26 mars 1825, I'inhumation de Pierre
Cornillier, Ag0 de 77 ans (done ne vers 1748) veuf de Jeanne
Jeanneau, decdd le 25 mars 1825, Chez BaLodes. Ce Pierre
Cornillier dtalt vraisemplablement un neveu.
Tel est le milieu dans lequel naquit et vecut Marie Cornillier. A l'&ge de 25 ans, rdpondant & la vocation qu'elle avait
senti grandir en elle, elle entra en religion chez les Filles
de la Charit6, plus specialement connues sous le nom de
Sceurs de Saint Vincent de Paul, le 23 juin 1752. Elle fut
revue & Paris, au seminaire de la Communaute, installd sur
la paroisse de Saint-Laurent, proche de Saint-Lazare (1). On
lui imposa le nom de sceur Julie. C'est la qu'elle, fit son
noviciat jusqu'au mois de fdvrier 1753. A cette date, elle
partit selon les regles de la Congregation, et fut envoyie tolt
d'abord & 1'hopital de ChAtillon-sur-Sevre (2), au diocebs
de La Rochelle. Le livre de ddpart des novices porte a
cette date le nom de la soeur CornillUi, avec l'lndlcation du
(1) L'nmeuble. aujourd'hui complitemenet
numero 117 du faubourg Saint-Dnlis.
(2) SBvre nautaae.

etrnu., portait
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p6cule qui lut fut remls pour son voyage jusqu'& Tours, soit
2 livres pour sa place en diligence, et 12 Uvres pour sa
nourriture. total 36 livres. (Archites nationales H, 3725). L'hOpital de Ch&tillon-sur-Sevre appartenait an diocese de La Rochelle qui poussait alors une pointe jusqu'B Cholet et meme
pris de Saumur. Cet hopital venait tout juste d'etre confi
aux Filles de la CharitY, deux annees seulement auparavant
en 1751. C'est lB, au bout de cinq ans de probation, qot
Marie Cornillier fit ses premiers voeux annuels en 1757. Plus
lard, elle fut appelee a poursuivre son apostolat aupres des
pauvres -et des malades, & l'hOpital Saint-Jean a Angers.
C'est 1 qu'elle se devouait lorsque dclata la Revolution.
L'hOpital d'Angers (dont 1'ancienne salle est aujourd'ul
musee archeologique) 6tait une maison importante oO les
Filles de la Charit6 avaient ete appel6es des 1639. Elle etair
desservie par 39 religieuses et 4 aumOniers. Ceux-ci, ainsi
que le curd de la Trinlte qui etait le confesseur des religieuses, reftserent tous le serment A 18 constitution civile du
clerge. Les fdeles, desertant les eglises desservies par des
pr6tres qui avaient pret6 le serment, affludrent dans la chapelle des seurs de I'hOpital. Le Directoire du d6partement
prit immndiatement un arretA, le 28 avril 1791, pour termer
la chapelle au public. Peu apris, 1i supprimait deux aum6niers en juillet et les deux autres furent a leur tour expulses le 18 aou. Deux aum6niers jureurs leur furent imposes. Les religieuses ne voulurent point recourir a leur ministre, et & partir du mois d'aoft 1792, elles furent done
privees de tous secours religieux, sinon de ceux qu'un pr6tre
fiddle, M. Gruget, curO de la Trinite, parvenait de "oin en
loin en cachette et an peril de sa vie & leur procurer. En
novembre 1793, le comit6 rivolutionnatre d'Angers fera enlever toutel'argenterie de la chapelle et ctnvertir celle-ci
en salle pour les militaires malades. Les a'ne!s turent irme
d6molis et r'on prit grand soin de faire disparaltre tout ce
qui pouvait, suivant la phraseologie de l'ppoque, a alimenter
.'eraitIon A
le fanktisme a. On ne garda que tout .e :;ui
salpetre pour an faire don 6 la Rlpubliqae a. Les croix furent remplacdes par un bonnet rouge avec un pavilion tr;colore, les inscriptions pleuses par les droits de 1'homme...
En octobre 1793, on demanda enfln aux religieuses de prAter
le serment.
la constitution
Ce serment n'etait plus celui de la iddlit &a
civile du clerge. Celui-ci, en effet, comportait en meme temps
la fldtlit6 A la lot et au Roi. Or, depuis le 10 aoft 1792, la
loyauten'existant plus de fait, I'ancien serment fut remplamaintenir de tout son pouvoir la liberti,
ce par celui deo
et l'egalit6e .
Ce serment, pour nous aujourd'hui, ne paralt pas & premiere vue avoir en sot rien de condamnable, mals, pour le
comprendre, 11 faut se reporter & la situation eA 1793. La
libertd, telle que 1'entendaient les rdvolutionnaires, a la suite des loges, c'itait I'absence de toute contrainte & I'egard de

Dieu. C'est pourquoi lorsque furent abolls, par la constitu-
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tion civile du clerg4, les privileges de 1'Eglise, la nouvelle bre
r6publicaine data tous ses actes de 1'An 1 de la liberte.
Quant A l'6galitd, elle voulait dire de meme dans le vocabulaire revolutionnaire et maconnique, la suppression de la
Monarchie, et c'est pourquoi lorsque Louis XVI, arrachd du
trOne, sera montd sur sl guillotine, les Actes rdvolutlonnalres furept dates de 1'an III de la libertd, I1 de 1'6galite. Pr6ter le serment de liberth et d'tgalitd, c'etait done admettre
toutes les entreprises de la Rbvolution contre l'Eglise et contre la Monarchie ; aussi la plupart des pretres, des religienses encore en France, refuserent ce second serment avec la
meme obstination qu'ils avalent refus6 le premier. II y eut
toutefois un certain nombre de pretres qui, plus attentifs aux
besoins imm6diats du temps qu'aux principes, penserent
qu'apres tout on pouvait preter ce serment, en 1'interpretant
a part sot, non. dans le sens oA les r6volutionnaires le demandaient, mais dans le sens normal d'une libert6 et d'une
4galit6 bien entendues. C'etait an fond faire une 6quivoque
grace & laquelle 11 serait possible de rester en France, d'y
maintenir un minimum de vie religieuse et d'eviter que le
pays ne soit totalement depourvu de tous secours religieux.
Ainsi penserent des prttres en vue et influents, notamment
M. Emery, superieur du seminaire de Saint-Sulpice, a Paris,
et son subordonn4 M. Meilloc, superieur du Grand s6minaire
d'Angers et Vicaire g6n4ral. Le Souverain Pontife, consult6,
n'alla pas jusqu'i condamner positivement cette maniere de
voir, 11 la toltra seulement, saut toutefois dans les cas oil
elle causerait un scandale aupres des fiddles. Mats sans meme attendre le jugement du Souverain Pontife, la plupart
des consciences catholiques ne s'accommodArent point d'une
pareille dquivoque, meme sous prdtexte d'en tirer quelque
bien ou quelque profit spirituel pour 1'6glise de France ;
elle ne consenttt point & ce qui lear paraissait biaiser avec
le devoir. Elle comprit d'elle-meme, comme le dira le Pape
dans son Bref du 5 octobre 1793 t qu'l n'est pas permis de
jurer dans le doute ,. Toutes les religieuses de I'h6pital
Saint-Jean refustrent ainsi le serment. Dans les premiers
jours de septembre 1793 (le 2), un corps de garde fut 4tabli
aux portes de I'h6pital, pour empecher aucune des religieuses de soatir le lendemain, les administrateurs vinrent insister aupres des religieuses pour qu'elles pretent le serment.
Elles refustrent encore. Le 18 octobre, les administrateurs
revinrent & la charge. Ce fut encore peine perdue.
A ce moment, I'armee vendeenne redescendait sur Angers
et y mettait le siege. Ce fut I'occasion pour les scours de
1'h6pital de montrer une fois de plus leur d6vouement et
leur charitd pour les blesses republicains. Ce fut aussi pour
elles I'occasion d'obtenir un r6pit, car pendant ces Wvenements, les administrateurs etaient trop occupes pour avoir le
temps de penser 4 cette question du serment ; mais aussitOt
1'alerte passee, des le 5 Janvier 1794, un des Administrateurs,
Beguyer de Chamboureau, revint encore une fois & la charge
et usa de tous les moyens, promesses, menaces et flatteries,
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pour arriver A ses fins. Trois des religieuses enfin c6dbrent :
3 sur 39. Forts de ce petit succes, les Administrateurs revinrent en corps, esperant elargir cet avantage, et chaque jour
ils continuerent A venir reiterer leurs instances. Ce fut en
vain. Les Administrateurs d6ciderent alors de separer la
suprieure, Antoinette Tailhade, et deux des religieusss, les
sueurs Marie-Anne et Odile, et de les mettre en tat d'arrestation (1). On emmena la superieure an couvenw voiain des
Peuitentes (aujourd'hui Justice de palx du canton nord-ouest,
boulevard Descazeaux) et les deux autres religieuscs au
lon-Pasteur, rue Saint-Nicolas. Dans ces deux couvents, les
(1) Le 19 Janvier 1794, trois Filles de la Charit6 furent emprlsonanes an Calaitre : Antoinette Tailhade, superieure, et deux de ses
compagnes, Marie-Anne Vatllot et Odile Baumgarten. Le 21 janvier,
scur Antoinette tut transter6e aux Ptnaentes et les deux autres
au Bon Pasteur. CondamnBes h mort pour refus de serment, le 2T
Janvier, les soeurs Marie-Anne et Odile furent tus1ilees an Champ
des Martyrs. le le ifvrier 179.
La scaur Tailhade, interrog6e le 9 ivrier, refusa constamment de
Jurer ; elle tut rejointe. le 10 mars, tans sa prison des Pententes.
par 17 de ss seeurs de I'hbpital Saint-Jean : Mare Roster ; Marie
Elisabeth Cheoet Mgare-Madeleine Gauta ; Antoinette Platt ; MA
rie-Etienne Chevassur (Cheoasseu. baptis.e e 10 dec. 176., a Septmoncel (dioc. St-Claude), entre le t r mat 1789, d6cedee 0& 'hospice de
Versailles en 1849) ; Marie CelUer ; Marie-Anterine Perret (Perres
baptls6e Ie 15 avril 17i5 & Cul, dioc. de Genure ; entree Is 19 oct.
1747 ; d4c6d4e & Angers le 12 juin 180) ; Marie CornitUer (objet de
cette notice) ; Loulse-Francose Roussel (baptisee le 18 avril 1729 a
dicbSaint-Andr6 de Cruzires, dioc. d'Uzbs ; entree le 28 oct. 1753
dee a Montpellier le 19 septembre 1803) ; Francolse Charloulot (Chatfoulaux. baptiae le 13 octobre 1728 & Issoudun (doc. d Bourges) ;
entree le 30 oct 1754 ; t6ecede & Vannes le el Janvier 1813) ; Ang11que-F.6ecit% Guitloft (baptsee le 21 septembre 1734 A TUil (dioc.
de Boulogne) ; entree le 26 octobre 1757 ; d6ocd6e A Angers le 5
lanvier 1818 ; c. notice-: Ctrculalres 11, p. 994) ; Ursmarine-Joeph
Cartier (baptlsee le 16 mars 1739 au Catteau-Cambr6sis e(dioc. de
Cambra) ; entre le 13 f6vrier 1758 ; d6c6dde A Angers le I novem
bre 1806) ; Anne Plate (Pletge, baptise le 11 novembre .1750 & StReine, dioc. d'Autun ; entree le 28 aodt 1708 ; decddee A Bazas le
17 (27) Janvier 1820. Ct. Notice : Circulaires. II.

990) ; Marie-Made-

leine-Vedastine Branly (d4cedee & Paris, maison-mnre, le 15 Janvler
182 - 82 ans d'Age, 54 de ocation ; voir sa notice dans Circulatre
de faw er 1824, p. 3-4) ; Marie-Catherine Bertrand ; Marie Bodin ;
Jeanne-Marie Barret (baptls6e le 2 nov. 1749 & Bauvilller, en Alsace,
dloc. de Besangon ; postule 8 Langres ; entree le 29 oct 1774 ; d60c•4e a Angers le 14 anvier 18M2).
DBs le 11 mars, hult seurs turent separ6es de lear sup6rleure.
scour Talhade, et trans6erees dans la prison du Catvatre : UrsmarineJoseph Cartfer, Marie-Catherlne Bertrand. Francolse Ctharoulot, Loulse-Francotse Bousel, Marie Celler. Marie-Etenne CheveaMr. Marin-Ellsabeth Cheeor et Marie Botdi (cette dernire retourna aux Peitentes). Le 18

mars,

scBUT Jeanne-Mtare-Anne Manemf

son
inat les rejoindre an CalvLare. Syant solennollnmeat retrta
serment devant la munnlcpallti.
Le 4 arril 1794, les Files de I& Charit6, d6tenues an Calvaire. farent condamnees a mort. Loulae-Franoise Rousel et Marie-Etiaene
tmnt pen
Cheuaasur, d'abord mEaqui d4* I co mmaI ls
atn
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et on esp6rait que leur exemple determinerait les religiauwoe
de Saint-Vincent de Paul. Les 36 religieuses de la communautel
parmi lesquelles les trois qui avaient pret6 serment.
restbrent done & lh6pital Saint-Jean, priv6es do leur
sup6
rieure. On y etait aux aguets des nouvelles. Ou'allait-l advenir de leurs trois compagnes ? Jour apres jour. les nouvelles
se prcisaient. Le 28 janvier, les deux religieuses, Marie-Anne
et Odile, avaient et6 interrog6es par un des membres de la
terrible Commission mlitaire. Au bout de leur court inter.
rogatoire, avait 6t6 inscrite la terrible lettre F, ce qui signiflait : a fanatique et aussi : . d lustier a. D6s le 1 f6vrier,
elles 6taient attach6es & la chalne des martyrs amenes un peu
de toutes les prisons d'Angers et destines
la fusillade de
ce jour-la A I'exemple du Divin Maitre, elles parcoururent
sous les huees de la populace, la longue vole douloureuse
qut, & travers les rues 6troites de la ville et par la porte
Saint-Nicolas, conduisait & une demi lieue de A, vers le
champ de la Haie-aux-Bons-Rommes ot les losses etaient toutes prbtes pour recevoir leurs cadavres. EUle tombhrent dans
ce champ que la v6enration populaire a toujours appel6 le

Champ des Martrs, et leur cause ae

atification eat au-

jourd'hui introdunie.
Les Administrateurs fomptaient sur ce terrible exemple
pour decider la Supdrieure et les autres religieuses. Le lendemain de la fusillade, le 2 f1evier, la Supbrieure fut a son
tour interrogee. Elle manifesta la meme fermete que ses deux
flles, mais un tel prestige s'attachait A son nom et & la
charin des Seurs de Saint-Vincent de Paul dont elle Btatt
comme 1'eiblkme vivani, qu on n'osa pas la condamner a
mort et que la lettre F ne fut pas inscrite
la fin de son
interrogatoire. Ce qui du reste lut la cause principals de
cette clImence toute relative, ce fut surtout la menace que
apr• coadsr6les comme molns faantques. Quant I Marie Ceaer.
else refusa de Jurer tout oomme ses comsmos- , mats comm e1
navatt pas encore dmis ses veux. ele no tmt pas coa amnuo

mat.
Le 6 arI. es Filles de la Charit4 eaturemre anx PdaUeUtes iarent A lear tour cosdamndes A mort. Ae S. avrr. Ia pelne 6tant
oMumnae en GPortati
perpdanelle hors le terrntoire francals, lsn
dix-neut Pill de la Charit6 forent enermwes A Ia Priso national•S
a
L tiJam. Olle quttaleot Ang
e pour Lorient : IA devrat moar
soeur Marie Cornmler.
An d6but de w19, a u r Interventon des Reprtsentant du pole
en aUson.
pros des
d Reeieouses angevines, deport•es & Lorient, fnt r6vLs6. -A It aSn de 16wriw 1796 ell es obtnrent deosort
do pso, mals san quitter Ia Ville d Lrlent. Elles repartizent
enfl au mo
mars, les unes par terr, lee asnte par
.r, et
arrivtrent
a Angers, vera le 10 avyril. A cas de oee Beligleaus. Jues par une Commlasnon mlitaire pour lears seules opinions relgleseus et condamnjes en masse a Ia dportatlon, r.ted, panrl Me
fastes r6voluticanalres da 3atne-stLoire, une doGoaloreeus t rip
hensibe mesre d'tecepton. (Note de IL Uzureasu Aajo hMtit*
Ue,
jauMlet in, p. 394, adapte et CompeMte Psr Awuaes

-381

-

faisaient les trois religieuses ayant d6jA prt6 le sennent,
de le r6tracter publiquement si leur Superieure 6tait ftushle.
Pour vviter I'effet deplorable qu'aurait produit oette reatactation, les juges se resignerent. Mais on revint aux religieuses
de 1'h6pital SaintWean. Une nouvele tentative tut faite aupres d'eiles. Apr6s la mort tragique de deux de leurs compagnes et un sort pareil qu'on redoutait pour la Sup6rieure,
cinq autres religieuses taiblirent le 4 f6rier, portant ainsi &
huit le nombre de c lles qui acceptkrentde jurer. Toutes les
avtres, parmi lesqueUes Marie Cornillier, resteont in6bianlables. Quinae jours plus tard, le 21, tout Angers fr6mit & la
nouvelle de la mort d'un saint pretre, Noel Pinot, cur6 de
Louroux-BEconnais, guillotin revetu de ses ornements sacerdotaux.
Cependant toutes ces tentatives et toutes ces menaces
d'intimidation etaient en fait irraguliares et extra4elgales, car
le decret du 29 decembre en vertu duquef ellesBtaient soldisant faites, n'Btait pas encore notifld officiellement Le texte
n'en arriva que le 24 fdvrier. 11 fut promulgu6 des le 25 au
pied de 'Arbre de la liberte et communiqu6 aux religieuses
par deux commissaires, HBbert et Chereau, qul exhortaient
* fraternellement * les religieuses a obdir.
Le. maire B son tour vint en personne a I•%pital SaintJean
le 28, mais toutea les religieuses restbrent in6branlables. Cependant devant la situation, les scurs manifesatrent I'intention de quitter simplement la maison pour se retirer dans
leur famille. C6tait du reste obbir d'avance au d6cret puisque celui-ci stipulait que les insermentbes seraient chassees
des hOpitaux. Le maire ne voulut A aucun prix voir les religieuses partir d'elles-mmes. Si elles devaient partir, elles
partiraient. mais chass6es par la municipalit6. Da reste. celleci 6tait ires en peine pour trouver des remplagantes et 11
falait que la question fit rWegie avant le 10 mars, dernier
d6lal flxd par le d-cret. Le maire prit done un arrbt6 le
6 mars. interdisant aux religieuses de sortir de Jeur maison
et leur enjoignant d'y continuer leurs fonctions A force do
battre le rappel, on flnit par trouver partli les religieuses
des diff6rentes colmnunautbs qui avaient pret6 le serment, le,
nombre voulu de remplagantes. 1 n'y avait done plus. qu'&
expulser les religieuses fidbles et c'est ce qu'on It. A la data
flxe du 10 mars. le maire, citoyen Berger, accompagna de
quatre autres officiers municipaux, se rendit & I'hopital oi
les Administrateurs s'btaient dg6aement rdunis. Les sours
furent encore une fois Interrogees individuellement at quatre
d'entre elles pret~rent encore serment II y avait l& quatre
vieilles religieuses tombdes en entance auxquelles on ne put
meme pas faire comprendre ce qu'on leur demandait. n y
avait aussi & l'lafrmerie deux religieuses trs gravement
malades auxquelles on. n put demander le serment. Re
talent done 17 religieuses parmi -lesquelles Marie Cornllier
qui, ayant encore refuse, furent expuls6es de 16hpital. Malt
bien loin de leur donner l'autorisatin de retourer dans

-38aleur famille, on les fit conduire A la Matson des P&nttentes
pour rester en detention jusqu'A nouvel ordre.
Marie Cornilier et ses compagnes. en arrivant & la Matson
des Penitenles, eurent la graude joie de retrouver leur Superieure dont elles 6taient s6parees depuis pros de deux
mois. Joie qui lut de courte duree pour certaines d'entre elles,
car des le lendemain 11 mars, huit Iurent transle6res dans
l'ancien monastere du Calvaire translornm en prison. Marie Cornillier resta aux PRitentes avec sa Sup6rieure. Quelques jours plus tard, une des religieuses qui avaient pret6
eut
le serment; Anne Manem. le r6tracta publiquement et
ameane a la prison du Calvaire retrouver ses compagnes.
Le 4 avril, on apprit B la prison des P6nitentes (car ne fdtce que par les gardiens, tout se savait dans les prisons) que
les scours detenues au Calvaire avaient 6tW interrogaes par
deux membres de la Commission militaire (Marie Obrumier
et Lepetit) et par un membre du comit6 r6volutionnaire (Le-'
due) et qu'ayant encore refus6 le serment, elles venaient
d'etre condamndes A mort. C'6tait pour les prisonnieres
des P&nitentes un tragique avertissement. A quand leur
tour 7 Elles n'eurent pas A attendre bien longtemps. Deux
jours aprbs, elles furent interrogees elles aussi par les mtmes commissaires auxquels s'etait joint Goupil flls, du Comit6 r~volutlonnaire. Bien que sachant mieux que jamais
ce qui les attendait, toutes, la Sup6rieure en tete, refustrent
de pr6ter le serment et Marie Cornillier fut condamn6e avec
ses cbmpagnes, & etre fusille.
Cependant, depuis le temps qu'on fusillait B Angers, ropinion commengait & murmurer. La Commission militaire inqui4te n'osa pas faire executer son jugement. Les jours
passaient. Dans leur prison, les pauvres flles par leur tranquillite, leur amour du travail, les services qu'elles rendaient
aux autres d6tenues, s'attiraient I'admiration de leurs propres bourreaux. Certains d'entre eux, comme l'administrateur
du Calvaire, ne se firent meme pas faute de leur manifester
son estime. Sentant en lu,. une certaine conflance, les condamn6es r6digerent une petition demandant (assez innocemment 1) A 1& Commission militaire, la faveur de rentrer dans
leuriamille. C'4tait le lendemain de la condamnation des
prisonnibres des PUitentes. Celles-ci furent immediatement
averties de la demarche de celles du Galvaire et adhe6rrent
& leur petition. Bien entendi, 11 ne pouvait pas 6tre question
de cela I Si la Commission militaire n'osait pas fusilier les
19 religieuses de Saint-Vincent, ce n'6tait que pour menager
les reactions de l'opinion publique, mais elle comptait employer un autre moyen moins spectaculaire, mais tout aussi
meurtrier, pour se d6barrasser des victimes : on les dOporterait & la Guyane.
Jusque 1a, la d6tention des religieuses avait Atd plutOt un
internement qu'une veritable prison, mais elles n'avaient
plus que pour quelques lours de ce r6gime relativement

liberal.

Le 13 avril, c'tatt le dimanche des Rameaux. La Semaine
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sainte allait commencer, amenant avec elle tous les annlversaires et les souvenirs de la Passion du Sauveur. Ce tut
aussi le commencement de la passion des religieuses. Ce Jour1k done, on ferma les portes de la ville et la garde amena
les religieuses refractaires, demeurant dans les differents
quartiers de la ville, A 1'Evdche, oh si6geait le Comitd revolutionnaire devant lequel elles comparurent encore une fois.
Puis elles furent emmen6es au Grand seminaire, 1'ancien
Logfs Barraud, transformt en prison (aujourd'hui mus6e et
bibliotheque rue du Musde). LA elles avaient a subir presque
tous Les jours un c sermon national * prononc6 par un pr6frbre d'une des religieuses prisonnieres. II
tre assermenta,
6talt montd dans la ciaire du r4fectoire. Les religieuses
coutaient debout, tres genees. Ce pr6tre avait un oncle 6galement pretre mais insermentd. Comme on demandait a une
religieuse : Qul l'avait st diablement fanatisee a - CC'est
vqtre oncle a rdpondit-elle en s'adressant . l'abbe. Un soir,
les religieuses qui couchaient sur le carreau, virent entrer
un homme, le sabre B la main, avec un habit garni depuis
le cou jusqu'aux pieds, de petits boutons d'acier, une barbe
d'une longueur extreme, un chapeau a illumin6a (sic). II
leur parut le vrai portrait du diable. II demanda combien ii
y en avait qul avaient prt6d le serment, et sortit lorsqu'il
vit que personne ne 1'avait pret6. C'6tait le Jeudi saint. Le
lendemain Vendredi saint, le meme personnage, c'dtait Nicolas, vint les chercher une b une, leur falsalt traverser une
cour et un jardin, et les conduisait dans une chambre volsine. Au fur et A mesure que les religieuses partaient ainsi,
on ne les voyait pas revenir. Ce n'dtait qu'une nouvelle maaceuvre d'intimidation pour essayer d'obtenir des serments.
Les religieuses se prdparaient & la mort. On prAtait a Nicolas
les projets les plus sanguinaires, mais, dit plus tard une
des religieuses a la crainte d'irriter la ville en empAcha,
on quelque autre considdration humaine dont Dieu s'est
servi pour en empacher v. Le lundi et le mardi de PAques,
les religisuses insermentbes qui taient d6tenues dans les
diff6rentes prisons de la ville, eurent & leur tour a comparaltre au tribunal de la Commission militaire sifgeant au
couvent des Jacobins. Marie Cornillier et ses compagnes y
furent done amenees et y retrouvbrent leurs sceurs du Calatre. Toutes refuserent encore le serment et furent condamndes seance tenante a la d6portation perpetuelle hors du
territoire franCais. Le jour meme, elles furent conduites A la
prison nationale, ci-devant royale (place des Halles, alors
place du pilori et qui n'existe plus aujourd'hui) avec toutes
les autres. religieuses fiddles. L'interrogatoire avait simplement comport# les questions suivantes : e Avez-vous fait le
serment ? Voulez-vous le faire ? a
C'etait expeditif et simple. Cela n'empeche pas que danS
le dispositif du jugement, on donnail avec emphase comme
motifs de condamnation :
a 10 Avoir refusd de prAter le serment d'egalitoet de liber-
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* tranaise est fondde.
I
2o Avoir. par cette infraction A la iol, voulu seconder les
a projets parricides, sanguinaires et contre-rdvolutionnalres
* des pretres r6fractaires, qui ont allum6 la guerre civile qui
* a 6clata dans le d6partement de la Vend6e.
* 30 Enfn avoir excite on maintenu par leurs opinions soi" disant religieuses, le rassemblement des brigands de la
* Vendee, provoque au retablissement de la RoyautA et a la
* destruction de la Republique francaise. P
Les pauvres religieuses qui avalent consciencieusement solgn6 les blesses rdpubllcains pendant le sibge d'Angers, 6talent,
on le voit, bien payes de leur dsintdressement. Entre temps,
on avait retird aux religieuses tout ce qu'on appelait o leurs
marques de tanatisme a (livres, chapelets, reliques). On leur
retira leur portefeuille, tout ce qu'elles pouvaient avoir en
assignats, argenterie et argent monnay6. Le nomm6 Nicolas,
homme de conftance de la Commission militaire, fouilla toutes
les religieuses, avec indecence a sans examiner oi 11 portait
les mains P.
A la prison nationale, Marie Cornillier et ses compagnes
trouvbrent un grand nombre d'autres prisonnitres comme
elles. Elles y turent jusqu'&109 ensemble sur la paille nue. i
6tait trs tard ; les boutiques des rues Saint-Laud, des Poeliers
et du Pilort etaient ferm6es. Les religieuses arriverent au
guichet ot elles passrrent une & une an milieu de la garde
redoublde et de la multitude. On les parqua d'abord dan la1
cour des hommes, puis apres une nouvelle fouille par le
fameux a Colas s, on les fit entrer dans une chambre garnie
de paille et occup6e par une quantit6 de femmes qui allbrent
coucher dans la cour pour ceder la piece aux religieuses. On
leur donna aussi une seconde chambre an deuxieme 6tage,
kgalement garnie de vieille paille et ronplie de pour, de
punaises et de puces, en sorte que les religieuses avaient leur
chemise toute teinte de sang. Elles etaient tellement press6es
les unes contre les autres, qu'dtant assises, leurs pieds ne pouvaient s'allonger. C'est dans cette prison infecte qu'elles restrent pendant deux mois, du 28 avril au 4 juin. Cinq religieuses moururent successivement dont une dans un coin sous
un escalier. Dans une atmosphere aussi irrespirable physiquement que moralement, les religieuses gardaient pourtant toute
leur s6re•it. Le Curd de la Trinitd d'Angers, M. Gruget, qui
etait cache en ville et qui avait beaucoup de renseignements,
notait sur son journal le 18 mai 1794 : a les religieuses et Les
£ soaws ddtenues en prison sont toujours itrs gaies, malgr&
Sles mauvais traitements qut'on ter fait eprouver. Deu;
* autres sont diceddes des mistres qu'elle avaient essuydes a ;
et le 2 Juin :" les religieuses Sont toufou trs s contentes dan
* les prisons. EUes s'oceupent 4 chanter les louanges de Dieu
* et 4 consoler ceux et eeUes qut 1 sont conduits. P
Cependant des bruits sinistres commencaient & circuler. Le
4 Juin, l'abb6 Gruget note: £ On parle de mettre lea smars
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a dans des bateaus yow les faire noyer dans la rivire a.
L'attente dura encore cependant jusqu'au 24 juin. Ce lour, un
mardi & 7 heures du matin, elles urent prevenues de leur depart, mais sous secret. A 2 heures de I'apres-midi en eflet, la
Garde vint les chercher. Les soaurs attach6es deux & deux,
furent extraites de la prison en procession. au son du tambour qui marchait comme pour la guillotine ou la fusillade. a
Elles dtaient 96 sur les 109 qui avaient 6t6 en prison. Cinq
en effet, avons-nous vu, ttaient dej6 mortes. Sept y restorent,
on ne salt pourquoi, ce qui reduisit leur nombre & 96 auxquelles on adjoignit une pauvre flle. condamnee elle aussi & la
d6portation, pour avoir cach6 une religieuse. Les religieuses
ainsi attachnes, marchaient en rang au milieu de deux colonnes de gardes nationaux, portant a d'un air tres satisfalt leur
petit paquet sous le bras. * Elles traversbrent une partie des
halles, le pilori, la rue des Poeliers, Saint-Laud et Baudri&reo
et furent conduites ainsi an Port-Ligny, an pied mime du
vieux chateau du Roi Renh. D'apr6s ce qu'elles avaient entendu dire les jours pr6ecdents, elles crurent bien que c'dtait
pour la noyade. On leur donna trois petits pains de munition
pour deux, en leur disant que ce serait pour longtemps, et au
milieu d'une populace par moments assez bruyante, elles
embarquerent sur le petit pont, aujourd'hui le qual. Les bords
de la riviore et le pont etaient ccuverts d'une foule immense.
n etait 4 heures de 1'aprs-mid1. L'odysse commencait.
Trois des religieuses eurent la bonne idee de prendre quelques notes et de rIdiger par la suite les incidents du voyage;
I'une Otait Frdddrique Du Breuil de Gargilesse, hospitaliere
de Beaufort ; les deux autres Marie Besnard at Jeanne-acquine
Montaideau qui dtaient ursulines d'Angers. C'est grace & elles
que nous pouvons suivre Marie Cornillier et ses compagnes
jusqu'i Lorient. C'est & elles aussi que nous avons emprunat
tous les details precedents sur leurs diff6rentes detentions &
Angers. (1)

Les religieuses accumuldes dans le chaland qui allait descendre la Loire, appartenaient a beaucoup de congr6gations dtfftrentes. Avec les 19 religieuses de Saint-Vincent de 1'h6pital
Saint-Jean, il y avait 1A des Calvairiennes, des Carmelites. des
Files de la Fidelitd, des Seurs de I'Hopital g6n6ral, des Incurables, des Seurs Pdnitentes, des Smurs de la Providence,
des religieuses de 1'Abbaye de Ronceray, des Ursulines, deP
Visitandines d'Angers st de Saumur, des HospitaliBres de
SaintJoseph-de-Beaufort, de Saumur et de Craon, des Cordelieres de Benon et des Ponts de CA, des religieuses de NotreDame de la Fleche... Le voyage dura treoze jours. A 4 heures
du soir, le bateau leva 1'ancre et descendit la Maine jusqu'an
]ereMarie Besnard a 6tM publlMe den
(1) la Relation de Is
la Revue a 1'Anou historique ,, juillet 1903. p. 21-41. Celle d
la Mire Moutardeau, dans la m6me revue, utillet 1929 p. 161174. On peut consulter ausid, meme revue, le numiro d'ootobr
Martyre dOs SOurs Mar3-Anne
que le
1926, p. 22- 230. atzn
at
zureau (Angers. achre, 1900)
et OdUie . par ie Ch.. P.
a Le Camp dem Martyrs d'Avrll * per 1'abbi T.. Eooadebtl
(Angers, 192).

-386confluent de la Loire. A La Pointe of il s'arr6ta pour la premibre nuit, les religieuses n'avaient aucune autre provision
que les petits pains qu'on leur avait donnes au d6part. Lomme
eles avaient te fouillees deja plusieurs lois, 11 ne leur restait
pour ainsi dire plus rien en fait d'argent. En r4unissant tout
ce qui avail pu echapper aux fouiUes, elles arriverent & constitueq entre elles toutes une somine de 12 a 15 livres d'assignais. Le chaland n'etait. pas trop grand, encore 6tait-il encombre de marchandises. Les religieuses etaient reparties entre trois entreponts, toutes les unes sur les autres, sans ancun abri. Lorsqu'en arrivant & La Pointe, elles virent I'immense 6tendue de la Loire, l'inquietude s'empara d'elles. On
leur avait dit que le mariaier avait ordre a de les faire boire
& la graude tasse a La Baumette. Mais le marinier les rassura en repondant qu'il ne voulait pas perdre sa marchandise
jpour noyer des femmes.
On passa done la premiere nuit & La Pointe. Le lendemain,
le bateau se remit en route et descendit la Loire passant devant Savennibres, devant BMhuard au pelerinage cd'lbre, la
Possonniere, Montjean, devant lequel on coucha le soir du
25. En arrivant, les religieuses eurent la surprise de voir
lotter sur le chateau le drapeau blanc. En eltet, les Venddens
venaient de remporter & Saint-Florent une victoire sur les
Bleus et etaient maltres du pays. Le 26, le bateau reprit sa
route passant devant Champtoce, Ingrandes, Saint-Florent et
Varades. 11 arriva le soir du 26 & Ancenis oi0 les Ursulings
pouvaient apercevoir la splendide maison de leurs religieuses.
Le lendemain 27, le bateau passa devant Champtoceaux (1)
oi ii fut salu6 par une salve de la part des Vendeens qut
avaient apergu des soldats sur le bateau. Le commandant fut
mOme bless6 I La fusillade dura un quart d'heure. Les rellgieuses dtaient couchles les unes sur les autres et genaient
les soldats. A Ainsi, ecrit gaiement la Mere Moutardeau, now
" pouvons dire que nous avons t d la guerre sur feau ;
" heureusement pour nous, nos gardes manquaient de muni" tions, ce qui fit faire la paix. 2 Et 'on arriva & Nantes
sans autre incident, le 27 au soir vers les 5 heures. Les religieuses furent debarquees pres du chateau. Le bateau ne vint
pas jusqu'A quai, mais resta en pleine eau, et les religieuses
passerent sur une planche 'une apres I'autre. Une foule consid6rable assistait au debarquement. * Une espece de monsietr
£ s'avanga pour les haranguer ; son discours n'taft ni beau,
" ni polt ; i s'en fut apres avoir parld une demi-leure. * Les
religieuses furent ensuite conduites sur la place de la prison
du Bouffay oi elles resterent longtemps debout, exposdes- &
la rigueur du soleil et aux regards de toute la multitude.
g Chacun leur disait selon ses idees. a Beaucoup de spectateurs 6taient sympathiques sans doute car Us ne parlaient aux
religieuses qu'A demi-voix • craignant la garde qui 6tait
(1) La relation de Mire Besnard •~rit par erreur Champtoc. Brreur bten excusable et bien mintme, les narratries ayant 6crit de
longues annees am"s les tale.
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trbs forte. a A 8 heures enfln, on fit entrer les religieuses & la
prison qui regorgealt deji de prisonniers. Elles furent conduites dans la salle d'audience dont le grand Christ 6tait
bris6. On leur donna & boire dans un grand cuvier et le parquet pour dormir. An milieu de la nutl, les portes s'ouvrirent,
un grand nombre d'hommes armbs se pr6sentbrent et flrent Is
tour de la salle en jurant et en blasph6mant. Les religieuses
assises le long de la boiserie, resterent immobiles comma ne
voyant rien et se reposant decemment dans le calme de
leur conscience ; alors les 6nergumenes se retirerent comme
lts 6taient venus. Les religieuses resterent trois jours dans la
prison du Bouffay. Le 28, c'dtait la Vigile de Saint-Pierre et
ces pauvres religieuses malmendes et extenudes d6j& du voyage, n'en flrent pas moins le jeine au pain et & l'eau. On vint
les rechercher le soir du 30 & 10 heures. Elles sortirent par
groupes de huit, par la porte du Bouffay ot les attendaient
des charrettes a bleufs et prirent la route de Savenay. Elles
ne purent apercevoir (car la curiosite ne perd jamais ses
droits). qu'un tout petit bout de la ville, aux rdverbbres. Elles
remarqubrent qu'il y avait cependant de belles places, de
beaux edifices et des d6combres. Elles noterent aussi qu'elles
commencerent l& & recevoir quelques charites et dirent-elles
st elles furent a petites, c'est que la terreur dtait grande -.
Les lentes charrettes voyagerent toute la nuit pour arriver
le lendemain matin & 10 heures A Savenay. On fit descendre
lee religieuses sous les halles et on les conduisit & pied &
l'dglise paroissiale de Saint-Martin qui fut ce Jour-l& leur prison. Les habitants s'ing6nierent pour leur procurer tous les
secours que leur esprit de charit6 pouvait leur suggerer. Cette
journee fut pour elles une journue de detente. Elles eurent
I'autorisation de sortir de 1'glise jusqu'a la nuit. Pour la
premiere tois deputs la veille de la SaintJean, elles mang6rent
de la soupe ; depuis ce lour-l& elles n'avaient vecu que de
pain et d'eau. Le gros bourg de Savenay avait beaucoup souffert pendant la guerre de Vendee. Cependant I'6glise 6tait
relativement 6pargnee. On y avait fait peu auparavant la fete
de 1'Etre Supreme et elle 6talt encore toute garnie de branches
d'arbres qui avaient scrvi & la ddcorer A cette occasion. Le
soir venu, les religieuses B'Btendlrent sur le pave de I'dglise
et jusque sur les marches de I'auteL
Le lendemain matin, dbs 6 heures, la thdorle des deportees
reprenait sa route. Apres trois lieues, la colonne s'arrBta B
Pontchdteau. Les habitants, comme A Savenay, voulurent ravitaller les religieuses, mais la defense avait etA publide A
son de tambour de ne rien leur donner. Un officier leur interdit de descendre des charrettes o0 elles durent rester sons
l'ardeur du soleil, tres grande ce jour-lb. A la fln cependant,
lorsque l'officier qui les surveillait du haut de sa fenetre, se
fut retire, les religieuses se aasarderent A descendre malgr6
sl d6fense, et quelques gens moins timides s'approcherent pour
y avalt surtout parleur procurer quelques soulagements.
mi elles un certain nombre de malades dont plusieurs falsalent pit•e & voir. A midi enfin le cortege se remit en route
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jusqu'A la Roche-Bernard oA les religieuses furent entassees
sur la terre nue et sale, dans un grenter d6fonc6, au-dessus
d'une 6curie. Elles recurent 30 sols en guise de pale pour
aller jusqu'A Vannes. Un homme donnant la main
une religieuse malade qu'll aidait & descendre, lui df : t Soyez
" toujonrs fidLee ; ou me attes pilte, mats votre cause est
" juste et bee ; quand on faot son devotsr on est toi4ours
Aheureux. P Les gens du pays turent tres charitables pour
les religieuses et le payerent chacun de 24 heures de prison.
Le lendemain matin, d&s 5 heures, on les condulsit & pled jusqu'au port oh elles travers6rent la Vilaine. Une grande foule
les accompagnalt. On improvisa sur leur sort, une Jolle complainte surl'air : a Ah, vous dirai-Je maman v. On la chanta
en les accompagnant et on leur en offrit le texte. Apres quelques kilometres, elles atteignirent Muzillac olf elles couchrent
entassdes les unes sur les autres, dans une aglise pleine de
paille et de poux. La chaleur Atait si grande qu'une Carmelite
ne put s'empacher de dire & la municipalitd, qu'elle ne voulait pas 6touffer avant d'Atre rendue & destination. On lui
r6pondit : a Madame, nous ne r6pondons pas de vous a. LA
encore, la charit6 des habitauts fut magnifque, mais on doubla et on tripla la garde, et les pauvres religieuses ne purent
mmme pas sommeiller.
Le 4 juillet & 5 heures, elles partirent de Muzlllac pour arriver & Vannes, & midi. En g6ndral, les hommes d'escorte
qui s'6taient relay6s aupres d'elles depuis Angers, mdntaient
tous loges pour leur politesse, leur douceur, la compassion
et meme le respect qu'ils portaient aux religieuses ; mais ce
jours-lk, les trois gendarmes commandant a avaient oubliM
la douceur dans leur logis avant. de partir ,. Les religieuses arriv6rent & Vannes sur les 3 heures de I'aprs-midi et
furent logees dans le dortoir de la Maison de retraite des
temmes, sur le carreau. Les religieuses et les dames qui
dtalent d6JA prisonnifres, leur envoybrent des paquets de
inge. Les habitants se distinguarent aussi par leurs aum6nes
An matin, des munfcipaux venant faire leur visite s'arretrent devant une religieuse et lui demanderent st elle voulait
faire le serment de libertd et d'dgalit : c Messieurs, r6ponSdit-elle, at j'avais ooulu le faire, je ne serats pas venue t
S- St vous saviez ce qui vous attend I
- Le
L Diet pour qut je souffre, sura me soutentr.
S- Vous ftes bien orgueilleuse.
* - En malWre de Fol, it 'y a pas 'orgueL.
Dialogue cornHlen, on mieux encore digne des premiers
siecles de 1'Eglise. Le d6part devait avoir lieu le 5 Juillet a
6 heures. Les religieuses passbrent devant la cathddrale pour
reloindre leurs charrettes, mats elles y attendirent blen une
heure au milieu de la rue, le commandant qul n'etait pas
encore lev6 1 Chaque femme qpt venalt an march6, en profltait
pour leur apporter quelque chose. Malheureusement, les panvres religieuses ne comprenaent rien an langage de ces

braves Bretonnes. Elles comprenaient du molds les gestes qut
dtaient touchants. On leur apporta non seulement des vivres.
mals aussi des lvres d'heures, des chapelets et des cruciflx
qul leur manquatent tant. Elles durent laisser avant de partr, upe des leurs, Madame Boulay, carm6~ite, qui 6tait mourante
De bonap heure, elles arrivbrent & Auray dont elles admirerent le pont, Ie quai et la belle facade de la prison
nationale. Mais elles dechanterent lorsqu'elles y furent entres tant elle 6tait malpropre et tant elle sentait mauvais.
Par comble, le geilier dtalt a I'avenant. 11 refusa, blen qu'il
en ait eu l'ordre, de laisser passer la soupe que 1'escorte
avait fait faire pour les prisonnibres ; celles-ci n'eurent done
encore que du pain et de 1'eau, et coucherent sur le parquet,
avec un pen de vieille paille malpropre et une nude de poux.
Enfn le dimanche 6 jullet, lles sorkirent de leur gel6e, des
4 keures du matin a jeun. On dut faire halte & Landevant
pout laisser passer un orage qui eut le bon effet d'abattre un
peu la poussikre. Un groupe d'energumnnes 6tant venus &
passer, se mirent & crier : a A 1'eau, les femmes des prbtres I - Les gardes, sans se troubler, ripondirent : - Ce sont
les bones sarus d'Angers. a Cette reponse est remarquable
etldes religiouses notent elles-mzmes que par tout le chemin,
alles ont dtU appeltes les bonnes srurs. Et quand on les prenait pour des a brigandes v, les soldats r6pondaient : a Son,
Sc'est des lemmes respectables, c'est des religieuses, c'est
" des bonnes seurs .. Et cela, ajoutent-elles, 6 malgr6 la
" mauvaise mine que nous avions, etant pleines de poussib• re, entassaes les unes avec les autres sur des petites charret" tes comme des femmes de mauvaise vie. * Les bonnes
smeurs, ajoutentelles, ont dtw conduites et recues avec tout le
respect, la compassion, la veneration et m6me Ihonneur que
nous aurions pu attendre dans un autre temps. Dans un endroit, les dames 'allerent trouver les principaux de la ville
pour leur demander la jermission de nous faire la soupe.
* Non seulement nous le voulons bien, mais nous la ferions
a si vous ne la faisiez pas. * Dans un autre endrolt, un monsieur voyant que nous n'dtions pas & notre aise : a Pourquoi
" faire tant souffrir des femmes 7 . On lui dit : a Pourquot
" sont-elles coupables ? - Si elles le sont, r6partit-fl, elles
" le paient. ma foi, bien assez. a
Toutes ces remarques prouvent combien le pays dans son
immense majorit6, dtat rest6 profonddment humain et croyant,
et copnbien les abominations rdvolutionnaires ne furent I'Muvre en dfinitive que d'une poignde de sectaires et de brutes.
Les religieuses furent conduites A 1'auberge. On leur servit
d'excellent vin rouge. Les volontalres de 1'escorte et un jeune
oflicler de marine qui se trouvait 1b, les servirent eux-mames
avec tout le respect et 1'intbret possibles. On traversa Hennebont sans s'arrter. Elles admir-rent, A la porte de cette vlle,
une belle lontaine avec de grands bassins, le bras de mer.
le pont, le quai. A l'entr6e de ce pont, se trouvait par hasard
V¥t1nt
un soldat angevin qui cria & toutes les charrettes :
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les Angevines Z. Encore deux lieues et l'on arrivait enfln &
Lorient. On passa le bras de mer qui fait le tour de la ville,
le port tout couvert d'ouvriers et de vaisseaux, et il fallut
traverser la ville tout entibre A pied pour arriver A la maison
d'arr&t appelde la Grande-Cayenne. jadis une caserne et qui
4tait alors un magasin de la Compagnie des Indes (1). C'ýtait
le terme de leur rude voyage. A peine eurent-elles le temps,
dans la traversee de la ville, d'apercevoir I'6glise paroissiale
dont la construction, commenc6e avant la Rdvolution, 6tait
inachevwe. Avec cette belle foi qui, au milieu de la tourmnente,
no doutait pas une seconde de I'avenir ni mime de l'imm6diat
lendemain, la More Besnard dcrit tranquillement : * Ce sera
un bel edifice D. Les religieuses pensaient, d'aprbs ce qu'on,
leur avait dit, qu'elles allaient etre embarqudes avec les gal6riens pour Madagascar. Mais ce bruit fut bientOt dementi,
parce que les armateurs voyant tant d'hommes, craignaient
une rTvolte. S'll n'y avait eu que des femmes, ils n'auraient
pas tant redoutd le voyage.
Et puis il y avait les croisieres constantes des frdgates anglaises avec lesquelles il fallait compter. Les religieuses fu-'
rent done installees & la Grande-Cayenne. La premiere nui%
elles coucherent dans des hamacs comme les matelots Le
lendemain4 on les logea dans deux sales au second 6tage,
le premier dtage dtant r6serve & 1'h6pital des prisonniers :
und salle d'hommes et une de femmes. Elles eurent des lits
de sangle, grands et petits, oil elles couchbrent seule on par
deux, un matelas de fllasse, un drap de grosse toile, une couverture de cheval, une cuiller de bois, un num6ro de plomb.
Des r6verberes a 1'huile de poisson 6clairaient faiblement les
sales et les escaliers. Deux forcats 4taient mis A la-disposition
des prisonnieres dans chaque cbambre pour les services. 11
n'y avait point de latrines, mais seulement dans les chambres,
m6mes des bailles & couvercle. Le rdveil. le matin, et la retraite, le soir, 6taient annonc6s par le canon. Des fenitres de
la prison, jes prisonnidres voyaient un spectacle nouveau
pour elles le flux et le reflux, l'arrivee et le depart des
(1) D'aprAs 1'Encyclop6dle methodlque Marine, Paris, 1783. I :

c Le valsseaux armes dans le port ne pouvant faire 1i cuisine
S&bord oL 1 n'est pas perqpis d'avoir du feu, ont dee cuisines
S&terre on l'on fait bouillir lee chaudires ; c'est ce que l'on
w appelle a la Cayenne a. On appelle aussi a Cayenne a des caSsernes a matelots, ot us sont log6e et o 11Uvivent ,&
1 ration
comme A bord, en attendant qu'lls solent armes 2. *
La Cayenne, au port de Lorient. n'existe plus. On peut voir
son emplacement sur a le plan g6ndral de tous lee dlflc s anSciens et modernes actuellement existant dane 1'enceinte et
Sport de 1'Orlent du 14 mars 1770, de Guillols, du Blondeau et
a Guillols a, aux Archives photogralhlques des indications navales au port de Lorient.
Par son emplacement au bord du Scortf, prs des pontons oi
s'amarratent lee navires, la Cayenne avait certainement dft servir de cuisine A terre et de caserne, avant d'itre utillise par la
Compagnie des Indes. Comme on le volt sous la RBvolutlon,
elle vervit de d6p6t aux deportablea. A son emplacement, ae trouve aulourd'hul le basesn de radoub no 3. (Renseignement communique par Monsieur Chaumell, professeur agrefg d'histolre au
lycee et bibliothecarze archiviste de I& vine ddeLorint.
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vaisseaux, et tout l'horizon jusqu&; Port-Loui en face. Dans
les cours, de onombreux corps de garde et des canons braques. Pour la nourriture, ceUe de la marine, c'est-a-dire de
la soupe dans des baquets comme de petits barils, un quart
de vin rouge et du pain. Trois Icfis par semaine, la soupe
etait de Ibeuf said ; les autres jours et tous les soirs, aux
fRves et A I'huile. Encore cet hiver-ld, la soupe grasse manqua-t-elle souvent lea jours ot elle aurait di figurer au menu.
En place, on donnait aux prisonnieres, de la morue cuite
et un peu d'huile et meme quelquefois rien d'autre que du
fromage un peu trop vieux. Les religieuses auraient prefer6
au vin de I'eau douce mais il n'y avait pas de putts et 11
falait aller la chercher aux Eaux-Bonnes, & deux lieues de
Lorient. Ajoutons que les baquets qui servaient & Ia soupe,
servaient en meme temps pour laver le linge...
Les religieuses n'eurent qu'a se louer du personnel de la
prison qui se montra tres doux et trbs humain. Elles firent
si grande pitid au surveillant des leur arrivee, et on le comprend sans peine apres un pareil voyage, que ýe leudemain
il leur fit de la soupe a la viande fraiche comme A l'h6pitaL
Les pauvres filles n'avaient pas change de linge depuis Angers. Plusieurs etaient dans un tel tiat que les gardiens penserent bien qu'elles mourraient avant huit jours. Le mndecin
de I'hOpital vint immAdiatement les visiter et de fait, malgr6
ses soins, six religieuses moururent avant la fin de l'annee.
Au bout d'un certain temps, tout le monde fut admis dans
les salles. La charita des habitants trouva alors facilement
matirre A s'exercer. La chrdtienne Bretagne ne craignait pas
de montrer son attachement & celles qui personniflaient leur
foi et dont elle admirait la fermetd dans leur supplice. L'ambiance influait jusque sur le personnel de la prison. Les sligieuses t6moignorent que sur les 3 ou 400 personnes de Fun
et l'autre sexes, de tous rangs mlme des gal6riens, pas an
seul ne leur. a manqud. Lorsque Thermidor arrivera et que
la revision du proces des d6portees sera ordonnee, c'est a qui,
parmi les habitants de Lorient, s'empressera avant meme
que le decrqt ne fdt signifil ni meme arriv6 officiellement, a
tirer,les religieuses de la Cayenne et & leur donner I'hospitalitd chez eux. Hdlas toutes ne profltbrent pas de cette libUration. Des septembre pourtait on en parlait. Le 2b septembre, M. Gruget d'Angers ecrivait dans son journal : a On a eu
Lorient : elles
• des nouveUes des religieuses ddportees
y sont bien uues. On a pour elles beaucoup d'attentions. On
V
• parle de les faire revenir. • Mats des le 2 aott, moins d'un
mois apres 1'arriv6e & Lorient, une premiere religleuse, une
ursuline d'Angers, Francoise Courtilld, rendait son Ame &
Dieu, dpuisee par les fatigues du voyage. Un mois plus tard,
c'etait Jeanne Duval, hospitalibre de Beaufort. En octobre,
c'4tait le tour de Marie Houssin, egalement rellgieuse de
Sainte-Genevieve de Beaufort. Enfin en novembre, trois autres
religieuses se trouvdrent gravement malades : Jacquine B6guyer, Visitandine d'Angers, Catherine Moutardeau, Ursuline
d'Angers, seeur de celle qui nous a laiss6 une des relations

de la captivitY, et enfln noire compatriote de Saint-Andr6de.
Lidon, Marie Cornillier. A la v6rit6, elle n'6tait pas tris feune,
ele approchait de ses 69 ans. Que I'on imagine si I'on peut
ce que dut 6tre pour une pauvre femme de cet Age, ce long
calvaire d'Angers & Lorient. 11 est bien permis de penser que
si ce supplice ne fut pas. la cause unique de sa mort, fl
contribua du moins largement b la hater. Elle s'eteignit au
milieu de ses compagnes le 2k novembre" (4 frimaire an IIUl
avec cette derniere et atroce torture de ne pas avoir aupres
d'elle pour 1'assister, la presence d'un pr6tre : a Ah I mon

" Dieu, taut-il mouir seas avoir la consolation d'tre assiste

" par le Ministre du Seigneur ! * Telleotatt la plainte que
Catherine Moutardeau qui devait mourir un mois plus tard
en janvier. laissait 6chapper et qui nous a te transmise par
sa soeur. Et quelqu'un-lul en ayant offert un, elle demanda
s'il avait pret6 le serment. Sur la reponse affirmative, elle
le refusa avec indignation. C'6tait la meme plainte, nous ne
pouvons pas en douter, que prof6rait Marie Cornillier. C'etait
la meme fernet6, elle qui avait maintes lois refus6 le serment
pour ne pas recevoir un autre pretre, qu'un pretre insermente.
Ainsi mourut & Lorient en deportation pour sa fldlit6 &
la foi, Marie Cornillier de Saint-Andr-de-Lidon.
Le lendemain, l'officier public vint constater le d6cbs : Ce
jour 5 Frimaire, 'an III de la Rdpublique fracsise, une et
indivisible, moi officier public chargd de constater i'talcivil des citoyens du canton de Lorlent certifte ur laadecl£
a mort d'hier soir de Marie Cornelier, dgee de
* ration de
S69ans, native de La Tremblade, ez-religitee de Saint
* Jean, faite par Pierre Chabir employ ctivl de la marine,
* dgd de 28 ans et Pierre Goupy comte (sic), employf au db
* pdt des deportables, ag de 2e ans, tou domiicilis en ccS
Scommune, m'etre ransporte au dep6t des d-portables •.
j 'aireconnu qu'eUe dtait reellement morte. Dont actse, sous
seing et ceux des declarants. Signe : Goupy, ChJb.
mon
=
* Doinet, officier public. * (Registre des dcts pour I'an In
de la ville de Lorient, folio 23, no 149). 11 est assez curieux
de constater que cet dtatcivil a tait une erreur formelle sur
le lieu de naissance de Marie ornillier. I est plus que probable que la vieille religieuse depuis son incareration, n'avait
plus de paplers d'identite sur elle. La d6claration, faite non
pas par ses scaurs en religion mais par de simples employes
du dp6ot qui ne la connaissaient point autrement, n'a pu
s'appuyer que sur des oul-dire. On aura entendu la mourante
parler de La Tremblade et l'on aura cru de bonne foi sans
autre precision qu'elle en etait originaire. En tout cas, malgre
cette erreur, l'identitd da nom, I'exactitude de page et la
precision de sa profession, a ex-religieuse de SaintJeqn w, ne
permettent pas d'avoir I'ombre d'un doute sur I'identite de
la d4funte et par consequent sur la date exacte de sa mort.
AprBs cette formalit6 administrative, les restes mortels de
Marie Cornillier s'en all6rent probablement sans cortege, sans
edrdmonie et sas pritres, vers une quelconque fosse com-
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mune. Si sa mort fut moins spectaculaire que celle de la
Soeur Marie-Anne et de la Scour Odile fusillees & Angers, et
si on ne peut, d'apres les regles cancniques, lui donner offlciellement la palme du martyr, ilest bien permis de croire
que par sa lente agonie et sa longue fermet6, sa mort n'en
fut pas moins pr6cieuse devant Dieu, et que son nom peut
gtre plac6 & cot6 de ses deux compagnes martyres dans le
martyrologe des Filles de la Charit6 et de l'hipital SaintJean d'Angers. 11 est aussi une gloire pour la petite paroisse
oh elle regut le Saint Baptmme et dont nos prieres lui demandent de ne pas.se d6sint6resser.
Saint-Andr-de-Lidon, le 24 novembre 1942.
Paul Tomc4ena.
Cur6 de Saint-Andr6-de-Lidon.
BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL
Le frtre JoAcaH
( .decembre 1867 -

NUNES
10 jutn 1938).

Dans le pr6cedent numdro des Annales (p. 177-180), 6voquant l figure du laborieux et modeste Coadjuteur Jean
Pinto de Mesquita, la notice de eet excellent frere n'a pu
omettre de rappeler, au moins en passant, celui qui fut son
'infatiinstparable compagnon dans ses divers travaau,
gable et tres mtritant frere Nunes.
Aprts les tignes profondes et chargees d'observations
nuancees que lui ont ddja consacrees les Annales de 1939,
pp. 443444, voidc un compldment de notes biographiques que
nous apporte Le Mensageiro de S. Vicente de Paulo, 1941, p.
113-115, 142-144, sur ce bon ouvrier du Seigneur, le frIre
Joachim Nunes
Ce fut dans la paroisse de Estreito de Camara de Lobos
(Ile de Madbre) que naquit, le 8 d&cembre 1867, de parents
chrbtiens, Joaquim Nunes, le futur frbre lazariste. Ayant
connu, .sans doute A I'hospice D. Maria Amelia, de Fun-.
chal, la double famille de saint Vincent de Paul, ii demanda et obtint d'etre admis dans la Compagnie comme frere
coadjuteur. II commenea son postulat dans notre maison
de S. Domingos de Benfica (ancien couvent des Dominicains) le 7 juillet 1889. Admis an Sdminaire interne en
1890. il prononga ses vceux perpetuels le 19 fivrier 1883, devant
M. S6nicourt. Apres ses voeux, ii continua & rendre, dans
la maison de 1Benfica, les services les plus varies. Lorsque,
en 1902, l'Ecole Apostolique se transporta dans I'ancien palais Linhares (38, chaussee de Arroios), le fr. Nunes y unt
plack ; il trouva 1 I'occasion de manifestr,. en collaboration avec le frere Pinto de Mesquita, ses reasources d'ouvrier infatigable et d'ingdnieur trs comp6tent.
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Ses malents pour la mecanique, son esprit admirableme6i
ingenieux, capable de trouver la solution de tous les pro
blimues de son metier. le calme, la m4thode et I'ordre avYe
lesquels il dirigeait ses eflorts, sa capacit6 de travail, tout
cela allant de pair avec un devouement sans bornes, un
solide bon sens et un e~prit prolondeient religieux :teUes
sont les qualires qui tirent de lui un sujet des plus precieux
pour ioutes les maisons ohi i travailla ; partout on cherchatt
& le conserver le plus lungtemps possible.
Toujours de bonne humeur, agrementant sa conversation
de joyeux propos et d'histoires plus ou moins comiques,
dont it etait le h6ros parxois peu glorieux, t1 savait rendre int&ressaates et aninmees les recreations des freres coadjuteurs, et maintenir un excellent esprit de tranche cordialitt.
Mais c'est surtout en plein travail, aide par le frbre Mesquita et, pour certaines branches de son activit6, par le
frere Ramos, que le Irere Nunes mettait en evidence les
dons de sa riche personnalite.
Dans son vaste atelier dont l'outillage etait presque entirement sorti de ses mains, i n'y eut ceuvre utile qu'il n'ait
entreprise, necessit A laqaeUle ii n'ait remedia, probleme
nateriel qu'il n'ait resolu. 11 prodiguait son industrieuse
activite dans les secteurs les plus divers : toutes les instal-.
lations de la maison, de la cuisine aux salles de bain, do
poulailler A la sacristie, tous les travaux de la maison de
campagne :puits, reservoirs, caves, pompes et canalisations, pour tout cela ii dressait des plans qu'il mettait
ensuite en oeuvre, sans emballement, avec un esprit eminemment pratique, et bien souvent avec un veritable gfie
inventif ; ses realisations, loin de laisser deviner un artisan & peu pros illettrd, 6taient de celles que n'aurait pas
desavoutes un ingenieur experiments.
C'est en pleine activite. alors qu'il venait de transformer
la maison et de mettre en valeur le domaine achetd par le
Superieur, M. Fragues, que vint le surprendre la revolution r4publicaine du 4 octobre 1910. 1 fut temoin des violences sanguinaires d'une troupe de dbvoyes qui, dans la
soiree du 5, fit irruption dans la pacifique demeure, tua
cruellement deux pretres et traina en prison, en le acca
blant d'outrages, les autres membres de la communauti.
Le Irere Nunes, comme les autres frIres, resta deux semaines en prison. On les renvoya ensuite a dans leur 14
mille x : ce fut pour nos tfrres la amille religieuse qu'ils
ne retrouverent qu'au-dela des frontibres.
A la fin d'octobre, les deux amis Mesquila et Nunes
6taient a Dax. Dans cette maison et pen apres au Berceau
de Saint Vincent de Paul (A 6 kilometres de Dax), is rcalisraent ensemble, pendant 9 annees, de nombreux et admirables travaux, jusqu'A ce que 1'obeissance les sparlt,
appelant le irbre Mesquita a Paris, pour y devenir le
chauffeur du T. H. Pere, tout en continuant d'exercer ses
diverses activites. Pendant ce temps, le frere Nunes pour-
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sulvait au Berceau, quoique un peu desorient6 par I'absence de son auxiliaire, la meme vie de travail silencieux
et £fcond.
II vecut ainsi en France jusqu'en 1934. rendant toutes
sortes de services & la maison du Berceau.
II dtalt naturel que, la situation etant redevenue A peu
prbs normale au Portugal, la province renaissante exprimat le d6sir de reprendre son ancien meinbre. Frbre Nunes regrettait sa patrie et toujours ii s'6tait interessd au
Portugal ; aussi ce ddsir comblait-il ses voeux.
Les supdrieurs de France, & grand regret, le laissarent
partir, et notre frare arriva au Siminaire de Santa Teresina, A Felgueiras, le 4 novembre 1934. L'age, cependant.
avait produit ses effets : un quart de siecle en France l'avait accoutum6 & une arbiance diff6rente de la n6tre ;
de plus, le regret d'avoir manifest6 ses prdfdrences et d'avoir ainsi, pensait-il, force la main des superieurs, fit naltre chez lui des scrupules auxquels s'ajouta la prdoccupation de n'avoir plus l'ge ni la force de se rendre utile
A la nouvelle province pour laquelle, disait-il, il n'avait
rien fait, cette province qui avait tant besoin de travailleurs et pour laquelle il ne serait qu'une charge. Ces inquidtudes le mirent dans un dtat de depression morale qui
fit craindre pour sa santd, ce qui ddtermina les superieurs
A le rendre & la province d'Aquitaine, pour laquelle 11 avaittant travaill6.
Ce fut le 16 juin 1935 que le frere Nunes repartit. pour la
France. Recu avec plaisir dans sa maison du Berceau, If y
resta, travaillant sans cesse, dans la. mesure oi le lui permettaient ses forces diminudes, jusqu'A ce que le 10 juin
1938 Notre Seigneur le rappel&t & Lui pour lui donner le
salaire pmomis au bon et fiddle ouvrier qui, au service de
son maitre, a supportd gdn4peusement le poids du jour et
de la chaleur.
M. JOSEPH PRANEUF : (1869-1941).
.. Quelques anciens 616res du Berceau, dont la tOte est
prdsentement chenue, peuvent se rappeler I'arriv6e de M.
Praneut i'la fin des vacances de 1898.
M. Praneufr tait alors un tout jeune professeur, de taille
moyenne, & figure glabre (plus tard, il laissera croltre sa
barbe ; ca remplace un foulard et c'est meilleur march6
qu'une saison & Cauterets). I avait une mine sirieuse, s6vere meme, et tenait & distance les potaches trop entreprenants ou 'simplement trop curieux.
On se chuchotait d'un ton mysterieux : C
C'est le nouveau
professeur de chant, et it est, paraft-il, tres fort.,
Le Pore Fiat qui venait & peu pros tous les ans passer quelques semaines dans le Sud-Ouest et qui frequentait si volontiers la jeunesse, nous parla de M. Praneuf : c le vous
Qt envoyi un professeur de choiz... Plusieurs maisans se

le disputatent at voulatent se I'arracher. I'at dt me radiar
pour resstter d leurs pries instantes ; c'est au Berceau qu@
M. Praneuf exercera son talent de musicien. *
Les Bleves firent credit an Pbre Fiat et attendirent avec
calme les dvfnements.
M. Praneuf, qui 6tait un modeste, ne se pressait pas le moins
du monde de donner sur son compte une opinion avantageuse.
II etait simple sans doute, mais assez r6serve, se montrait
aimable et d'un naturel parfait quand on l'abordait, mais
ne semblait nullement rechercherla popularite. En attendant,
I'ann6e scolaire s'ouvrait. M. Praneuf etait nonm6 officiellement maltre de chapelle, professeur de chant, d'histoire
Set de gdographie. L'on saura plus tard, beaucoup plus tard.
qu'll aurait beaucoup desire enseigner le grec, car ii almalt particulibrement cette langue qu'll possedait, paralt11, tres bien. Mais M. Serpette, le Sup6rieur, lui aurait r6pondu : a 11 est d'usage dans la maison que le professeur de
musique fasse les classes d'histoire et de gdographie... Vous
ferez done comme vos pred6cessseurs .. M. Praneut courba
la tete et obdit.
Dbs le mois d'octobre 1898 il d6butait dans son nouvel
office. II restera fiddle & son poste jusqu'A sa mort, en mars
1941, soit pendant 43 ans.
D'ot venait-il ? On murmurait qu'il -tait frais dmoulu dn
seminaire interne ou U11tait entrd un an auparavant comma
pretre. Certains mime dont I'oreille, par goat, est tendus
vers les coulisses et sonm attentifs & ce qui se passe A l'ext4rieur, sauront, I'annee suivante, qu'il prohonga ses vran
le 14 aout 1899, en presence de M. Serpette.
Le nouveau professeur resta assez myst4rieux tant qVt
n'eut pas, comme on dit, rompu la glace. Mais s'il etait mnw
deste et grave, humble et simple, on s'apergut bien.vite qual
n'dtait nullement froid, encore moins hautain ou altier.
Lorsque le contact se produisit, on ddcouvrit, an jour le
jour, un M. Praneuf insoupconne qui excitait en nous des
enthousiasmes analogues & ceux que nous 4prouvions & la
lecture de Jules Verne on de Robinson Crusod.
M. Praneuf en effet, s'il resta toujours quelque peu mysterieux sur son etre intime (qu'il ne r6v6la peut-4tre jamai
A personne,) s'avdra tres rapidement un maltre plein de bon
homie, un causeur abondant qui, I'occasion donnee, prenalt
. parler un plaisir aussi vit que les autres & l'6couter. '1
racontait volontiers des multitudes d'anecdotes qui nous permirent de reconstituer, telle une mosaique, morceaux par
morceaux, les diffArentes 6tapes de sa vie. Non pas qu'l ase
mit en scene pour se faire valoir - 11 sera toujours trts modeste - mais dans les tableaux qn'il brossalt avec un art
charmant, on apercevra sa silhouette, 6voluant au milieu
de personnages et de paysages qui nous deviendront peu i
peu famillers et ot 1 ne se donnait jamais le role principal.
I - M. Praneuf avant son arrivde au Berceau (189-1898).
M. Praneuf parlera & profusion de la r6gion de Montpellier
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et du cadre mediterraneen. Et pourtant nous sames trbs vite
qu'll n'6talt ni Provengal Ai Languedocien. II dtait n6 &
Tarare (RhOne) mais tres jeune 11 fut attire par son frBre,
M. Pierre Praneuf, son atin de 14 ans dont ii parlait toujours avec respect et admiration. Ce M. Pierre Praneuf
avait, paralt-il, une voix superbe ; natureliement U etait
musicien, professeur de chant et il lut pour M. Joseph
i
Praneuf un second pAre.
Ils avaient un autre frere, plus jeune, Louis, dont M. Joseph
racontait les prouesses musicales. C'6talt en effet un virtuose
qui jonglait avec les notes, avait une memoire 6tonnante
de tout ce qu'il entendait jouer ou chanter, au point de pouvoir ensuite reconstituer des morceaux entiers avec tons
leurs accords. II avait sa place retenue & lI fanfare de la
Garde R6publicaine de Paris oh, comme chacun salt, chaque
instrumentiste pourrait etre chef d'orchestre dans quelque
poste d'~lite ; en attendant de revetir I'uniforme, iljouait de
la contre-basse A cordes avec un brio 6tourdissant dans les'
concerts parisiens. M. Louis Praneuf fera un long sejour
dans les Basses Pyrenees et les Landes, aux alentours de
1902, et la, nous le verrons accompagner B grands coups
d'archet la chorale des dl6ves du Berceau sous la baguette
directrice de son frere Joseph.
M. Praneuf avait encore des freres et des soeurs dont a
I'occasion i parlalt. Tous et toutes, semble-t-il, travaillaient
peu ou prou dans la musique, soit par mdtier, soit par distraction. Nous en 6tions dblouis. Mais ce qui nous frappera
davantage plus tard, lorsque nous y r6fldchirons, ce sera
l'esprit fraternel qui animait tous les Praneuf (10 frres et
scours) ; ce sera surtout I'affection loyale et chaude avec
laquelle M. Praneuf parlait de ses aines et de ses cadets ;
M. Mellier, notre grave et sententieux professeur, avait d'ailleurs, dans une circonstance, attire notre attention sur ce
point.
M. Praneuf, en artiste, sentait vivement et 11 avait le don
de peindre ses impressions et souvenirs avec un saisissant
coloris, mimant tout dans une mise en. scene des plus pittoresques. C'6tait 1'analogue d'un conte de Daudet, d'un chant
de Mistral. A ces recits, tout le Midi semblait dfiler comme
un film prestigieux devant nos yeux dmerveillis ; toute la
Provence (coquin de sort I) avec son soleil dclatant, la c6te
d'azur et la plage de Palavas-les-flots, les pblerinages aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, les foires de Beaucaire (pWdcre)
et jusqu'aux grondements de la tarasque, crachant du fte par
tous ses naseaux. Nous avons eu vent aussi, sans trop savoir
le situer au point de vue gdographique avec precision, du
sanctuaire de Prime-Combe et des m6morables predications
de M. Dillies qui attirait autour de sa chaire et jusque dans
son confessionnal les foules de toute la r6gion. Le Midi !
qu'dtait-ce que le Midi, le vrai, celui du soleil qui 6chauffe
les imaginations ? Nous ne le savions pas, car dans le
Sud Ouest 1'on a sans doute trop subi l'influence des soldats du Prince Noir pendant la longue guerre de 100 ans.
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Nous n'avions pas encore lu Tartarin, nous ignorions les
effets du mirage, nous navions pas scande les strophes
de Mistral ; mats nous avions, l., devant nos yeux, en M.
Praneuf, un succedand du fameux tambourinaire de Daudet
(tl, tu, pan, pan ; tu, tu, pan, pan) qui parlait du versant
m6diterraneen avec une verve passionnee, avec une mimique enlevante et nous laissait enthousiastes et reveurs.
Les enfants aiment les histoires et, volontlers, ils Bliraient,
domicile dans tous les pays merveilleux oil la rdalitd serait
la sceur de leurs reves. M. Praneuf, tout simplement, sans
aucun effort visible, en se laissant aller A son instinct d'artiste, Avoquait les cadres merveilleux et les paysages oil 11
avait mis un peu de son Ame podtique. Et 11 tut jusqu'& la
fin adord des enfants.
Et pourtant M. Praneuf n'dtait de naissance ni provengal,
ni languedocien, ni nmme t rigoureusement parler meriil
dional. Venu tout jeune sur le versant mdditerran6eni
s'6talt adaptl, comme sous la poussde d'un mimetisme instinctif a son nouveau milieu et, semblable B tout greffon ente
sur un ttonc vigoureux, s'6tait d6veloppD sur un plant du
midi. Sans toutefois jamais en venir aux expansions proverbiales de cettains autochtones de la Cote d'Azur qui, diton, prennent volontiers tout un compartiment de tramway
on de chemin de ier pour confidents de leurs peines on de
leurs joles quand ce n'est pas de leurs ddboires domestiques.
M. Praneut sera jusqu'd la mort grand causeur, mais ii
decrira surtout les paysages, les cadres, les sites, le milieu
avec une couleur locale trbs vivante et tres puissante mais
il est & remarquer qu'il sera toujours tres discret, presque
muet, sur tout ce qui se rapportait A son for intime. 11
parlait beaucoup des dvdnements- ot il avait etd mAl6, il
restait silencieux sur son role personnel. Si ce n'6tait paradoxal on pourrait dire qu'il a beaucoup et en meme temps
tres peu parl de lui-meme. n fera ressortir vigoureusement
les faits, gestes et le talent de ses frbres, MM. Pierre et Louis,
tandis qu'il restera, lui, dans la penombre. Et malgrt tout,
quand iU ddcrira les scenes ot i1 avait dtt lui-meme jouer
un role important, 11 le fera avec un tel brio que, mnme
sans chercher le moins du monde A se mettre en, vedette,
on devinera qu'il en avait Wt6 I'animateur. Mais ii aur
6t6 emport6, comme malgre lui, par son sujet.
La jeunesse de M. Praneuf s'est deroulbe spdcialement
a Saint-Pons et A Montpellier. De ses etudes et de lui-mnme
il parlera pen, mais f fera ressortir tout ce qui, & SaintPons par exemple, a un cachet pittoresque. Saint-Pons oi
les Lazaristes dirigeaient un coll6ge-seminaire poss6dait (i
cette epoque heureuse de pddagogie surann6e), une fanare.
Et M. Praneut decrivait les tumultueux concerts de ces musiciens-enfants, et le d6fil- triomphal des a61ves traversant
les rues de la ville, certains lours de iete ; et 1'admiration
enthousiaste avee laquelle la sympathique population regardait les petits prodiges du son et du mouvement rythmis.
Certains instrumnentlstes etaient applaudis ; on se montrait
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les autres du doigt avec des regards attendris. Et les petits
marchaient cr&nement, battant du tambour, scandant le pas.
M. Praneut, ici, par la mimique voulait d6crire ce corthge
imposant ; il frappait du pied en mesure, soufflait dans un
cuivre invisible avec un mouvement saccade des joues qui
se gonflaient et se creusaient en accordeon, pendant que
ses doigts s'abaissaient et se levaient sur les clefs de quelque
imaginaire trombonne ou piston, que ses yeux - par dessus
les lunettes avec son air comique - nous regardaient, malicieux, et 'que nous dclations de rire. Ah I la fanfare de
Saint-Pons a eu bien des triomphes et les echos en ont
retenti bien loin I
Mais Saint-Pons avail d'autres cbl6brites et d'autres motils de flerte. Le collUge de Saint-Pons se gloriflait d'avoir
ea pour el1ve M. Henri de Bornier, I'auteur de La fiUe de
Roland, et membre de 1'Academie Frangaise. A Saint-Pons
6galement M. Praneuf avait connu, parmi d'autre camarades, MM. Canitrot, Grant, Mas et Gayraud qui dtai•nt
dejk entres chez les Lazaristes. Saint-Pons nous deviendrait
encore plus sympathique lorsque quelques annees plus tard,
nous retrouverions au seminaire interne de Dax un autre
ancien leve, 1'exquis M. Calas.
Autant que ,de SaintPons, M. Praneut parlait de Montpellier. Les orgues de la cathddrale de Montpellier devaient
avoir des sons bien suaves car M. Praneuf les decrivait
avec amour. A Montpellier, il y avait un 6veque tres 0loquent, dont M. Praneuf mimait le jeu oratoire et vantail
le prestige : Mgr de Cabribres, plus tard cardinal. Au grand
seminaire de Montpellier it y avait un superieur qui faisait
regner la discipline et avail donne un vit blan aux 6tudes:
M. Franqois Verdier, le futur Supdrieur general de la Mission.
Quant au petit seminaire, c'4tait une merveille I M. Corby
I'avait fait construire avec des dimensions imposantes et
d'aprbs un plan od tout 6tait pr4vu pour le travail, le silence,
la priere, les surveillances et les jeux. Au petit s6minaire
de Montpellier 11 y avait un professeur de musique qui m6ritait toute admiration : M. Pierre Praneuf, son frere aine.
Et M. Joseph Praneut racontait comment, parmi beaucoup
d'autres prouesses, ils eurent I'audace - les deux frbres
de monter avec un succes dtourdissant 1'opera de - Joseplh
par Mehul. Et ici, s'kchauffant a mesure qu'il relatait les
difficultes vaincues, il 6numerait les pdripeties de la mise
en scene. Tout dtait passe en revue : les instruments de musique, le role des acteurs, les costumes orientaux aux longs
plis somptueux, les chants, les solos, les accompagnements
Tout etait mime, ddcrit, commentd et tous nous mourions
de regret de n'avoir point vu d'aussi beaux decors, de n'avoir
point entendu cette admirable musique, de n'avoir point
frmi & ces lyriques accents et applaudi ces gdants de I'art
M. Praneuf, toute sa vie sera emportd - an moins par
ccoups - par son imagination ardente. Il saura 6lever
I'Ame des enfants au-dessus des platitudes quotidiennes et
leur donner le gotit de I'idWal en mame temps que la cons-
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cience de la tache journalibre. 11 s'dtait form6 et perfectionne
& Saint-Pons et & Montpellier, il va pouvoir, aprbs son
entr6e dans la Congregation, travailler A plein rendement
au Berceau. Mais c'est encore par son exemple qu'il donnera
les meilleures leCons.
II - M. Praneuf au Berceau (1898-1941).
1 - Le maUre .de ChapeUe.
L'activitM et 1'influence de M. Praneuf furent de premier
plan pendant une pdriode de 40 annres. Comme le faisait
remarquer une plume autorisbe dans le tome 105 des Annales,
p. 352, a c'est par la musique surtout qu'iU prit droit de cite
dans le diocese de Daz. * C'est done surtout le musicien
qu'il conviendrait de mettre en relief* Or celui qui 6crit ces
lignes dolt avouer ing6nument qu'il n'est pas musicien.
Ce n'est done pas en critique d'art qu'il pourra parler de
M. Praneuf : il laisse A d'autres comp6tences ce soin. Son
r6le a lui - plus modeste - se bornera A faire voir que
M. Praneuf, par toutes les richesses de son talent, fut,
pendant 40 annres, un admirable professeur d'e1nthousiasme
auprbs des enfants. 1 insistera sur les vertus lazaristiques
du defunt et sur la conscience professionnelle apportde
dans l'humble tAche quotidienne.
M. Praneuf a done commence, en octobre 1898, sa nouvelle
vie sons l'autorit6 paternelle de M. Serpette (1). II avait
alors 29 ans, se montrait plein d'ardeur et avait une haute
idWe de ses devoirs d'6tat Dans une rpdtition d'oraison,
plus tard, on l'entendra exposer les motifs surnaturels qul
le poussaient A agir, et I'on restera dans 1'admiration devant
un tel esprit de foi.
(1) Les Annalte ont publi) autrefois (1911 p. 449-455 et 192t P. 17020. 10e•-1077; 1m5 p. 346-355) une notite biographique de M. Sepette. Ces lignes crites par M. Lucien Bouclet. disciple fervent
supdrieur reprodulsent tr6s exactement la physionomle
du vA•6r
morale du cher disparu
M. Serpette 6tait proverbialement bon et IIa exerc6 une influence
que des g6narations d'6lves se rappellent avec emotion. Mais cela
no signile nullement que chacun pft agir selon sa fantaisle et
tabler sur l'indulgence du pasteur. Non, car le PAre savalt gronder
d'une voix qul s'entendait loin et, comme le chef de famille cher
les vieux Romains, an dire de Tile Live, U se chargealt a I'occasion de faire justice. Mals e'est surtout le coeur que iormalt M. Serpette et sa maison voyalt s'4panoulr Ia jeunesse dans une atmosphbre
patriarcale. Atmosphere patriarcale, r'Bptons-le, ne r6pondant que
de trs loin a l'ld4al de quelque proviseur de lyc6e ligotd par de
multiples circulaires minist6rielles, mais laissant & chacun l'impression qu'au Berceau I'on Atait chez soi. M. Serpette formalt
l'ame de son petit monde dans des lectures spirituelles fort originales, pleines de tables, d'anecdotes, apologues et histoires inTraisemblables remontant, au moins, au deluge. L'on Bcoutait avec
latMrt, attendant l'application morale qui venalt de tres loin. mals
qui restait grar6e dans les memoires. U arrivait parfols aussi que
le - cousin * X on le . neveu * T fussent directement interpellds
et, alors, les malheureux clouds au pilorl, courbatent l'echine pour
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L'office de maltre de chapelle au Berceau n'est pas une
sin6cure. Le titulaire doit 6tre A 1'orgue, ou & I'harmonium
selon les cas, tous les dimanches et f6tes pour la messe de
communion, & la grand'messe, aux vepres, au salut. 1 doit
accompagner et diriger les chants, avoir exerc6 les solistes
on chanter lul-meme a leur place, avoir prdvu les accompagnements sans compter les grands morceaux de 1'entree.
de I'offertoire et de la sortie. Sans doute M. Praneuf avait
une vaste culture musicale'et des doigts 6tonnamment agiles.
Mais se. diAves, eux, n'dtaient pour la plupart que de modestes d6butants aux talents tres ordinaires, souvent m6diocres. C'est dire que les chants ont dO Atre longuement
pr6pares, surtout quand, a I'occasion des grandes fetes solennelles, 1'on doit executer des choeurs polyphoniques. U
faut, 15 jours ou 3 semaines, partois un mois avant la solennitd, multiplier les r6pdtitions, prendre A part les altos et
les sopranos, les tenors et les basses, pour les degrossir d'abord, et leur faire ensuite noter. les nuances. Puis 11 faut
faire des repetitions gdnerales oi toutes les parties fusionnent,
oh toutes les voix s'harmonisent, oh -la mise au point devient d6finitive (2). Que ce soit pour le plain-chant on pour
recevoir la douche d'ean froide pendant que les autres, sans trop
de pitit, rialent de bon csour, sans exclure pourtant la possibilltd
de s'entendre attribuer, les Jours sulvants, les honorables qualfl-neveun ou de - cousin *, et d'etre A ce titre, seconds
catifs de
comme pruniers (Argue. Obsecr. Increpa).
Lorsaue M. Serpette pour quelque empechement, ne pouvalt pas
faire sa lecture spirituelle, 11 y avait un soupir gen6ral de regret.
L'on aimalt tant son genre 1 n est meme arrlv6 a d'anclens 616ves,
de passage au Berceau, de se cacher dans l'encoignure des fen6tres
Tcouter en cachette. encore une fois, une lecture spirituelle
pour
dont its conservalent si bon souvenir.
M. Serpette soufrait periodiquement de crises de rhumatisme aigu
qui I'obligealt, Jambes percuses, de garder la chambre. On ne
s'inquietalt 4one pas beaucoup lorsque, pendant quelqnes Jours,
It ne paraissait plus.
Mais un Jour, pendant la recr4ation de midi, une nouvelle terriflante circula : On avait trouv6 M. le Superienr, atendu sur son
lit, mort...
Ce fut une consulrnation generale. Instactan6ment les Jeun cesserent. Un silence impressionnant r6gna dans la vasts cour tout
A 1'heure si animae. Et puts des sanglots convulsils secounrent
ces pottrines d'adolescents. Tons pleuralent. Pendant plusieunr Jour
un deull Immense enveloppa le Berceau.
Deputs des silcles I'on s'en va r6petant clue la jeunesse eat d'un
6goisme ftroce et que les Bcoliers regardent instinctirement leurs
maltres avee bpstillt. M. Serpette a pu se rendre cornpte, du
haut du clel, que ses enfants l'almalent profondmment et que sa
methode d'dducation... qul echappe d'allleurs a toute classification officelle.l.
6talt bonne.
(2) 11 est juste d'ajouter que, souvent, M. Praneut sera aid pour
de multiples ripetitions par quelques-uns de ses melileurs le6ves. IA
premier dans 1'ordre chronologique. fut M. Gaston Balangu6 qul exeta, plusteurs ann6es, las dlfdreates parties s6iarement poUr M
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la musique, pour des choeurs & 1unisson, ' voix 6gales o'
inAgales, toujours 11 aura fallu de minutteuses et multiples
classes oil 'on dolt beaucoup se remuer, beaucoup parler,
beaucoup chanter. Et c'est la le rOle de maitre de chapelle
qui dolt avoir de solides poumons et un larynx dont les
cordes vocales soient r6fractaires & tous les rhumes, insensibles & tous les changements de saison. Sans doute M.
Praneuf etalt, sur ce point, exceptionnellement dou6 et l'exercice d6veloppera encore etonnaýment sa force de resistance. De lui, comme de Chantecler, on pourrait affirmer avec
un pen de fiction poetique
Qu'I devait avoir dans la Irachie,
Une petite chose en cuivre, bien cachde...
qui lui permettra, des heures durant, de se livrer & des
acrobaties de vocalise sans qu'il parQt ressentir la moindre
fatigue. Mais s'il a passe sa vie & chanter il n'a pas 6pargn6
sa peine, et il est admirable qu'il ait pu le supporter si
longtemps.
En dehors des chants religieux, il y a les chants 'que l'on
pent appeler profanes et qu'il faut varier suivant l1s cas :
fete du superieur, seances recrdatives ou littOraires, distribution des prix, anniversaires memorables, etc. II taut aussi
compter avec les &-coups : visites dpiscopales, enterrements,
branle-bas gdn6ral pour une visite du Trbs Honord Ptie,
solennites d'une b6atification ou d'une canonisation, etc. Et,
ici encore, c'est le maltre de chapelle qui doit avoir tout
prdpare, tout prevu, ou qui doit en un tournemain, tout
improviser. Car, comme matre-Jacques de Molibre, le mallre
de chapelle doit cumuler les titres et les offices. II sera selon
les jours et les moments, professeur de musique, directeur
de the&tre, chansonnier comique, soliste, instrumentiste. Le
public trouve cela tout naturel ; il applaudit meme assez
passer ensuite & M. Praneuf qui leur donnalt le dernier coup de
vernis.
M. Balangue 6tait un gascon de Soustons (Lands), brun comme
un Maure, mince comme un vermicelle, vit et souple comme une panthire, serviable et solide, s6rieux, travailleur, pleux.- n apportalt
autant d'ardeur & l'6tude que de dexterit6 devant le fronton de
Delote basque et d'agllit dans une partie de barres. Ii a beaucoup
chant6 les louanges de Dien a Dax comme organlst, prechantre
et maItre de chapelle.
AprBs son ordination sacerdotale en 1906, ii fut envoye dans la
mission de Colombie. 11 y est mort les armes a la main ei en
pleine force en 1941, presque en meme temps que M. Praneuf.
son maltre.
Un autre musicien qui aidera 6galement M. Praneut avec beaucoUp de devouemeAt sera M. Detroit. M. Detroit, professeur au
Bercean, n'avait pas et6 l'eleve de M. Praneuf. C'etait un must
clen d'un go"t distinguh, tris habile pour diriger un ch(eur. C'6tatt
un Normand de la tatile de Rollon et qui respirait 1'expanslon
par tons les pores de son vaste corps. TrBs serviable, 1 sera pour
M. Praneuf un auxillaire tris pr6cieux.
. Dtroit est mort fn
aott 197i
la Cure de Sagny, diocese de Versailles.
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volontiers, bien cale dans son fauteuil, mais 11 oublie souvent de songer au surmenage du maestro qui le d6ride.
Et ce n'est pas tout. Au Berceau il y a, en temps normal,
une moyenne de 100 61bves. 11 faut expliquer les rudiments,
faire monter des gammes, former les voix, enseiguer le
solfege. Et alors le maltre de chapelle n'est plus qu'un laborieux r6p6titeur qui r6unit les e eves, classe par classe,
groupe par groupe, pour leur expliquer une technique qui,
pour etre interessante en elle-meme, n'en est pas moins
6puisante pour le professeur.
Encore un d6tail. Lorsqu'apres beaucoup d'eflorts, de patience et d'abnegation, le professeur de chant a sous la
main une a schola a qu'il a formee et qui ob6it & sa baguette
aussi docllement qu'un orgue, 11 ne lui est pas permis pour
autant d'envisager dans I'avenir une longue serie de succes.
Car ees enfants, comme 1'eau du fleuve qui coule, sont en
perp6tuel changement ; les voix sans cesse muent, et les
6leves, au bout d'un cycle de six ans au plus, disparaissent.
II faut done etre toujours sur la brche, toujours recommencer
et passer sa vie A former un instrument sonore qui se brise
ou s'dvanouit quand vient l'heure de son plein rendement.
M. eraneuf le faisait sans m6lancolie.
ParallBlement a la formation d'un orphdon, le maitre de
chapelle doit songer & I'avenir des enfants et au blen general de 1'Eglise ou de la societe. Les 41lves qui se sentent
du goQt et des aptitudes pour la musique se font inscrire
pour prendre des legons d'harmonium. II s'agit de pr6parer
de futurs organistes, de futurs professeurs de chant, ou
simplement de futurs missfonnaires qui entrainerop2 les
foules. Le Berceau peut enregistrer avec ioie et flerte une
longue liste de disciples que M. Praneuf a poussks, encourages et qui continuent I'euvre du Maitre au service de
Dieu. L'educateur n'a pas perdu son temps.
Comme 11 a ete dit, il n'y a pas que la musique, le chant
et I'harmonium dont le soin incombe au Maitre de chapelle.
I y a aussi la direction et preparation des seances recrdatives. La, I'on entendra de grands choeurs a voix inegales comme, par exemple, le psaume de Gounod, c Pris du
fleuve dtranger a, le a Joseph a de MWhul, c Les Martyrs
aux Arenes a de Laurent de Rille, a la Bataille de Marignan s, etc. pour n'en citer que trois ou quatre parmi
tous ceux qui figurerent dans les programmes pendant
40 ans. 11 faut renouveler chaque annee la liste pour avoir
toujours du nouveau et satisfaire un public qui devient
exigeant a mesure que I'on eduque son goOt. C'est une f4te
pour I'oreille, mais pour le professeur c'est une source de
fatigues. Comblen, de ces morceaux, en a-t-on chante pendant le regne artistique de M. Praneuf ? Et le theatre T
Chaque annee 11 y aura plusieurs representations : drames,
comedies, saynettes, chansons, monologues. Tout cela c'est
tout cela entretlent la bonne humeur,
la vie d'un college
le bon-esprit, 1'emulation ; tout cela fait aimer la maison.
Mais tout cela aussi demande de longues preparations. 11
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d6biter, reprendre, se mettre soi-meme en scene, faire recommencer, donner des lemons de diction,- d'articulation.
Puis, apres les repetitions individuelles, il faut encore
grouper tous les acteurs en repetitions g6ndrales ; s'occuper des costumes et des d6cors ; grimer les artistes novices, houspiller le souflleur, maintenir l'enthousiasme de
ces jeunes comme on tient une locomotive sous pression
jusqu'au grand jour du succes triomphal Et, encore une
fois, tout cela est accaparant, enervant, ext6nuant Et surtout, chose souverainement importante, 11 faut avoir fait
tout cela sans prejudice du r4glement et des 6tudes, car
avant tout et au-dessus de tout, il y a les classes, les
legons et les devoirs, les examens & passer, les diplOmes
& conqurir, les programmes a remplir, I'avenir & assurer.
Et chacun le sait, les programmes, depuis des ann6es: grace
aux bons soins des divers Ministres d'Educatiod nationale
deviennent plus encyclopedlques, et les humbles manuels
d'616ves se transforment en in-folio massifs & mesure que
diminue le gout du travail intellectuel.
C'est dans ces repetitions multiples, pendant 40 ans,
que M. Praneuf se montre un prestigieux metteur en scene
et un r6pdtiteur merveilleux. Sans doute, AIplus que partout ailleurs, 11 doit rester sur le qui-vive, toujours parler,
toujours chanter. Mais 11 s'avdra =m incomparable artiste
en meme temps qu'un tres habile manieur d'hommes.
M. Praneui sut toujours, comme on dit, a tenir les 616ves 0.
Ii eut le talent immense - et qui est chose inn6e chez certains - d'int6resser les enfants, de les faire vibrer, de les
faire travailler & plein rendement et d'obtenir d'eux le
silence, l'attention et le respect. 11 no punissait pas souvent, mais on savait que - froidement - pour une incartade ou mauvais esprit le professeur aurait amtomatiquement applique une sanction severe, une note qui excluait
net du tableau d'honneur. On le savait et- on se le tenait
pour dit. I faut montrer sa force pour n'avoir pas a s'en
servir, selon la formule du martchal Lyautey. M. Praneuf
a toujours Mt6le professeur que l'on est heureux d'dcouter
et dont les classes non seulement ne sont pas ennuyeuses,
mais trbs vivantes. 11 a etA aussi le professeur admir6 qui
instru-i, amuse, tient en haleine, mais dont on salt qu'il
ne faut pas se moquer.
Et L'on pourrait dire en passant qu'l a exercA une sorte
de dictature, en son genre, vis-a-vis de tous ceux qui I'entouraient : professeurs on 6•rangers. Sa competence etait
reconnue unlversejlement ; sa simplicite charmait, sa bonhomie subjuguait, mais 11 avait un a quant a sol * qui
faisait une de ses originalitds et qui tenait les gens a distance.
Pendant 40 ans, en histoire et geographie ou geologle,
aux repetitions si multiples de taut de pibces et aux classes
de chant, M. Praneuf a reussi a se faire accepter avec
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bonne humeur, & se faire 6couter avec plaisir, & faire ex6
cuter avec unanimit. ce qu'il commandait. Sans doute U1
entrecoupait ses cours techniques de quelques traits amusants ; it voulait que ses classes fussent gales, mais c'est
lui qui devait parler et faire rire, pas les 6l6ves. Et puls.
l'anecdote contue, les fronts d6rid6s, on reprenalt le tra.
vail Heureux professeur et heureux Meves I
Aprbs avoir expos4 brievement le cadre ol s'exerga f'action de M. Praneut, disons quelques mots sur la !acon dent,
en virtuose qu'il dtalt, 11 remplit ses diverses fonctions.
M. Praneut fut un maitre de chapelle remarquable. Et
c'est par 1& surtout qu'il fut connu A l'exterieur. nI cut
une renommde regionale, faite de 1'admiration de tous
ceux qui - au Berceau, a Buglose, a Dax ou ailleurs - avaient
I'occasion de le voir dirigeant un chceur, de 1'entendre chanter on de I'couter jouant, de 1'orgue. Les musiciens surtout
l'appr6ciaient ; le gros public 6tait dvidemment plus saisi
par quelques symphonies eclatantes que, sous sa baguette,
executaient ses chanteurs on par quelque solo lyrique qu'Ul
langait lui-meme & pleine voix, d'une voix qui declamalt
en mAme temps qu'elle nuangait les notes.
L'orgue du Berceau (le vieuz sabot, alnsi qu'il I'appelalt
avec une pointe de regret dans la voix) fera entendre, sous
ses doigts, des mhlodies 'sans fin.
M. Praneuf aimait la liturgie parce que c'est une fawon
de prier Dieu, de louer Dieu. La musique sera' egalement,
pour lul, une pribre et une priere ardente... L'orgue du
Berceau aura des intonations sp6ciales selon le calendrier
liturgique, et quelques semaines apres l'arrivee de M. Praneut, pendant toute la periode de Noel, l'on entendra fuser quantit6 de vieux cantiques, pittoresques, vifs, gracieux enlev6s d'une main agile, ravissants. Ces vieux No6ls,
inconnus d'abord pour la plupart, nous deviendront familiers ; bien plus, Us formeront dans la suite un cadre ins6parable de la solennite. L'on saura mnme pen a peu les paroles ; M. Praneut, aux classes de chant, pour delasser
son auditoire, les chantera soit en provencal, solt en frangais, avec sa mimique entrainante ; et ces cantiques, pastorales, ritournelles vont acqudrir droit de cit6 dans toutes
les memoires. 11 fera mAme chanter certains Noels qui teront sourire tant Us sent nails et qul pourtant portent &
la pietd tant, dans leur ingenuiti, M. Praneuf en fait goiter 1'art et la poesie. Non seulement on adore l'Enfant Jisus
couche dans sa creche, sentre ei bcuf et I'dne gris a, mais
encore on apprend & l'miter : a It s'est fait petit, peti...
Ah I c'est qu'fl n'aime pas Ie bruit... t1 n'articute aucuM
son... Mats son silence en dlt bien long I N
Et la marche triomphale des rois mages, la marche de
Bizet I Quels sons de fanfare langait le vieil orgue. Mais
cela c'dtait pour la grand'messe. A la messe de communion,
dans un cadre plus intime et dans une atmosphere de creche lllumin6e, 1'on chantait une composition de La Tom-
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rTrois grands rots
belle, plus familiere et plus simple :
venant de I'Asie a, etc.
Et 1'on voyait defiler, gravement avec leurs barbes blanches comme dans le bleu d'un vitrail, Gaspar, Melchior et
Balthazar... On dcoutait avec une' curiosite emue, 1'on admirait et 'on se disait : a Comme c'est joli en meme temps
que simple. L'art, n'est-ce pas cela 7? Plus tard, & la suite
de' M':ysmans, de M. Emile MBle et de M. Louis Gillet,
nous nous sommes efforces de comprendre et d'aimer les
a Primitifs a, d'admirer les merveilles de nos cathddrales
et de nos musees. Nous avions ddej regu une premiere initiation avec M. Praneut dans ses cours d'histoire et aux
classes de chant.
Pendant la semaine sainte, avec le chant de la Passion,
les Lamentations de Jdremie, les offices des T6nebres, toutes les ceremonies revetaient un caractere de gravit6 qui
convenait aux circonstances. Le plain-chant, sauf pour les
admirables strophes du Stabat Mater, dtait, pour l'ordinaire,
seul admis. Et avec Paques, I'Ascension et la Pentec6te,
les grandes executions polyphoniques reprenaient. L'orgue
(oh I ce vieux sabot, comme il avait encore de la vie 1)
tous jeux ouverts, lancait en torrents ses puissants accords;
la voix de M. Praneuf, dans des solos ailds, faisait vibrer
les ames, et les alleluia et les cris de triomphe se repercutaient en rafales sous lea voites du 46me. Les vepres
en faux bourdons, verset par verset, avec, le rythme r6gulier d'une respiration paisible, se repandaient en harmonies
majestueuses. II fallait ensuite entendre, comme des fanfares, tel psaume enlevant de Marcello ou certain joyeux
oratorio de Haendel I Toutes les voix inegales, comme une
charge de cavalerie, semblaient monter & 1'assaut du ciel
L'orgue alors, mugissant et tonitruant, deversait par flots
ses notes 6clatantes. C'6tait une pritre, mais une pribre
massive, pressee, formidable qui devait faire violence b
.Dieu. On pouvait alors se rappeler le debut d'une causerie
de Francis Plant6, le grand pianiste, ami de M. Praneut :
SLd ot la parole finit, la musique commence. x
Quelles belles journees l'on passait au Berceau et quelle
abondance de souvenirs les A-bves ont pu emmagasiner dans
leur memoire : a L'homme a besoin de fetes, a dit Lacordaire avec raison, il a besoin de sortir par secousses de
L'ombre monotone de sa vie. * (4, Conference). En effet, les
jours de fete forment dans notre vie quotidienne comme
une oasis ou 1'an entend, apres de penibles marches dans le
desert, un bruit de sources jaillissantes et de chants qui
invitent au repos. L'on voudrait s'arr6ter 1 longuement,
mais ii faut repartir, c'est la loi inexorable. Et pourtant
I'humanit6 reve, depuis toujours, d'un bonheur durable oil
des eaux fralches 6tancherai2nt sa soil, oi des chants tres
doux ind6flniment la berceraient. C'est le rOle des poetes,
des musiciens et des artistes de lui donner passagerement
cette impression de quietude et de bonheur.
C'est 6galement. le bienfait de' la liturgie chrdtienne de
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nous fournir, tout le long de 1'annde, perlodlquement, 'occaslon de a vanner a notre ame (comme le voulait Brizeux)
et de renouveler ses forces.
Les fetes religieuses, au Berceau, du tempt de M. Praneut ont eu ce caractere reposant et, aussi, excitateur d'bnergies nouvelles. Ces fetes variaient selon les saisons et les
indications de la liturgie mais pourtant le scenario extrieur Atait dans ses grandes lignes & pen pros le mrme.
Ddcrivons le une fois pour toutes.
... II y a de la lole dans I'air. Les deux modestes cloches de la chapelle sonnent B toute volee appelant au pled
de I'autel les 300 personnes de la grande maison. Car, comme chacun salt, le Berceau est un petit village : orphelins,
orphelines, vieillards et vieilles de 'hospice an pas tratnant, laboureurs de la ferme, toucheurs de beufs et modestes porchers, sceurs dont la cornette se balance au
rythme des cloches, frbres coadjuteurs qui tout en marchant agrafent le dernier bouton de leur soutane du dimanche, seminaristes portant leur gros livre de chant, professeurs toujours presses. Tout ce monde, par les diff4rentes portes d'entree, penetre dans la chapelle, et chacun
prend place aux banes qui lut sont asslgnes. II y a du
recueillement, mais les cceurs sont en fAte, les carillons
le proclament.
Pendant que les B1lves, sur deux rangs, gagnent silencieusement leurs places, M. Praneuf, ses cahiers de musique
sous le bras, se dirige vers 1'orgue. Genuflexion pleuse ;
acte d'adoratlon I Puis, le virtuose devant son £ vieux so
hot a se sent chez lui. I s'installe et. selon la solennitL,
I'orgue, en sourdine ou a pleins jeux, debite son a entree s.
Aussit6t aprTs, on chante l'lntrolt en plain-chant, comme
1I se dolt, tout comme on le fera pour le Graduel et 1'Alleluia. Le reste - Kyrie, Gloria, partois le Credo, Sanctus,
Agnus - va etre chantQ en musique. Et pour chacun de ces
morceaux, M. Praneuf, a pas feutres, descend de la tribune
et groupe sa. schola autour lie l'harmonium, au milieu de
la chapelle. Certains jours, 11 aura en main la baguette avec
laquelle 11 va battre la mesure et, comme un chef de police, assurer l'ordre partout. Tout est pret. n magnetise
tons ses chanteurs et il les a tous dans la main. St quelque partition est en souffrance, aussitOt la voix du Maltre
s'dleve et revigore les troupes defaillantes ; II chante avee
avoir lillusion qu'il
peut
p
elles. Chacune des a parties
s'occupe uniquement d'elle. nI les a toutes dans les yeux
et sa baguette - comme sa voix - instantandment remettent en place les choses qri risquaient de se gater.
D'autres fois - le plus souvent - M. Praneuf s'assied
A 1'harmonium. Ces jours l 11ln'a pas apportO sa baguette;
d'une main, 11 accompagne le choeur pendant que rautre
marque a chaque partle son r6le et le moment d'intervenir. nI est arrivd bien des fois que 1'on ex6cutAt des morceaux insuffisamment prepards : les l ves avaient peur
et craignalent une catastrophe. Mais M. Praneuf dtait la,
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des basses, des altos ou des tenors. Ou bien, la main qui
touchait le clavier renforgait immndiatement les malheureux
en panne. 11 semblait chanter avec toutes les parties &
la fois ; on avait la sensation de 3 on 4 M. Praneuf simultanbs qui, chacun, dans chaque partition, encouragealt les
timides, renflouait ceux qui se noyaient, pendant que
l'harmonium,. dans les notes basses ou au timbre des sopranos, soufflait opportun6ment la note. Les chanteurs continuaient, l'harmonium les soutenait, la voix de M. Braneut
etait toujours la, & ia rescousse, et la main libre battait
la mesure, indiquait les nuances, faisait signe d'attaquer,
de ralentir, de se taire, pendant que la physionomie, avec
sa mimique si expressive, suggerait tous les sentiments
profonds que contenait la musique et qu'll fallait faire
ressortir. On avait pu trembler, on avait pu douter ; M. Praneuif tait la ; I'obstacle avait dte franchi, la difficultd s'dtait
aplanie, le morceau 4tait achev4. Et M. Praneuf, aves une
moue imperceptible, lancait partois une reflexion. drolatique
et puis, avec une tranquillite parfaite, tournait la page pour
faire chanter autre chose, avec les memes ditficult•s, le
mOme brio, le meme succes.
vous ne savez pas sufY
M. Praneuf ne disait jamais :
flsamment votre partition, vous craignez de rester & moiti6
chemin, je suls la, tout marchera bien P. nI ne le disalt
pas : ce n'4tatt pas dans sa facon de proceder ; mais chacun
sentalt qu'il en 6tait ainsi et chacun, apres une experience
ou deux tout au plus, avait conflance. C'est, semble-t-l,
dans son habileth A diriger un chceur et A faire ex6cuter
des morceaux, m4me difficiles et dangereux, que M. Praneuf & montr6 le plus de maltrise. C'est du moins ce.que
les profanes 6taient plus capables de voir.
Que l'on chantAt du Boyer, du Perosi, du Praneuf ou du
Palestrina. les tournants dangereux 6taient franchis, les
nuances soulignees, le morceau- enlev6 et tout s'achevait dans
une finale Wclatante. Un technicien sans doute eot pu noter
des points faibles, mais dans I'ensemble c'6tait satisfaisant
et p4rfois meme brillant. D'autant plus que les morceaux.
par eux-memes, etalent magnifques et blen cholsis et que
seul un Beotien eat pu, & cette audition, rester Indifferent.
Le bon gros curd de Bonnut, M. Lafourcade, disait avec
esprit apres avoir entendu du Palestrina vivement enlev6 :
a Le Palestrina est comme une course de chevauz o7. chaque
jockey s'elance sans s'occuper apparemment de ses voisifn,
s'engage 4 une allure folle, s'arrEte tout 4 cbup, caracole,
se cabre et repart au grand-galop. On a I'apprdhension de
pietlnements fi ereux, de melees confuses, de chutes lamentables. Et puis, comme par enchantement, I'on constate que
tou, partis n'importe quand (semblatt-U), arrivent ensemble
au but, dans un ordre parfait. Le Palestrina, aprws un tohubohu apparent et qut n'angoisse que les profanes, s'achove
dans un triomphai hallalt. v
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ou du moins, si les executants ne sont que de modestes
61Bves de grec et de latin, 11 y faudra la baguette imp6rative, souple et sore d'un M. Praneuf.
L'on a fait allusion aux compositions musicales de
M. Praneuf. Ce vener6 confrere a donn6 en effet de multiples cantiques (3), motets et cantates. L'on n'a pas la pr&tention ici de les analyser. Quelques reflexions cependant
s'imposent. Certains des cantiques de M. Praneuf, * A la
Vierge puissante B, par exemple et a Humble Vincent de
Pauls ont franchi les frontieres du Berceau et sont connus
un peu partout oh 11 y a des Lazaristes et des Filles de la
Charit6. Mais ces eantiques avalent une intenslt4 de vie
beaucoup plus saisissante lorsque M. Praneuf en martelait
les couplets de sa voix nuancee. metallique et jamais fatigude. * La Vierge au manteau d'azur, & la robe dtoilte *
semblait dtendre sur toute la chapelle, comme une draperie
soyeuse, sa protection. Saint Vincent aussi, selon les circonstances, 6tait invit6 avec une vehemente insistance &
protdger sa malson, dans la mesure meme oi Dieu a rendu
grand et puissant celui qui se faisait si petit.
M. Praneuf semblait aimer ces deux cantiques de fagon
particulibre ; les paroles visiblement lul plaisaient, ccmme
d'ailleurs tous les morceaux composes par M. Droutt. On
1'a entendu, vingt ans plus tard. raconter comment la pibce de vers de M. Sarloutte sur saint Francois Xavier I'avait
excit6 (4). Saint Francois s'6lance b la conquate des Ames
(3) D6ja en 190, se sourenant des beurenses ann4es de Montpellier,
M. Praneuf collaboralt au pr6cieux (et trop pen connu) Cantional (21 pages) : un volume A l'usage des dilettant• de la muslque (Cl Annatls 1902 p. 471-472). Le savant et aussi le pobte, M. Ren6
Flament, alors professer au Grand Sdmlnaire de Montpelier, mettatt sur pleds ce savoureux recuell, qu'approuvait M. Francois Verdier, vicaire general et sup6rieur du Grand Seminaire. Dans cette
publication on ne tro-ve pas moins de 22 pieces signees Joseph
Praneuf : de genre et de style fort divers. C'est une lalble partler
de celes qu'll a crites. En 1910, en sept fascicules, parns clez
salection de 25 do ses
Biton 6diteur, M. Praneut publiait unn
piles : Behos dU Berceuu de Saint Vincent de Paul. En 19A, i
ancien de SalntConstantine.
ddliait & Mgr Bessire, eveque de
Pons, Une cantate & Saint Augusti., 66que d'Hippone. Cette. e
marquable page de musique, comma nombre d'autres, nont 6t0
que simplement polycoples par l'auteur dont nl plume et 'lcriture musicale etalent un don divin (note des Annmle).
Note 6
Dieu t'appelle et tu pars sans regret, s~n murmur*
Debout comme un gant, pour courir ton chemnin
Tn pars, et ton vol d'algle a sous son envergre
Le Tage aux sables a'or et le Gange saps fin.
2
Tn prials, ta prechals la croix et le bapteme,
Et les pauvres balsalent la trace de tes pas.
Les paissants A tes pieds Jetalent lear diademe
Mais la moisson talt trop rude i tea seals bras
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comm* un g6ant, a du Tage au saDbe d'or usqu'at Gange
sans fin. a La, M. Praneuf voyalt miroiter la mer de pallle
aux pieds de la ville de Lisbonne, toute blanche sur ses collines bleutdes... Et le Gange sans fin. Cela restaft myst6rieux, nebuleux comme 1'Inde ellememe a I'ame multiple et
inexprimable. M. Praneuf, comme 11 le racontait, avait pris
la plume, et il avait compos6 ce cantique avec une passion
vibrante et un frisson d'infini.
Et la cantilene A Notre-Dame de Buglose (5), a Quand dans
les sillons, la lande en fleur s'6veille s ? M. Praneut a racontd. dgalement quelque 20 ou 30 ans apres, comment la
podsie de M. Canitrot l'avait transport6. II ruminait ces
vers en allant & Buglose pendant que Louis, le cocher, d'un
fouet ddbonnaire, laissait prendre au vieux cheval son petit trot paresseux. M. Praneuf se laissait bercer an rythme
3
Le z2le usalt ton corps, l'amour brisa ton ame
Et tu tombas bless6, dans un dernier effort,
Croix en main, loie an coeur, serrant ton oriflamme.
Comme un preux fatigu6 s'agenouulle et s'endort.
4

Tu donnas & ton otl vdtgt sceptres et ringt trSnes I
Va. monte an Clel I Recols ton salaire, Xavier !4
Pour ses apotres, Dieu garde encore des couronnes
Ton tront ceint la plus belle I oh i sols fler, chevalier.
Befrain
Nous te sulvrons Xavier, hbros guide et modale
Fiers comme tot, joyeux lyres d'ardeur
Arme nos bras, guerrer, 6chauffe notre zile 1Entends nos voix pousser ce cri d coeur :
Passer les mers, sauver une Ame d'infldle
Et s'll le aut, mourir pour vous, Seigneur I
Be/rain final
Nous te surlrons Xavier, an cel mere patrie
Fiers comme tol, joyeux, ivres d'ardeur,
Ton sort est beau, guerrier, ta mort nous fait envie.
Entends nos voix posser ce cri du coeur :
Passer les mers, A Dieu donner galement sa vie
Et pour Jamais Jouir de vous Seigneur.
Note 5
I (Le sctuatre)
11. (La statue)
1
1
Quand dans les slllons
Pauvres orphelins
La lande en fleurs s'rvelle
Vers ton blanc sanctuaire
Aux premiers rayons
Par tons les chemins
De l'aurore rermeille
Retrouver une mbre
Quels gals carillons I
Vont lea pIlerins.
.2
9
LA haut su le mur
La couronne au front
Refleurit ta bannibre
Tu tr6nes souriante
De lys et d'azur
Et ton eilant blond,
Et sme sa pribre
TU 'offres conflante
Dans l'air da dcel pur
A tout vagabond
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regulier de la voiture et peu a peu il se mit & scander les
vers d'apres la mesure indiquee par le cheval. II mit des
notes la-dessus ; le cantique 6tait compose. C'est peut-etre
le plus beau de tous ceux qu'll a composes, et ii est certain qu'il a suscit6 bien des enthousiasmes.
M. Praneuf, pendant 40 ans, a done v6cu des heures
exaltantb au milieu de ses chanteurs qu'il a su toujours
3

De tes anges d'or
La garde 6bloissante
Prenant son essor
Adore. velle et chante
Sur Ie doux trdsor.
4
Quand flnit le jour
La cloche sonne lente
Dans la grosse tour,
Et chante & roix dolente
Les hymnes d'amour.
Refrain
0 Vlerge de Buglose,
Nos chants dans ta malson
Monteont en oraison
0 Vierge de B4glose L
II.

IL'Atofre)

Da Verbe fait chair
Le doux sourtre rose
Semble un parfum clair
De fleur & pelne 6close
Exha6 dans 1'air.
4

Lul, 14ve la main
Pour nous b•nlr sans cea
Et, contre ton sein,
Console la ddtresse
Du pauvre sans pain.

Befrain
O Beine de Buglose,
Aux pecheuas A genoux
Que ton sourire est dour.
O BRene de Buglose I
IV.

(La prLre)

Mais to disparals
des eaux noires
lone
je
Sous
En ces jours mauvals
Tes ils pleuralent tes gloires
Aux bords d'un marals.

Pour etre vainqueur
Pour combattre sans trve
Prends-mol sur ton coeur,
Car t'aimer c'est le r@ve.
L'unique bonehor.

Ta smalvas sourent
Dans la plaine grisatre
AUx paurres revant.
Un pauvre petit p&tre...
C'etait ton enfant

De ton ils Jdsus
SFrres nous voulons
De son sang issus
Pulsse-t-4
reconnaltt~
En nous ses 6n1s.
3

A genoux baisse
Sur les apres bruyeres.
Fleurant ton passe
I baisait les poussibres
De 1'autel bris6.

Quand viendra la mort

To le relevas...
Aux plalas, sous le chasme
Tu menais ses pas...
n te fit uv royaume
De ses vailants bras.
Refrain
0 Reine de Buglose,

Mais revellie-nous
;
Dans la douce Patr
Nous t'en prions tous,
Entre toutes b8nle
Vierge A deux genoux.
Befrali

De tes bras tout puissants
Protbge tes enfant&
O Reins de Bugloe I

rtre.

Sonner 1'heure dernl.e,
Mere, sans effort,
Ferme notre paupitre
Ton entant s'endort

O Vierge de Buglose,
Ferme-nous done les Yreu
Pour las ronrir aux leoux
o Vierg de Busglos
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s'attacher, dont ii a 6largi les horizons et fait vibrer les
Ames. 11 s'6tait adapt6 au milieu languqdocien dans son
entance et sa jeunesse ; avec la meme facilit 11 s'adaptera
au milieu gascon dans son Age mnr et 11 y prendra racine
jusqu'A sa mort. 11 sortira peu et restera confin6 dans ses
devoirs professionnels avec la r6gularit6 d'un benedictin
ou d'un chartreux, car U rdalisera & la lettre le prdcepte
de saint Vincent qui veut que ses missionnaires soient
Schartreux 4 la maison a. Sa vie consistera & faire des
repetitions de chant, a diriger sa a schola a, a faire ses
classes. Tout le rests du temps, 11 le passera dans sa chambre
A etudler, compulser des notes, preparer ses multiples seances, de sorts qu'il sera toujours pret lorsque 1'heure sera
venue d'excuter une cantate, de chanter une messe en
musique, de delasser 14 communautd par une piece de th6itre ou de la charmer par quelque morceau polyphonique
de choix. U sera 1, toulours, 6 l'heure annoncke avec une
ponctualith de modeste pion de college. Les artistes ont
la r4putation de suivre leur fantaisie et d'en prendre a
leur aise avec les reglements : M. Praneuf meritera l'Apithete d'artiste autant que quiconque, mais 11 sera appliqud
comma un novice toute sa vie, a sa tAche quotidienne
qu'il remplira avec un soin scrupuleux. Et il fera cela,
d'ailleurs, de I'alr le plus naturel du monde et avec une
parfaite e61gance.
Lorsqu'apres la grande guerre, le superieur de Buglose,
M. Miremont voudra donner du lustre aux pllerinages diocesains et attirer les foules 11 appellera M Praneut. M. Praneuf, chaque annee, se rendra a Buglose tous les jours
de 1'octave du 8 septembre. 1 jouera de rorgue, U chantsra, fi fera sonner le carillon, 11 stimulera les processions.
Sa silhouette barbue deviendra pour tous les Landais un
personnage ins6paiable du paysage de Buglose. On le regardera avec admiration ; on se racontera tout bas ses
prouesses musicales auxquelles ces braves gens ne savent pas
du reste donner une vraie valeur. M. Praneuf, toulours aussi
simple, et avec son originalite propre, continuera ses bons
offices, jusqu'W la mort.
I ira aussi a Paris, & la maison-mere, pour diriger les
chants dans certaines circonstances particullarement solennelles. I Ie tera avec sa maltrise coutumibre puts, ii reviendra dans sa maison, recommencer son humble travail
quotidien. Jamais on n'a pu noter dans ses gestes, ou son
air, on ses paroles, le moindre soupcon de vanitm. Autour
de lui, 11 y avait des chuchotements d'admiration. On se serait bien garde de les exprimer tout haut en sa presence ;
1'on elt 6dt mal accueillL
Le Berceau pendant le rbgne musical de M. Praneuf, et,
en grande partie, grce a lui, a va des journ6es magniflques, de brillantes seances r6creatives, et aussi I a prid,
comme le souhaitait Pie X, sur de la beaut6. Des gendrations successives d'614ves, au milieu de 1'ardeur excitante
des classes, ont gott6 la douceur de vivre et ont aime la
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maison. Le maitre de chapelle Iut un splendide animaleur
de gott artistique, un excitateur ardent d'enthousiasme...
SVivre sans reve, qu'est-ce ? * demandait un heros de la
Princesse lointaine. Combien d'dcrivains chevronnes, voire
mime d'academiciens, lorsqu'ils iont un retour sur is passe, ne parlent qu'avec tristesse des murs gris et mornes
oh ils oat fait leurs etudes. Le college pour eux n'6voque
que des souvenirs d'ennui, d'isolement moral et parlois
de rancoeur. Pour les anciens eleves du Berceau, la m6moire d'un M. Lacour, d'un M. Serpette, d'un M. Degland,
d'un M. Praneuf (pour ne parler que de quelques disparus)
ressuscite automatiquement des jours ensoleilles et des moments delicieux. A tel point que les Anciens veulent, au
moins une lois chaque annde, revivre les heures joyeuses
de leur jeunesse. Ils out fondd une Amicale o. its veulent
revivre leurs reves.. Chaque annee, ils reviennent 6 la
vieille maison, toujours chOre A leur cour. Et 1, intensdment, a doses de suralimentation si l'on peut dire, il faut
leur servir, en quelques tours d'horloge, ce qu'ils ont savour6, autrefois, a longueur d'anndes. Et naturellement c'est
A M. Praneuf qu'echoit le rble principal. 11 est bon de pr6ciser que M. Praneuf ne fut pour rien dans la formation
de 1'Amicale. S'il a 6t6 tres chatouilleux sur ses pr6rogatives, ii a toujours 6et tres delicat pour ne pas faucher,
comme on dit, dans le pry du voisin et nul plus que lul ne
s'est gard6 pour aller sur les brisees des autres. Pendant
toute sa vie il s'occupera de ce qui concerne son office,
il en tera sa chose et y donnera ses soins exclusivement,

meticuleusement, mais personne ne pourra jamais lui re-

procher de s'etre ingdr6 dans ce qui n'Otait pas de son
ressort. L'Amicale s'est donac ond4e en dehors de lul- et,
1l dessus, 11 faudrait interroger les anciens 6leves. M. Torchard. M. Verges, M..Lalanne, M. Pierre, pourraient, sut ce
point, apporter des precisions. Mais I'Amicale une tois fondde et organisde par ses crdateurs et parrains, une fois ddferlde la vague envahissante et tumultueuse des anciens,
c'est M. Praneuf qui va jouer, encore ici & cause m8me de
son office, un role de premier plan.
Les anciens d61ves d'une maison, heureux de revoir les
vieux murs remplis de souvenirs (objets inanimts avez-vous
done ume dme 7) et de se retrouver aprds plusieurs anndes
d'absence, n'ont qu'un ddsir : redevenir jeunes, en esprit,
pendant quelques heures, et retourner au labeur quotidien,charges comme des a accus * aprbs une journde de liesse.
Instinctivement done ils se tournaient vers M. Praneuf et
leurs yeux disaient, .suppliants : 1 Administrez-nous, comme
en pilules vitaminnes, tout ce qui constitue essentiellement
1'Ame du Berceau, pour que nous repartions .ensuite, avec
plus de courage. * Et pour ces grands enfants il fallait ressusciter en plein mois de juillet, sous le vieux chdne, la
cdrdmonie de l'Ave Marls Stella qui, normalement ne se
chante que chaque soir pendant le mois de Marie. Ce chant
de 1'Ave Maris Stella a son cachet propre. C'est 'heure du
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crepuscule oh les amunaux domestiques revenant du p&turage passent, par groupes lents, devant la statue oti les
cierges brasillent dans le creux du grand chnne. A cet Ave
Maris Stella, charge de poesie. M. Praneut avait su donner,
dans son charme rustique, une splendeur encore inWgal6e.
II avait compose, d'apres un vieux rythme lyonnais, des
strophes d'accords pleins et qui se ddroulaient dans la
campagne avec une magistrale qui6tude dans la paix du
soir. Les Anciens, dont le regard se tourne vers le dedans
& mesure qu'ils avancent en age et sont *meurtris par les
6preuves de la vie, savouraient en silence ces a Ave a
pleins de douceur. M. Praneuf, pour eux, d6ployait toute
la souplesse de sa voix de tAnor, toujours moelleuse et
nuanc6e ; les jeunes eleves, qul devenaient momentandment
graves au contact des aines, faisaient passer dans leurs accords les richesses eparses de leur sensibilitd & fleur de
peau. C'6tait une priere 6mouvante : les a accus * se
chargeaient.
Mais le programme, s'il donnait beaucoup & la prlire,
n'avait pas oubli6 le cote rdcratit. Les anciens 4leves etaient
lez h6tes de la maisen, i fallait les distraire, iU fallait les
amuser. Et ici encore c'etait M. Praneuf qui intervenait,
d'office, si l'on peut dire. A tous ces hommes mars et a
tous ces barbons dont le poil grisonnait et qui risquatent
d'oublier leurs classiques et meme leurs romantlques, l'on
servait quelque repr6sentation theatrale ou l'on riait A
pleine bouche devant les fac6ties d'un Labiche ou les satires d'un Molibre. On bien, selon les cas, M. Praneuf donnait une seance de musique. Assis A 1'harmonium, ou au
piano, il chantait... Mais ce qui rehaussait le charme de
son chant, c'6taient les commentaires profonds et, par endroits, amusants qu'il en donnait.. La verve de M. Praneuf
Atait inepuisable ; quand 11 parlait musique 11 n'avalt qu'&
ouvrir la bouche et les reserves de sa vaste culture aillis
saient en cascades interminables. On souriait, on se laissalt bercer et puis, par a coups, largement on s'esclaffait et
les applaudissements crdpitaient M. Praneuf prenait alors
son air d6sabus6 et comique qui etait une de ses originalitos, et la seance continuait dans une atmosphbre encore
plus chaude et plus Intense. Les tres anciens qui n'avalent
pas connu M. Praneui quand ils 6taient lbeves etaient d6flnitivement conquis et, d6sormais, le reconnaissaiert pour
mattre. Encore une heure ddlicieuse qu'ils venaient de passer grace au talent du maitre de musique.
L'on allait se coucher l&dessus (aprbs une bonne pribre
Ovidemment) ; 'on dormait le. moins possible pour ne pas
soustraire au culte du souvenir ces heures pr6cieuses et, le
-lendemain, l'on se retrouvait A la chapelle oh se caldbrait
une messe pour les membres defunts de I'Amicale. Ici, encore, M. Praneuf, A 1'orgue, faisait monter les 1lans de toute l'assistance et chantait pour les chers disparus quelquesuns des beaux morceaux de son r4pertoire. C'etalt une
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messe bass ou chacun prialt, et surtout, repli6 sur luim4me, m6dltait.
U y avait ensulte, coup sur coup, la reunion annuelle ou
I'on faisait le bilan, financier et moral, de I'annee..., puis
le diner anima, meme bruyant, surtout a 1'heure des toasts.
M. Praneuf, qui n'intervenait jamais que lorsque son otfice I'y contraignait, restait effac6 comme un novice dans
son coin.
Mais lorsque venait I'heure du salut solennel, avant le
*depart des h6tes, M. Praneut reprenait son role d'animateur. L'orgue d6versait ses melodies avec liberalit6, la
schola sous la direction toujours vigilante du maestro excutait quelques beaux motets en chant polyphonique. Et.
apres la reposition du Saint Sacrement, la voix de M. Praneuf eclatait, toujours flexible, toujours modulee,. toujours
nuanc6e pour mettre les partants sous la protection de la
sainte Vierge ou de saint Vincent de Paul. Cette voix n'avait
plus sans doute la puret6 de timbre du jeune professeur de
1900, mais elle avait toujours la meme souplesse, la mnme
agilit6 et la meme puissance de portee.
Chaque ann6e les anciens reviendront, et chaque fois ils
retrouveront M. Praneuf & son -poste. La barbe blanchira,
la d6marche sera moins degagee A mesure que vTendra la
vieillesse, mais indefiniment ii semblera conserver son dynamisme de boute-en-train prestigieux et sa voix paraitra
inaltdrable.
IndBflniment ? Non. Le d6clin inexorable le travaillait sournoisement Lul non plus ne serait pas 6pargne. Lorsque de
Roncevaux, Roland, sur le point d'expirer sonnait du cor
pour appeler i l'aide Charlemagne, 1'empereur A la barbe
fleurie reconnut au son brisd de l'olitant que les forces
du noble paladin baissaient et que la fin etait proche.
Semblablement: apres bien des annres, on s'apercut que
la voix de M. Praneuf, comme certaines cloches qui ont
trop longtemps vibrd, rendait des sons insolites. Elle. n'obissait plus, semblait-il, au g6nie interieur qui la poussait.
Les doigts couraient toujours aussi agiles sur le clavier,
le goft musical 4tait toujours aussi vivace, mais la voix,
la belle voix de bronze, si nuanc6e et si expressive, se faussait. Ce fut dans 1'entourage du Maitre de 1'tonnement,
puis une douloureuse certitude qui de plus en plus s'implanta. M. Praneuf, comme si nul changement ne s'dtait
produit, continuait & chanter et a diriger les chceurs. Et
de plus en, plus devenait dvidente, dans son entourage,
l'irrdmddiable dechbance.
S'en rendait-il compte lui-meme. Aurait-il fallu l'avertir
que le temps de la retraite avait sonn6 pour lui T Son vieil
ami, le fameux pianiste Francis PlantO, avait eu la sagesse
aux approches de la vieillesse, de renoncer a jouer en
public pour ne pas compromettre une renommbe l1gitimement acquise et glorieusement conservde. M. Praneuf, lui,
n'avait jamais' travailld pour la renomm6e. II avait simplement rempli sa tAche quotidienne - en chantant puis-
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traction frivole, encore moins un instrument de vanitd. a

Les deux signataires de cette affirmation ont v6cu,' l'un
aprbs I'autre, ou mieux, 'un dans l'autre, plus de 30 anndes cons6cutives au Berceau ; ils sont done qualifids pour
prononcer ce jugement en connaissance de cause. Ce rdsum6 lapidaire de la carribre professorale du cher disparu
en dit bien long sur I'unitd morale d'une vie qui, par
instants, paraissait tr6pidante et dissipee et qui fut en rdalit6 zegle. m6thodiqu6 et meme austere. Le gros public
facilement impressionn6 par certains r6les brillants qui
mettent quelqu'un en relief, s'imagine volontiers que tel
virtuase admire 'passe ses journdes au .bruit retentissant
des cymbales et peuple, tchaque nuit, ses reves d'harmonies
fabuleuses. Ce n'6tait pas du tout le cas de M. Praneuf lequel, & longueur de semaine, remplissait mnticuleusement
et scrupuleusement son metier de professeur. Et c'est parce
que rien, dans cette tAche modeste, ne frappe I'imagina.
tion, qu'il convient dry insister.
Au Berceau, A Buglose, & Dax, en ecoutant les chants, en
entelidant les joyeux carillons, en s'exaltant aux modula.
tions de l'orgue, en admirant la voix du t4nor infatigable
qui se r6percutait sous les voites et animait les chceurs,
beaucoup d'admirateurs, - touristes on pOlerins, - pouvalent dire : a En voill un pour qui la musique est tout s.
Eh bien I non, la musique n'etait pas tout pour lu. Le
lendemain, le surlendemain et les jours suivants, les memes
admirateurs auraient d6couvert un M. Praneuf tr"s different, s'ils avaient possdde I'anneau de Gyghs et avaient
p~netrd, invisibles, dans les salles de classe oi le profes-

seur enseignat. Ils auraient vu, 1, un M. Praneuf tou-

jours plein de bonhomie, certes, et de verve, s'enthousiasmant avec facilitd, mais occupd & son humble t&che comme
le plus modeste maltre d'4cole. IIn tait indiscutablement un
bop, un excellent professeur. Mais cela ne fait pas auiant
de bruit qu'un orphdon en voyage, cela ne franchit guere
les murs d'une maison et cela risque parlois de passer
inapercu meme pour un certain nombre de ceux- qui en
b4nflcient. Pour combien d'dlves un professeur n'est-il
appr6ci que plus tard, lorsque mOris et assagis, les cancres de nagubre reviennent sur le pass6 et se disent : a Je
n'y avais pas pris garde et je ne I'avais pas assez remarqu6, tellement alors cela me semblait chose naturelle, mais
vraiment les classes de M.. Praneut dtaient interessantes,
instructives, formatrices s. Avec raison en eflet I'on a
donnC depuis longtemps cette regle de conduite : a Vous
voulez juger votre' professeur I ne vous prononcez pas tout
de suite. Dans 10 ans vous le jaugerez avec plus de s6ranit
Pour ce qui concerne M. Praet d'exactitude. Attendez I
neuf plusieurs temoins ont etd interrogds. Les uns avalent
ete ses eleves 1i y a quelque quarante ans (au debut), d'autres 1 y a 20 ou 15 ans (dans la pleine maturite), d'autres
dans les toutes dernieres annes (c'est-&-dire au declin).
Certains de ces temoins ont vecu comme professeurs au
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nous ont habitu6s & tant de fantaisies I Aussi est-il
bon d'insister sur ce point et de r6peter ce que publiaient
les Annales (t. 105, p. 352) an sujet du v6ner* d6funt qui
I se consacrait sans r6serve d la tdche drhstorten et ne
donnaft d la musique que les instants ncessatres d la prd,
paration des offices. Elle e fut amais pour lit une dip-
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Wt6ses B1Bves 11 y a quelque quarante ans (au debut), d'autres fl y a 20 on 15 ans (dans la pleine maturitd), d'autres
dans les toutes derniAres ann6es (c'est-k-dire au declin).
Certains de ces t6moins ont vecu comme professeurs an

.- 416 que c'etait son office - et il est assez d'usage, parmi les
pratres, qu'ils usent leur vie jusqu'au dernier souffle au
service de Dieu, tant qu'ils se sentent des forces. Et M. Praneut se sentait encore des forces. II 6tait toujours un remarquable organiste, un excellent professeur d'histoire et
de gedgraphie ; le « d6mon a de la musique, pour parler
grec, le tenait toujours tout entier, et ses doigts dont les
phalanges, a force de s'abaisser sur les touches, s'ataient
recourbdes en bec de Vautour, avaient toujours la meme
dextdrit. L'on aurait aim6 qu'il se rendit compte lui-mrme*
de son 6tat de surdite et qu'il cessat de chanter. A un mqurant qui rAle dans son lit on va dire, avec plus on moins
de menagements, qu'il taut songer au grand depart et recevoir les derniers sacrements. Mais A un homme encore
valide et qui veut travailler jusqu'au bout, comment insinuer que le moment de I'abdication est venu I D'autant que
M. Praneuf avait exercA, pour tout ce qui conoerne le
chant, une sorte de dictature acceptee de bonne grace par
tout le monde et monopolisait assez volontiers tout ce qui
se rattachait a la musique.
Et pourtant il baissait, c'dtait visible. 11 n'avait plus le
meme allant et, I'hiver sirtout, il n'6tait plus que rombre
de lui-meme. Pourtant, par A-coups, il retrouvait encore
ses elans d'exub6rance m6ridionale et il pouvait se donnei
A lui-meme l'illusion qu'il travaillerait encore assez longtemps, jusqu'au bout. Et malgrd tout il s'isolait de plus
en plus. De plus en plus, il faisait songer au lion de la
fable, qui est devenu vieux. Ceux qui l'avaient connu dans
l'apog6e de son talent et le regardaient toujours a travers
1'aurdole des jours passes souffralent de le volr ainsi et
respectueusement se taisaient. Les autres, les tout jeunes
qui ne voyaient que la d6cr6pitude, riaient trop facilement,
s'attardant surtout A noter certaines manies de vieillard
qui est devenu frileux, s'emmitoufle exag6r6ment et craint
A l'excas les courants d'air. Les derniires annees de M. Praneuf ont Wt, humainement parlant, une lente glissade vers
la diminution et l'aneantissement.
Quant & lui, par tous les efforts de sa vie int6rieure, Ul
se rapprochait de Dieu.
II. - Le professeur d'histoire et de geographie.
M. Praneuf, comrie on I'a de6j dit, avait AtA nomm6 par
M. Serpette professeur d'histoire et geographie. Ce poste la,
il le rempIira pendant 43 ans, comme celui de mattre de
chapelle, avec la meme conscience professionnelle et avec
le meme succs.
On pourrait peut-4tre croire que la musique, chez lul,
primait tout et risquait de faire oublier le reste ; les artistes nous ont habitues A tant de fantalsies I Aussi est-il
bon d'insister sur ce point et de rdpdter ce que publiaient
les Annales (t. 105, p. 352) an sujet du vdner6 dafunt qui
a se consacrait sans reserve 4 la tdche d'htstorien et ne
donnait 4 la musique que les instants ndcessaires d La preparation des offices. Elle ne fut jamais pour lui uin dis*
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traction frivole, encore moins an instrument de vanitd.
Les deux signataires de cette affirmation ont v6cu,' 'un

apres 1'autre, ou mieux, lun dans 1'autre, plus de 30 annes cons6cutives au Berceau ; ils sont done qualifles pour
prononcer ce jugement en connaissance de cause. Ce rdsumd lapidaire de la carriere professorale du cher disparu
en dit bien long sur 1'unitd morale d'une vie qui, par
instants, paraissait trepidante et dissip6e et qui fut en realite6 xgle, m6thodique et meme austere. Le gros public
facilement impressionn6 par certains r6les brillants qui
mettent quelqu'un en relief, s'imagine volontiers que tel
virtuoso admir 'passe ses journies au bruit retentissant
des cymbales et peuple, Ichaque nuit, ses rives d'harmonies
fabuleuses. Ce n'etait pas du tout le cas de M. Praneuf lequel, & longueur de semaine, remplissait m6ticuleusement
et scrupuleusement son metier de professeur. Et c'est parce
que rien, dans cette t&che modeste, ne frappe I'imaginalion, qu'il convient dey insister.
Au Berceau, a Buglose, A Dax, en 6coutant les chants, en
entepdant les joyeux carillons, en s'exaltant aux modulations de 1'orgue, en admirant la voix du tenor infatigable
qul se r6percutait sous les voites et animait les choeurs,
beaucoup d'admirateurs, - touristes ou pelerins, - pouvaLent dire : * En voila un pour qui la musique est tout R.
Eh blen I non, la musique n'etait pas tout pour luL Le
lendemain, le surlendemain et les jours suivants, les memes
admirateurs auraieat decouvert un M. Praneui tres diffdrent, s'ils avaient possd6e 1'anneau de Gyges et avaient
penetrd, invisibles, dans les salles de classe oti le professeur enseignait. Ils auraient vu, ia, un M. Praneuf toujours plein de bonhomie, certes, et de verve, s'enthousiasmant avec facilite, mals occup6 & son humble tAche comme
le plus modeste maltre d'ecole. Rn tait indiscutablement un
bop, un excellent professeur. Mais cela ne fait pas autant
de bruit qu'un orpheon en voyage, cela ne franchit guere
les murs d'une maison et cela risque parfois de passer
inaperQu meme pour un certain nombre de ceux- qui en
bntlficient. Pour combien d'eIbves un professeur n'est-il
apprdcid que plus tard, lorsque maris et assagis, les cancres de nagutre reviennent sur le pass6 et se disent : a Je
n'y avais pas pris garde et je ne I'avals pas assez remarqu6, tellement alors cela me semblait chose naturelle, mais
vraiment les classes de M. Praneuf etaient inthressantes,
instructives, formatrices v. Avec raison en effet I'on a
donn6 depuis longtemps cette r6gle de conduite : a Vous
voulez juger votre' professeur I ne vous prononcez pas tout
de suite. Dans 10 ans vous le jaugdrez avec plus de s6rnniT6
et d'exactitude. Attendez I * Pour ce qui concerne M. Praneuf plusieurs t6moins ont t6dinterrog6s. Les uns avaient
dtd ses 6l1ves 11y a quelque quarante ans (au debut), d'autres ily a 20 ou 15 ans (dans la pleine maturit6), d'autres
dans les toutes dernirres annees (c'est-&-dire an declin).
Certains de ces temoins ont vecu comme professeurs an
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Berceau, Agalement A des 4poques diff6rentes et ont vu de
pres M. Praneut pendant des ann6es. Tous ces t4moins ont
ete unanimes & dire que toujours M. Praneuf a 6t6 un
professeur remarquable et un pedagogue trse sdrieux.
S'il n'est pas nacessaire d'etre aussi savant que M. Pouget pour etre un bon prolesseur, il y a cependant des conditions indispensables. I1 taut d'abord posseder soi-meme
ce que l'on doit enseigner aux autres. Et 11 taut ensuite
transfuser sa science dans i'intelligence des 61eves. Cromme
un 6leve n'est pas un vase passif dans lequel on d6verse
une doctrine, mais un etre vivant qui doit r6agir et s'assimiler ce qui lui est enseign6 (actio est in passo) il en r&suite que l'Mleve dolt travailler, et pour qu'il travaille il taut
qu'il soit attentif. Et l'eleve sera attentif si le professeur
salt kcarter, par le maintien de la discipline, la dissipation,
et surtout s'il est int6ressant et retient 1'esprit volage de
l'enfant. En resume : science serieuse de la part du professeur, prestige qui maintient la discipline, art d'enseigffer
qui captive l'attention. Ces qualits londamentales, M. Praneuf les a possedees & un degrde minent.
D'abord ]a competence personnelle a On ne sait bien que
ce que I'on a enseigr., * aimalt a rEp6ter un professeur
averti. Un 1Blve se contente facilement de 1'M peu pres ;
un amateur estime qu'il est suffisant de se tenir - grosso
mode - au courant, par la lecture des journaux, revues
et livres lus plus ou moins distraitement selon les hasards
de la mode ou des circonstances. Un professeur ne peut se
contenter ni de i'A-peu pres ni d'une connaissance superflcielle. Un film de cindma n'approfondit pas assez une
question.
1 doit etudier ses manuels, loupe en main, si l'on peut
dire, pour lire entre les lignes et voir, sous chaque mot,
une inflnitd de points d'interrogation qui se posent. Et d'ailleurs, si les 61Bves travaillent et ont la curiosit6 6veillee,
ils soulbveront inevitablement une multitude de difficult6s
qui 4'attachent au texte. a Timeo hominem unius Ubrit
je crains I'homme d'un seul livre, a-t-on dIt. Pour bien
posider un livre, il est indispensable de Ie completer par
quantite de volumes, et mrme parfois des bibliothaques entibres ne sont pas de trop.
M. "Praneuf, dAs le commencement de sa carriere professorale au Berceau, se plongea resolument dans les 6tudes historiques et geographiques et, pendant 43 ans, 11 eut
& coeur de toujours se perfectionner. Ses manuels, qui
s'dchelonnalent de la classe de
& la philosophie, il les
connaissait comme le laboureur connalt son champ, commlartisan connalt son atdier et chacun de ses outils. En
dehors des manuels, combien d'ouvrages n'a-t-ll pas lus ?
Chaque annee de nouveaux volumes 4taient parcourus et
annot6s. L'on a gard6 le souvenir de I'dtonnement ing6nu
de certain m6ridional de Normandie, parce que M. Praneuf
venalt de s'atteler aux nombreux volumes de Tite-Live drnt
venait de s'enrichir la bibliotheque du Berceau.
OQu'st-
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ce que cela ? s'dcriait avec candeur cet excellent confrere,
M. Praneuf, depuis 20 ans deja enseigne l'histoire romaine
dans laquelle 11 est tres verse. Quel besoin a-t-il de lire
tous les tomes de Tite-Live dout les recits sont sou ent
melanges de legendes tres suspectes T? M. Praneui, lul, au.
rait pu repondre qu'un professeur doit toujours approfondir
sa matiere ; qu'il doit connaltre les grandes lignes - toile
de fond - et les petits d6tails qui caractdrisent chaque epoque et chaque regne. Et puis, I'Ame d'un peuple n'estelle pas. formee par son folk-lore de legendes antent que
par les pages d'histoire authentique ? Tout comme 11 compulsait les histoires et les legendes de Tite-Live pour mieux
connaltre et faire connaltre & ses eleves 1'Ame de la vinille
Rome, il devorera et analysera les volumes de Gecrges
Lenotre, par exemple, qui nous initient a la petite histoire
et nous ouvrent des horizons illimit~s sur Ine prriade de
I'histoire de France. n lira des piles de livres, de biographies, de monographies et de chroniques. 11 ira jusqu'A
collectionner les articles historiques publies, au jour le jour,
dans les revues et journaux par des spdcialistes dminenus
qui etudiaient une 6poque determinde.
L'on en peut dire autant de la geographie. La geographie
est aussi vaste que 'histoire, puisque le sol et le sous-sol
incitent a 6tudier la formation de notre planete, ce qui mene a I'etude de l'astronomie et de la geologie ; 1'astronomie
pour connaltre notre terre par comparaison avec les autres
planetes du systeme solaire, la geologie pour 6tudier les
phases diverses d'un satellite du soleil qui se refroldit et
passe par une multitude de transformations. Et M. Praneut
se lancera intrepidement dans la geologie. n a mgme, sur
ce-point, devanc6 les manuels officiels.
comment II prdparait minutieusement les
II a det dit djd&
fetes religieuses on profanes pour tout ce qui concerne le
chant, et les seances recrdatives ; comment 11 notait sur
ses carnets, d'annee en annee, ses programmes et ses reflexions avec Ie meme soin qu'un mdtdorologiste enreglstre
les relev6s de ses instruments de physique. Cela formait
pour lul une sorte de coutumter qui lui permettait de dresser ses plans pour ravenir, de corriger, compl6ter, perfectionner son enseignement. T1 en sera de meme pour ses
etudes sur 1'hlstoire, sur la geographie, sur la geologie.
M. Praneuf avait 1'esprit souple ; f1 avait un talent tout
particulier pour faire un recit, construire un schema vivant
d'une epoque historique, d'un lieu geographique. Et pourtant flne se flera pas & sa facilite de parole at a son acquis ; travailleur infatigable, tAcheron laborieux, II continuera jusqu'a la fin de sa vie a s'instruire et &a tudier.
II travaillait et 11 voulait que 'on travaillAt.
Dans une repdtition d'oraison, il y a 20 ans deja - et
ilavait deja alors 22 ou 23 ans de professorat - i falsait
remarquer que le travail, I'rtude, le silence et le recueillement sont n6cessaires .&la vie du professeur et du missionnaire. Et par la meme occasion, I excluait toute conversa-

-

420 -

tion inutile en dehors des recreations, toute visite non n6cessaire dans les chambres. C'dtait une sorte de profession
de foi sur sa conception de a chartreur d la maison a qu'll
voulail r6aliser selon la recommandation de saint Vincent.
C'6tait en meme temps une mise en demeure adressde & tout
le monde de ne pas tenter de le deranger aux heures de
travail.
M. Praneuf avait done la competence professionnelle. Lui
qui aurait desir6 enseigner le grec sut, par obdissance, s'adonner A I'histoire. II fit ses classes d'histoire comme celles
de musique, en exigeant des Ol1ves 1'attention et le travail.
Et cela naturellement, saus avoir & se fAcher, sans avoir
a punir. Ou du moins c'est assez rarement qu'll elevaTt la
voix pour dire avec caime : L Je vais vous mettre un moins
quinze, attention I
11 exerait sur ses jeunes troupes le
prestige du chef qui commande avec bienveillance et qui l'on obeit spontanement. Pourquoi certains professeurs
obtiennent-ils l'ordre et la discipline sans avoir a s6vir et
sans aucune difficultd apparente T On pourrait aussi bien
demander pourquoi les dompteurs peuvent s'imposer aux
fauves sans se faire devorer. Et si 1'on parle de c fluide a
mysterleux et de rayonnement qu'aucun instrument n'a pu
enregistrer encore, i faudrait aussi expliquer les hauts et
les has de ce meme rayonnement puisque le dompteur, le
jolir oil son dynamisme sommellle est attaqud par ses betes et regoit quelque coup de griffe s'il ne se fait pas tuer,
et le professeur qui n6glige de s'entretenir en dtat d'alerte
se falt chahuter. M. Praneuf n'a jamais eu I'attitude du
dompteur qui manie la cravache ; il n'a jimais pris la mine spvbre et rogue du professeur qui veut paraltre terrible,
crie et tempete pour faire peur et prevenir tout d6sordre
n a toujours fait ses classes avec sh bonhomie coutauibre,
faisant reciter regulierement et ponctuellement, donnant des
explications tres precises sur la leon, racontant aussi,
selon les circonstances, des histoires qu'll mimait avec son
talent inimitable qt qui valaient pour les e41ves le meilleur
d6lassement.
n faisait reciter. Cela prenait un quart d'heure chaque
classe, mais ce n'6tait pas, comme on le soufient parfois.
du temps perdu. On 6tudie mieux en effet quand on a la
perspective d'etre interrogb, on fait mieux son oraison les
jours o I1'on doit en rendre compte ; l'on tient mieux ses
resolutions et sa pratique si l'on dolt, en communication,
6tabllr le bilan de son etat d'ame ; 1'on se surveille davantage pour ne pas commettre certaines fautes dont on rougit si 1'on doit s'en confesser. Sans doute rien de cela
n'exclut la conscience ni lobllgation de tout faire, avant
tout, pour que Dieu soit, comme le voulait Jeanne d'Arc, le
premier servt, mais ces moyens humains cadrent avec notre
nature humaine. Et 11 est d'une bonne m6thode de stimuler
la nature humaine en utilisant toutes ses ressources,
en lui faisant donner soA plein rendement. Tout homme est port &A
la paresse, qui est un vice capital ; la Ipt
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de la moindre action se fait sentir partout ; et si de grands
enfants, qui avaient 1'Age d'etre raisonnables, ont revd,
ces dernlires annees, d'un MinistBre des loisirs, 11 ne faut
pas s'etonner que des 6blves, d'instinct, cherchent & en faire
le moins 'possible et ne travaillent que dans la mesure oh
ils y sont obliges.
M. Praheut voulait done que l'on travaill&t. II faisait
reciter un quart d'heure et puis pendant trois quarts d'heure c'est lui qui dvveloppait la legon, faisait ressortir les
grandes lignes d'une dpoque historique, faisait le raccourci
d'un rfgne ou bien, - soit sur le tableau, soit sur la carte, - montrait le d6veloppement d'une nation, son accroissement territorial, les tlvalites avec une autre nation volsine, rivalitks qui tenalent presque toujours aux condiStions geographiques. Et M. Praneuf, selon sa coutume, s'animalt ; les details historiques dont sa m4moire 4tait pliene.
arrivaient en foule sur ses levres, les souvenirs de ses voyages, venalent confirmer ce qu'il affirmait. Et tout cela prenait vie ; la mise en scene, oi i1 tait passe maltre, captivait les BlBves. Des traits historiques, des d6tails comiques, des scenes grandioses, tout cela tour 4 tour etait
raconte, mime, rendu pr6sent. Le temps de la classe passalt
les enfants n'avaient mnme pas eu l'idde de si dissiper :
ils ne s'ennuyaient pas. M. Praneuf, sans doute, faisait assez facilement des digressions, emporte lut-meme par sa
verve, et se lancait avec sa fougue narrative dans des details amusants. Mais les Bleves avaient au moins pendant
trois quarts d'heure su* une bonne heure, suivi et travailld.
Faut-lI reprocher A M. Praneuf ses digressions et ses histoires T Dans une s6ance & l'Academie Frangaise un vieux
professeur chevronnd et particulibrement brillant. Andr6
Bellessort, faisait remarquer spirituellement qu'il n'y a dinteressant et de profitable, pour les elves en classe, que les
digressions. M. Praneuf n'affichait peut-4tre pas la m#me
opinion mais, ce qui vaut mieux, 11 la r4alisait. nI savait
rendre ses classes attachantes, vivantes, intdressantes. Et
les enfants ne retiennent que ce qui les amuse. Combien de
potacbes ont pris plus de goot pour la gdographie, la physique et la mecanique dans les livres de Jules Verne que
dans leurs manuels irms methodiques, tres techniques et
assez mornes. Si 1'on peut procdder par analogie on nous
permettra de dire que M. Praneuf fut, dans 1'enseignement
oral de I'histoire et g6ographie, ce que fut H. Fabre dans
ses lvres sur les a Souvenirs entomologigues v, livres qui
ont enchante 2 ou 3, g6nrations d'etudiants de Dax et que
devoralent m6me ceux qul n'avaient qu'une sympathie assez tide pour les insecteo,"arachnides et crustaces (6). H.
(6)A Dax M. Coste, alos professear de phloesophle, mathmntlques et sciences, avant de e lancer dans les tnudes hiltorlquw.
ourralt avec une complaisance toujours souriante les porte' de
la
ants et faisait lnt-mme bOeacoup de
la bibliothque aux
rdlame en faveur des Uves de Fabre.
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Fabre entraine ses lecteurs dans les details les plus minutieux
sur l'anatomie et les moeurs de son petit monde, decrit en
termes techniques, des pages Wincelantes de verve et d'esprit, conte (entre parentheses) quantitt d'anecdotes qut ne
se rapportent que de tres loin & son sujet, ce qui lul valut
le blame de gens trWs sdrieux et trrs graves. Fabre se rit
de ces critiques et se venge en attirant a soi un grand nombre de lecteurs tandis que ses censeurs sont laiss6s pour
compte. Les a Souvenirs entomologiques D font d'ailleurs
autorit6 et se sont imposAs aux naturalistes officiels euxmemes comme un monument remarquable de science 84rieuse. Fabre a vulgarise l'enseignement scientiflque en le
rendant attrayant.
M. Praneuf - toujours I'on raisonne par analogie - utiUsait la meme m6thode dans ses classes d'histoire et gographie. A vrai dire, si le grand secret doit etre d'instruire
en amusant, ce n'est ni M. Fabre, ni M. Praneut qui l'ont
decouvert. I1 y a ddj& 2.000 ans que le vieil Horace ddclarait:
a 6mne tuttt punctum qut miscuit utle dulci.
Certes, m6rite tous les suffrages, celui qui mele l'utile a I'agrdable.
Et 11 est assez probable qu'Horace lui-mame avait appris la
methode de quelqu'un de plus vieux que lui.
M. Praneuf savait done rendre ses classes intAressantes
et tenir ses dB1ves attentifs. Gr&ce & son imagination, a son
sens artistique et surtout & son talent de narrateur il saurs
se faire dcouter. Mais que l'on y prenne garde, M. Praneut
n'6tait pas de ces professeurs vides et flasques pour qui
l'esscntiel est de passer le temps en attendant que la cloche
le ddlivre d'une corvee pesante. L'on a fait remarquer dedj
comment if preparait ses classes et quelle somme de connaissances 11 emmagasinait dans sa memoire et r6sumalt
dans ses cahiers. La mise en scene, la mimique, les traits
amusants n'etaient que l'exterieur qui enrobait une science
srrieuse, profonde et de bon aloi. L'on ne veut point dire,
pour autant, que M. Praneut elt, dans la presse on dans
les milieux acad6miques un renom d'historien. II dtalt
simplement quelqu'un qui possede parfaitement bien sa
matibre et 11 eat envoy6 promener lui-m6me, d'un beau
geste ironique quiconque 1'eft abord6 en le traitant de
a MaUtre .. Ce qui, chez lui, en faisait un professeur original et golte c'est qu'l savait utiliser son ascendant pour
entretenir une atmosphere studieuse dans sa classe, et mettait
A profit son talent de mise en scene pour accaparer 1'attention des plus volages et les river au travail.
M, Praneuf s'dtait beaucoup instruit dans les livres. II
availt complete son instruction dans les voyages qu'fl avait
eu I'occasion de faire. En r6alitU, 11 ne fut jamais grand
voyageur, 11 fut meme le plus casanier des hommes, mais
11 lui arriva, comme a beaucoup, d'avoir a se deplacer par
office et n-eme quelquefois, quolque plus rarement. pour sa
distractihn. Pendant une trentaine d'annees 11 devra, durant
les vacances, aller pracher des retraites de sdeurs : 11 en profltera pour se documenter sur les r6gions de la France qu'll
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visitera et enrichir sa collection de souvenirs et d cartes
postales illustrees qui lut forment, & la longue, un musbe
des principaux monuments artistiques et des particularir6s
geographiques les plus notables. I16tait artiste, oui, mais
ilaura toujours la conscience professionnelle orientee vers
tout ce qui se rapporte A ses devoirs d'etat. Ses classes d'histoire, de geographie et de geologie seront toujours & la base
de ses excursions et recherches - quand ce ne sera pas la
musique.
Dans les premieres annres de Abn professorat, a I'instigation de M. Serpette, il ira faire un stage & Solesmes chez
les Bdendictins : ce sera avant tout, en plus de Fatmosphere
de priere et de liturgie-oil sa pietd trouvait ample pAture,
pour ecouter chanter le grdgorien ; ce stage et cette etude
lui permettront de corriger, modifier on accentuer ses propres conceptions. Son instinct artistique saisira au vol certaines nuances et interpretations et il saura, de sa voix
delide et fluide, rendre avec bonheur un introit, un graduel
ou un motet. Son chant si expressit sera comme un insinuant
commentaire du texte et de la note, iera comprendre 'idee
sous-jacente que le compositeur y a cachee ou que lui,
I'artiste, y d&couvre, car la musique est pour urx grande
part affaire d'interpr4tation.
M. Praneuf aura r'occasion d'aller dans le P6rigord ; 11
en profltera pour causer musique avec le Chanoine Boyer'
et il en rapportera un recueil de motets et cantiques fort
gotltes. Mais la musique ne lui fait pas oublier qu'i est
professeur de geographie, et cela comporte 1'&tude du sor
et du sous-sol, la formation de la terre, le developpement de
l'humanit6 dans les temps prehistoriques. D'oL visite aux
grottes de Eysies et de Cro-Magnon oil M. Praneuf pourra
se documenter sur place et voir de ses yeux les achantillons
dont ses livres lui avaient dejA donna quelques photographies.
Voila pour l'homme prehistorique. Reste & constituer un
cabinet de mineralogie oi les difltrentes roches 4ruptives
et s~dimentaires seront reprdsentdes par des sp6cimens palpables et permettront aux dl4ves de se rendre compte des
ftrrain dont parlent leurs livres. Et
ude
diverses ouches
voici que la Providence, sous les especes du grand-pere d'un
Bl6ve, M. Duchemin, lbgue & M. Praneuf tout un cabinet
de mineralogie. Plusieurs anciens el6ves vont 6galement
envoyer & leur professeur aime des cargaisons de mineraux.
De lourdes caisses vont arriver au Berceau & 1'adresse de
M. Praneuf qui exulte, s'affaire et procede au ddballage
Qu'y a-t-il dans ces caisses 7 Elles pesent tant I et M. Praneuf
a I'air si heureux I Quelles richesses vont apparaltre aux
yeux 6blouis des Bleves qui s'attendent a des merveilles ?...
Ah I des a cailloux a ! s'dcrient-ils irr6vdrencieusement,
Pas dtonP.
dans toutes les caissses rien que des a cailloux
nant qu'elles fussent si lourdes, ces caisses. Et less callUot *
de M. Praneuf vont devenir lIgendaires.
-M. P3aneuf va ddsormais illustrer
Avec ces a cailloux
ses classes de g4ologie, comme avec les cartes pwstales if
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agr6mentait ses classes d'histoire et geographie. IH r6liger
un petit cours de geologie. clair et pr6cis, et cot imagiuatif exuberant parlera de diplodocus, plsiosaure et tchtyosaure. avec la meme aisance que s'il avait dissert6 sur
les a neumes
du gr6gorien ou les modes musicaux. D
d
n'etait ni physicien, ni chimiste, ni astronome et certes il
ne tomba jamais dans le p6dantisme, mais il expliquait la
formation de la terre B partir de la nebuleuse primitive
d'apres les theories courantes. II ne s'inquietait nullement
des multiples corrections du systkme de Laplace et ses
eleves s'en souciaient encore moins.que luL H ne reconstituait pas 1'emersion des continents, la surrection des montagnes, les modifications sucoessives des diflerentes couches stratifiies avec la ferveur poetique et la precision technique d'un Termier ou la vaste erudition d'un Lapparent
(ses 61lves s'y seraient noyes d'ailleurs), mais il enumerait les diffirentes couches de terrain A travers les diverses
epoques, apportant ses echantillons pour que les enfants
vissent ce qu'est, par exemple, le granit avec ses composants de quartz, mica et feldspath ; ce qu'est le balsalte avec
ses cristaux vert-olive ; ce qu'est le porphyre vert ou rouge
employ6 Ln architecture et dans la statuaire, et tant d'autres rochds dont le nom rebute les ddbutants tant qu'ils n'en
out qu'une connaissance livresque. LA-dessus, M. Praneuf
racontait, B propos des terrains et surtout des r6gions que
ces echantillons illustraient, quantitd d'anecdotes oh la geographie physique et la geographie humaixe se completaient,
quantit6 de traits, certains d'ordre artistique on historique,
d'autres exclusivement comiques, et les 6elves captives ecoutaient, prenaient des notes, suivaient sur la carte (car lMdessus le professeur etait intraitable) et ils apprenaient la
geographie et l'histoire en meme temps. L'enthousiaste
sous pression qu'etait toujours M. Praneuf donnait de la
vie A tout ce qu'il racontait. Tout y contribuait : ses voyages,
ses echantillons de mineraux, ses cartes postales, ses histoires comiques (parfois bouffonnes), I'architqcture, les monuments, la civilisation... Instruire en amusant I M. Praneuf
a magnifiquement realise cette formile. Et m6me lorsque
M. Praneul sera devenu vieux et le6grement maniaque,
lorsque sa voix felee d6tonnera dans les offices et excitera
la pitie, il continuera a enthousiasmer et restera un captivant professeur .d'histoire et gdographie.
L'on a parlde plusieurs reprises des voyages de M. Praneuf.
II connaissait la Provence et le Languedoc, Il va connaltre
les Landes et les Pyrenees, du moins 11 aura I'occasion d'en
visiter certaines parties, et il pourra ajouter ses propres impressions & ce qa'enseignent les livres. II avait d'ailleurs la
grande qualite de regarder avec sympathie les diff6rets
pays ou il se trouvait. Au lieu de denigrer et de condamner
sans appel, ccmme font certains, sous pretexte que ce n'est
pas comme chez eux, il fouissait de la vari6tA les paysages
et de la multiplicite des types. n1 aimera la Lande qu'il
declarait po6tique avec see forets de pins qni exhalent, quand
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iU pleut, une senteur Acre et salubre de terabenthine, avec
ses bruyeres d'un violet pAle qui prfchent la vie calme et
recueillie. II chantera les collines de Pouillon et les grands
cheues rugueux. 11 ira visiter les Pyrenees et les environs de Lourdes, le cirque de Gavarnie et Roncevaux avec
sa brbche de Roland (8). 11 reviendra de chacune de ces randonnees, l'inagipation enthousiaste, la memoire bourree
d'anecdotes pittoresques, le coeur plus largement frangais
& mesure qu'il connait un plus grand nombre de provinces
avec, chacune, sa note originale.
U prenait grand plaisir aussi - au moins dans les premieres annees - A jouir de la poesie d'un paysage, a ecouter
la voix de la terre, le long des routes solitaires A travers
la campagne, A saisir 1'Ame multiple et complexe d'un region,
inconnue jusqu'alors, et qui se manifeste par les nille
hasards des rencontres quotidiennes. Dbs les premieres semaines de son arrivde au Berceau, M. Praneuf laissa deviner
qu'il d6sirait marcher dans la lande et connaltre le pays.
Quand c'etait a son tour de promenade a, quel que •tt le
temps, il 6tait d6cid6 A marcher et a faire des kilom6tres.
Ul semblait meme avoir une predilection pour les promenades sons la pluie, et certes, 11 4tait bien servi dans la
golfe de Gascogne oi les nuages no sont nullement avares
de leur rosee f6condante II se presentait, au son de la
cloche, toulours sans'parapluie, et couvert d'un vieux chapeau qul avait sans doute supporte dejA bien des 4preuves.
Et I'on partait en direction de Pontonx, de St-Paul-les-Dax,
de Candresse ou de quelque autre village encore inconnu
pour lui. BientOt une bruine fine et discrete rendait plus
molles les routes, tous les sous-bois mouilles embaumaient
la resine le chapeau de M. Praneuf comme un saule pleureur inclinait vers le sol ses bords d'ol l'eau tombait goutte
A goutte. Et l'on marchait, et l'on marchait, partois en
silence sans autre plaisir que celui de sentir joier les
mustces de ses jambes, partois aussi en coutant M. Praneuf
qul racontait quelque histoire aussi tranquillement que ai
le soleil avait luL.
Mats U convient de faire remarquer que les goOts de
M. Praneuf changorent asses vite sur ce point. Sans deveair
podagre et rhumatisant comme un vieux, 11 perdit l'habitude des longues marches A pied, et en dehors des voyages
qui lui seront demandes pour les retraites de soeurs, pendant
les vacances, ou pour aller diriger les chants A Buglose,
il restera desormais confine dans sa chambre.
Pendant une trentaine d'ann6es, U fut charge d'aller prt6
cher des retraites. Ce Iut pour lui, chaque fois, en dehors
du ministere sacerdotal dont 11 s'acquittait avec conscience.
l'occasion d'emmagasiner des impressions et de grossir sa
collection de cartes postales. Ces cartes postales, qui peuvent
(8) Ames dee chevaliers, revenez-vous encor t
SEst-e vous qui parle avee la voix du cor I
Roncevaux I Ronceraux i dans ta sombre vall6e
L'ombre du grran Roland n'est done pas consol6e T
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devenir, si on sait en tirer parti, un petit musee a la portie
des bourses les plus modestes, il les gardait soigneusement
pour ses classes. Quant aux p6rip6ties des voyages, ce seront
details & raconter tout le long de 1'ann6e scolaire. Et I'exuberant m6ridional n'y manquera pas.
II adviendra meme qu'il ajoutera, & celui de ses propres
voyages, ceux de son fr4re, Pierre Praneuf, missionnaire a
Madagascar de 1903 A 1918. Les nombreuses lettres qui arrivent du pays malgache sont lues et devor6es par le professeur du Berceau qui se les assimile et vit, de coeur, avec
son ain6. Les aventures des missionnaires de Madagascar
deviennent un theme habituel des r4cits de M. Praneuf. Par
la geographie il connalt parfaitement la « couleur locale *
qui permet de situer un drame. Dans cette couleur locale,
comme sur une toile de fond, 11 place son frEre Pierre au
premier plan et, des lors, les p6ripeties, aventures, soultrances, travaux du missionnaire sont contes, mimes, mis
en relief, entremelds de details comiques et savoureux qui
font rire, rehausses de traits magnifiques qui forcent I'admiration et font aimer les missionnaires. Surtout que I'on
n'aille pas croire que M. Praneuf s'attribuAt, comme Tartarin, des exploits dont il n'6tait pas I'acteur. Nullement
II a toujours Wt6tres modeste et tres simple. 11 se fait simplement le vulgarisateur des travaux apostoliques de son
frere. L'on pent imaginer M. Joseph Praneuf faisant valoir,
en classe, nos colonies - celle de Madagascar pour la circonstance - faisant miroiter aux yeux des dleves les villages
negres, la culture, les richesses du sol. le passage des rlvibres, la lutte contre les crocodiles, etc. On a dit et r6p6et
que les frangais ne savaient pas la geographie ; les 61bves
de M. Praneuf en savaient autant que leurs examinateurs
du baccalaureat sur Madagascar.
M. Praneuf dtait allU aussi en Espagne non pas par procuration, conmme & Madagascar, mais effectivement et &
plusieurs reprises, toujours pour des retraites A precher. LU,
il se satura de soleil et de couleur locale, de paysages brolants, de tableaux pittoresques, de costumes bariolds, de
coutumes captivantes. Ce fut un 6blouissement. Pendant des
Ioois et meme des annees, car il franchit & plusieurs reprises les Pyrednes, il raconta les merveilles qu'il avait vues
au-delh des monts. 11 en rapporta meme un relent d'huile
qui le poursuivait partout et dont il ne parvenait pas &
se debarrasser, car, comme chacun sait; l'Espagne est,
ainsi que tout le bassin de la Mediterrande, le pays de l'ollvier,
L'olivier cnx feuflles pdles, nourricier des enfants ,.
comme chantait d6ja.
Sophocle au v* sikcle avant JdsusChrist. En Espagne on cuisine a I'huile, - la bonne buile
d'olive, couleur d'or, onctueuse, riche en vitamines, grasse
Pt delicieuse. Or M. Praneuf n'aimait pas la cuisine & l'buile.
II s'est av6rd - plus tard, de source certaine -, qiue
M. Praneut n'avait jamais rien mange qui fat pr6par6 &
l'huile, mais comme, partout oil i fut hospitalis6, dans les
poeles des autochtones cr4pitait lhutle," l'odeur .en parvenait
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aux narines de M. Praneuf qui s'imaginait que c'dtalt lui
qui mangeait les aliments frits A&'hulle. Et au retour, quelles
histoires I quels dchos du soleil, des splendeurs de 1'Espagne,
des courses de taureaux (9) et queues descriptions de l'inevitable cuisine & 1'huile Visiblement le soleil d'Espagne encore
plus ensorcelant que celui de Tarascon opera le mirage.
A moins que ce ne fat une galejade I
Mais l'huile n'Ntait qu'une parenthase, une parenthese
divertissante. Ce qui dtait plus serieux c'etaient les souve
nirs et collections de cartes postales que M. Praneut rapportait dans sa besace. L'Espagne avec ses monuments arabes,
ses musees merveilleux, ses 6glises aux retables gigantesques, ses Christs saignants et douloureux, si expressits ; 'Espagne, comme dans un cliquetis de castagnettes, chantait dans
sa memoire. Et les merveilles de Grenade, d'Avila, de Madrid,
de Tolede, de Malaga I Nons prestigieux qui declencheit
les enthousiasmes de tous les amateurs de merveilleux.
Aprbs avoir largement fait rire avec ses histoires d'huile,
(9) Commp on le pense bien, M. Praneuf n'assista Jamais h nn
course de taureaux. mals l eat 'occaslon d'en respirer I'atmosphere
flerreuse et passionnee, daus ce que l'on pourrait appeler un produtt
de remplacement; et cela lul suffit, l'imagination aidant, A reconstiuer les enthousiames tauromachbques de toute 1'Espagne. A J'occaslon d'une retraite & Soria, iU ut le tmooin et le hbros W'une scene
enlantine tres amusante.
Entre deux conf6rences, M. Praneun visitait la ville et, selon son
habitude, se documentalt. Un jour, approchant de la place, son attention fut attirde par one clameur insolite de cris d'enlants. II y avait
iA tout on bataillon de gosses qui criaient & tue-tte et tourbilonnalent en rerous impressionnants. Devant cette marmaille aux regards
lulgurants et A la vie debordante, M. Praneui se sentit tout de suite
chez lui et s'approcha. Comme par hasard, la bande tapageuse joualt
aautreau.
C'etalt toute 1'Espagne en racourci. L'un des rosses faisait
le taurean et foncait, tete'baissee, sur ses camarades qui, en souples
toreadors, esquivalent les comes imaginaires, mais recevaient, malgri tout, de temps pn temps, un bon coup de poing dans les c6tes.
(C'6talt in succ6dan6 des coups de come).
Quand M. Praneuf arriva, 1'animation battait son plein. Les cris
suraigds et la course folls des galopins formaient un brouhaha confus
de melee violente et de poussibre soulevde. Le taureau, pour se donner
un air terrible, s'arretait par instants (ce qul lui permettait de reprendre haleine), frappalt le sol d'nn pied furieux et s'essayait & pousser.
par A-coups, des beuglements sourds qu'l s'efforcait de rendre terriifants. Maits que peut nne voix entantine dans les notes basses ? Malgr tous les efforts d'imagination, c'talt un point faible dans le sc&nario. M. Praneuf, habitu6 & secourir ses chantree defaillants, sentit
immddiatement qu'il y avait 1, un role A jouer. Et, adoss6 I un
arbre, 11 intervint. Lorsque I'enfant-tatreau s'arreta, prtt A repre.dre son elan, frappant du pled la terre. baissant la tWte pour alguiller
ses cornes imaginaires vers une victime, M. Praneuf tira de son creix
un sourd et profond rumtssement. Le succes fut Onorme et la corrida.
d6s lors, prit des proportions fpones. Les enfants trtpignalent et
hurlatent d'enthouslasme : le taureau foncait en avant, M. Praneuf
muglssat... C'etatt parfait. 1n dtait devenu d'emblde 1'anlmateur du
Jeu... Les gosses ne savalent pas le francais, M. Praneuf Inoorait tout
de la langue espagnole. mais on- se comprenalt tout de meme. Par les
yeux noirs qui 6tincelalent de plalsir et par sourdes onomatopes
s'etalt Htabll un courant de sympathie spontande.
La corrida fut, ce Jour-la, des plus r6ussles... Un peintre ponrralt
meme Imaginer, du haut du clel, dans sa loge de lumibre, S. Jean
Bosco. le grand aml des enfants, applaudissant A tout rompre.
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M. Praneuf pouvait exhiber, dans ses classes, toutes ses
richesses documentaires. Apres les a cailloux a des classes
de gdologie, 11 y avait, -par series, les chantillons des
principales cathedrales de France et d'Espagne, des monuments les plus c6lebres dans l'histoire de 1'art. M. Praneui s'echauffait et s'enthousiasmait quand, sur le tableau,
il faisait un croquis des diff6rences essentielles entre le
roman, le gothique et le renaissance. II donnait des echantillons typiques de chaque ordre ; il faisait ressortir et
completait ce que disait le manuel, et puis U passait aux
applications concretes et pratiques. Dans la chapelle du
Berceau (style renaissance) in mettait en relief colonnades,
pilastres, voites, domes ; il initiait les 1eeves aux beautds
artistiques. Et cela & travers toutes les epoques puisqu'il
enseignait I'histoire dans toutes les classes depuis l'histoire ancienne (grecque, dgyptienne, romaine) jusqu' I'histoire contemporaine. Et meme ses remarques et 6tudes remontaient plus haut puisque les grottes de Eysies donnent
dejd un embryon. de goit artistique chez l'homme prhistorique.
Des el6ves dont l'age s'chelonne entre 14 et 18 ans ont
besoin d'etre aid6s et stimulds ; ils ont besoin d'etre guides
et orientes. Ils doivent se d6gager de la conception de l'histoire-batailles qui caract6rise les manuels d'dcole primaire
pour s'accoutumer a I'idMe de 'histoire-trait6s et civilisation. Or cela ne va pas sans difficult6s. Et M. Praneuf insistalt sur 1'importance des traites et des clauses importantes qu'ils renlermaient. Une bataille ne vaut qu'en fonction
du traite qui en est la consequence, et les traiths sont les
jalons qui permettent de suivre la formation d'un Etat. La
puissance romaine, par exemple, est l'aboutissement de
conquetes lentes, patientes, m6thodiques du peuple de Rome
sous la direction toujours en eveil et tenace d'une oligarchie
attentive : le Sinat (S.P.Q.R.). II faut des siecles pour la
rdaliser, mais quelle soliditl I Conquetes qui allbrent de pair
avec une administration intelligente et forte oA les peuples
vaincus trouvalent securite, bifn 6tre et paix.
ru
u regere
imperto populos, Romane, memento a. chantatt Virgile, sept
sibcles apres la mort de Romulus. Semblablement la France
a t6 faite en mille ans par les Capetiens qui ont arrondi
leur domaine, province par province, comme un proprietaire
ajoute un lopin de terre B un autre lopin. Ce tut un travail
long, patient et traverse de bien des vicissitudes.
Pour que I'eleve se rende compte de tout cela, il faut
qu'on le lu souffle. Et l est nicessaire de lui faire suivre,
le doigt sur la carte, le developpement dun peuple.
M. Praneuf exigealt que l'on fit des cartes ; cartes de
geographie physique, politique, 6conomique ; cartes pour
l'6tude de I'histoire, cartes pour l'6tude de la geologie. Tout
devalt etre note soigneusement : les sinuosiths d'un fleuve,
les chalnes de montagne, les produits du sol et du sous-sol,
les frontibres d'une nation. Cela permet d'6tablir Ie fondement de lI richesse d'un pays, de son Industrie, de son
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commerce. Cala explique aussi les rivalites, les ambitions,
les guerres. Et, en cela, 1'histoire est 6troitement ddpendante de la geographie. Chaque peuple (la France, singuliOrement, puisque nous sommes en France), se developpe, grandit, avec bien des difficultes, des secousses, des chocs, des
meurtrissures, des heures de gloire et des jours de deuil,
mais toujours avec un nouvel elan... Sans cela c'est la disparition.
M. Praneuf a prepare au baccalaureat, pendant 43 ans
de multiples generations d'6elves (10). II l'a fait avec le meme
soin meticuleux, la meme ardeur qu'il apportait a toute
chose, la mime conscience professionnelle le meme souci de
precision et de verite. L'on a meme souvenance d'un cours
d'histoire (tres resume) qu'il distribuait, & la cantonade, certain jour, du haut de sa fenetre du 2 etage, & un groupe
de jeunes rhetoriciens en partance pour le bachot et qui
recevaient, cou tendu en l'air comme oisillons pour la becqude, la manne professorale. C'etait une scene assez pittoresque de vie de famille. C'dtait bien l'image du Berceau, et
l'ombre de M. Serpette, dans son caveau, devait en tressaillir d'aise.
II. Le .Lazariste. Chartreuw d la maison. - M. Praneuf
a donc t60pendant 43 ans maltre de chapelle au Berceau
et aussi professeur d'histoire et geographie. II etait loin
d'etre un type banal. Et pourtant il a men6 une vie en apparence tres ordinaire. 11 aurait pik ambitionner, s'il 6tait
rest6 dans le monde et meme dans le clerg6 sdculier, grace
A son talent, des succes plus Bclatants et de notorie6t plus
dtendue ; il aurait pu obtenir des postes lucratifs qui lui eussent procure une vie confortable. 11 s'en est soucie, semblet-il, autant que d'etre prince du Monomotapa.
Sa vie, certes, fut laborieuse et bien remplie. Elle fut, dans
le sens du mot, bienfaisante. Mats elle s'est dcoulBe au fond
d'une campagne d6serte et comme si cela ne suffisait pas
encore il restera entermd dans sa chambre comme un ermite:
Dans une repetition d'oraison il y a plus de 20 ans, il rapý
pelait que 1'esprit de saint Vincent etait que l'on v6cot chartreux a la maison. Et t1 insistait sur la necessite du travail,
de la solitude, de la lecture spirituelle. de la meditation et
de la preparation & la mort. C'dtait une facon de crier A
ceux qui 6taient a c6td de lul : • Ne vous etonnez done pas
(10) Quand on affirme en bloc que M. Praneut a pr6part an
baccallurfat des AOvee pendant 43 ans, ai taut, pour n'otre pas
Inexact, apporter quelqnes precisions.
De 1898 & 1903, le Berceau a pr6senti rfgulibrement des candidats aux deux parties du bachot (rh6tortque et ohiilo'onhie.) Puls
vinrent les d6crets de Combes et la fermeture de mlliers d'Otablissements libres. Le Berceau, Dour ne pas attirer v'attention sur
lul, fit 1e mort. Apres Ia guerre 1914-18. le vent dtant plus favorable, le Berceau recommenca & presenter des candidats, mals
pour la premiere partie senlement. Pour des raisons d'opportunltt
on ne r6tablit pas.la classe de philosophle.
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si vous me voyez vivre comme un anachortte, si je mene
une vie de solitude. a
Et voici en effet Ie moment de soulever un pen le voile
d'un M. Praneuf assez mystdrieux et quelque peu difficils
& saisir. Difficile & saisir, non pas qu'il manquAt de simplicit6, mais parce qu'il fut un cas tres original
Sa physionomie morale se compose de contrastes qui semblent s'opposer violemment et paraissent une contradiction
vivante. Et pourtant cos oppositions se sont rdunies en lui
et constituent sa personnalit6. Une personnalit6 curieuse, 6minemment sympathique, assez ddconcertante parfois et, malgre tout, attachante.
apres avoir vu M. PraCertains ont pu croire la la lgre,
neuf en passant, (ou meme apres avoir lu la premiere partie
de ces notes), que le maitre de chapelle du Berceau, protesseur d'enthousiasme, conteur infatigable, acteur A la mimique impayable, m6rilional exuberant (et encore il 1'dtalt.
a-t-on vu, par adoption et sympathie et non par droit de
naissance), entralneur lascinant, artiste de sensibilita frdmissante, n'avait pas d'Lutre devise que celle d'un hdros de
Daudet : fan dt brut, faisons du bruit. Ce M. Praneuf, superieurement dou6 pour monter une piece de theatre, pour
faire valoir une chanson comique, pour charmer un auditoire dans un recital de piano avec extraits de grands mu-.
siciens, pour faire ex6cuter & sa schola de splendides chceurs
polyphoniques, pour charmer se? Albves dans des classes oh
l'on travaillalt comme en se jouant, ce M. Praneui n'a-t-il
pas pass6 sa vie dans la trepidation, dans I'etourdissement
des fetes, dans le tohu-bohu des r6unions tapageuses et
frivoles, ne s'est-il pas donne comme mission sociale de
mener une vie dissiple sous pr6texte d'entretenir la bonne
humeur autour de lul et de faire rdgner la charite T
A ceux qui croiraient cela, il faut repondre : Dtrompezvous. Si vous avez cette opinion, c'est que vous ne connaissez pas M. Praneuf, ou du moins vous ne le connaissez qu'&
moiti. i 6tait tout cela sans doute, mais ce n'est 1A qu'un
des cotAs de sa physionomie. Dans toute medaille ii y a
l'avers et le revers. Mais alors, objectera-t-on, M. Praneuf
n'6tait pas simple comme on nous I'affirmait tout A 1'heure.
L'on rdpond : Si la simplicit6 est oppos&e A. la complexite,
personne n'est simple (hors Dieu) puisque chaque personne
est un petit monde. Si la simplicite est opposee & la duplicite, A l'astuce, & la fourberie, et & toutes les petites combinaisons roublardes, M. Praneuf dtait simple, parfaitement
simple. L'on y reviandra ; l'on Insiste en ee moment-ci sur
les contrastes que' l'on voyalt en lul et qui dtalent irappants.
Ce-tains peut-Atrm etatent Atonnes d'entendre repeter que
M. Praneuf etait un artiste et qu'il etait pourtant, avec cela,
rguulier, ponctuel, meticuleux dans tous les petits details de
ses devoirs d'Btat. L'on a tellement I'habitude de voir les
artistes en prendre & leur aise avec toutes les conventions
sociales ; leurs distractions sont A l'ordinaire proverbiales,
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leurs extravagances amusantes, leur ing6nuite touchante. Et
M. Praneuf, on 1'a vu, n'avait aucune de ces caractdristiques charmantes. Et cependant pour qu'on ne refuse pus
de classer M. Prineuf dans la categorie des artistes, l'on va
conc6der qu'il ktait, en certains points, original et mrume
excessif. Original comme tous ceux qui alimentent une idWe
fixe ; excesstf comme la plupart des specialistes qui subissent une deformation professionnelle par suite de l'hypertrophie de certaines cellules a l'exclusion des autres qui restent stationnaires ou s'atrophient. Chez M. Praneuf la passion musicale avait accapare, des l'enfance, les forces vives
de son activite: Par devoir professionnel, il exercera, toute
sa vie, cette pUissance. Il y ajoutera, 11 est vrai, l'histoire
et la geographiis et, jusqu'A sa mort, il restera confine dans
ces specialit6s qu'il d6veleppera d6mesurdment. Demesurdment, c'est-"-die A 1'exclusion trop radicale des autres branches de connaissances. Ausstil y excelle dune facon insolite
et s'y impose comme mattre. E-lt-il mieux valu qu'il equilibrat ses facultes par 1'Vtude de la philosophie, du latin,
du grec, des sciences, etc. ? Sans doute eit-il 4te plus complet dans I'ensemble, mais sur aucun point il n'aurait peutetre depassd sensibleinent les autres et on I'aurait jug6 plus
x quelconque ,, moins prndigieux. Les naturalistes nous avisent que les fleurs doubles de nos jardins, comme la rose
'par example, et I'eillet, sont, du point de vue botanique, des
monstruosites : elles ont perdu leurs sepales et acquis un
nombre extra-reglementaire de pdtales. Et pourtant les horticultears, fleuristes, - et aussi le public profane, - trouvent tres belle cette monstruosit6, et en intenstilent la production. I en.est de meme des hypertrophies intellectuelles
qui d6veloppent anormalement certaines aptitudes. Cette
monstruosltt s'appelle souvent genie, lequel confine A un
manque d'equilibre souvent dangereux et qui voisine parfois
avec la folie.
M. Praneui fut original, mais disons rout de suite que
chez lui I'originalit venait plut6t du contraste frappant de
deux 4tats qui semblent s'exclure chez la mime personne, et
qui, chez lui, se juxtaposaient comme instantanement. Son
oriinalit6 la plus frappante fut son amour de is solitude.
Son amour de la solitude ? L'on a decrit jusqu'A piesent un'
M. Praneuf meridional fougueux, ddchaln6 & certaines heures
comme un gamin irresistible s'exaltant en manifestations tapageuses, en chansons comiques, en contes echevelds... C'est
un des cO6ts de M. Praneuf I!'avers de la m6daille. Et volci
le revers. L'horloge a sonnd, la recreation est finie, la sdance
est achevee... Changement de decor. L'homme bruyant de
tout A l'heure se talt et regagne tranquillement sa chambre.
On ne la verra plus de la journee, A moins qu'il ne doive aller
en classe. C'est un autre homme : celui que n'ont jamais vu
ni connu les touristes et pblerins, celui que n'ont jamais
soupgonn6 les commensaux de passage dont M. Praneuf a
desenfli la rate tout & I'heure dans un cure de franc rire.
C'est un autre homme. C'est un chartreux ; c'est un ermite;
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c'est un anachorete. C'est tout ce que 1'on voudra, on du
moins la pancarte a mettre sur la porte de sa chambre importe peu, car en r6alit6 il n'y avait pas de pancarte. II n'y
avait qu'une porte verrouillee, rigoureusement close. Inutile
de frapper ; il'ne repondait pas. II travaillait. I1 etait a chartreux A la maison a.
Et ce n'ktait pas I1 un. caprice du moment, un coup de
tete d'artiste, une maniere & galejade m6ridionale, ce fut
sa fagon de faire habituelle. Pendant 30 ans et plus, sa porte
fut impitoyablement condamnee.
D'autre part. M. Praneuf s'dtait impos6 un reglement de
vie pour que sa vie de chartreux & la maison ne ftt B charge pour personne. L'on a dit la ponctualite minutieuse avec
laquelle il faisait ses classes et repetitions, la fidelit6 avec
laquelle pour toutes les fetes, pour tous les offices, pour les
enterrements, seances littdraires on rdcratives tout avait et6
prevu, prepare et execute. Maia lorsque son office etait rempli, il regagnait sa chambre. Et d&s lors c'4tait fini ; on ne
le voyait plus.
L'homme est un etre social, nous repetent les philosophes,
et il doit vivre en soci4t6 pour se developper pleinement et
fournir le maximum de rendement. Mais la vie sociale est
convue d'uninflnit6 de manieres diff6rentes. En principe chacun doit donner et recevoir, mais beaucoup veulent recevoir
sans donner. Dans les grandes villes les gangsters veulent,
mAme par la violence et le crime, vivre aux dOpens des autres - dans les modestes campagnes il y a des braconniers et
des maraudeurs qui se fournissent chez autrui en fraude.
En communaut6, on s'aperVoit parfois aussi que certains exploitent trop B fond les privileges de a fils de famille * :
ce sont gens 6goIstes ou distraits qui tirent a soi la couverture, accaparent ce qui est A 1'usage commun, oublient rdgulibrement de le rapporter et sont une gene pour les autres.
M. Praneuf provoque des dtonnements, mais d'un autre
ordre. I1 n'a pas fui la societ6 pour ne pas se donner, puisqu'il a travaill6 Jusqu'au bout avec constance et bonne humeur. En recherchant la solitude de sa chambre, il n'a pas
accapard et tird A lui ce qui dtait B l'usage commun. LAdessus 11 a dtd consciencieux, ddlicat, scrupuleux. II s'dtait
*fait un reglement m6ticuleux sur ce point, comme pour ses
classes et l'organisation des offices. II avait organis6 sa
journee pour que sa vie de solitude ne flt A charge & personne. Tout ce qui etait a l'usage commun : journaux, revues, il les lisalt le dernier. II venait discretement les prendre au salon de lecture, le soir quand tout le monde s'etait
ddjA servi. De la meme maniere, discrete et feutrde, il venait
remettre les papiers a leur place aprds lecture achevee. S'l
'se faisait prdter directement par un confrere un livre on
une revue, tout cela dtalt amicalement n6gocid au moment
d'une rencontre avant ou apres l'examen particuller oh il se
rendait trbs fidelement, avant ou apres le repas. Le livre ou la
revue 6talent restituds A leur usager de la meme ftaon, apres
lecture. Mais pour M. Praneuf ce. n'dtait pas un motif suf-
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fisant qui l6gitimAt une visite en chambre et une perte de
temps II no visitait pas les autres chez eux et 11 ne les
admettait pas chez lui. Tout cela se faisait d'ailleurs A voix
basse et en peu de mots, sans troubler 'ordre de la communaut6. In 6tait tres ponctuel pour les repas comme il 1'etait
pour l'examen particulier, pour l'oraison du matin, pour les
prieres en commun... Le solitaire redevenait homme de communaut6. Mais surtout qu'on ne l'imagine pas quittant sa
solitude front pliss6, mine severe, air concentre, humeur
chagrine, iddes fuligineuses, caractere d&sagreable... Non.
C'Btait le M. Praneuf connu de tous, naturel, plein de bonhomie, sdrieux puisqu'il fallait garder le silence, mais pret
& decocher un mot aimable ou une plaisanterie sT les circonstances s'y pretaient.
Pendant le repas, il ne cherchait-pas le moins du monde
a jouer au saint Hilarion on ati saint Jean de la Croix,
dont les mortifications etaient on le sait effrayantes. 11 mangeait comme tout le monde et savait apprecier les bonnes
choses. Quand il y avait 4 Deo gratias a, ce qui arrive assez
souvent dans les maisons d'dducation & cause des enfants, ii
prenait part & la conversaTion, s'informait des nouvelles putsqu'il ne lisait, lui, les journaux que le soir, plaisantait et se
montrait d'un naturel parfait. Quand on faisait la lecture,
ce qui est la regle brdinaire, l'attention de M. Praneuf se
notait dans son attitude et son regard. II aimait tant la lecture I On pouvait suivre sur sa figure mobile les sentiments
BveillBs. Les sourcils se soulevaient 1egbrement, les yeux
s'dlevaient on s'abaissaient imperceptiblement, les l8vres et
les joues dbauchaient une rdplique ou une reflexion. Instinctivement, il mimait la situation, dramatique, amusante ou
sevbre que suggdrait la lecture. Les 6elves (et meme les professeurs) qui suivaient du coin de 1'oeil les jeux de la physionomie expressive savouraient deux fois le charme de la
lecture. Le muet commentaire de M. Praneuf valait une
classe.
Apres le repas, & la salle de r6creation, on retrouvait un
M. Praneuf toujours pret A raconter quelque histoire, pas
toujours inddite U1 est vrai, mais offerte avec bonne grAce.
S'il y avait des dtrangers, 11 les saluait, et se montrait parfaitement courtois et aimable ; si c'etait quelque ancien
1eBve il 6voquait les jours passds, causait, riait et se laissalt aller A 1'exuberance des souvenirs et des traits amusants... Et puis, quand I'heure 4tait venue, ii regagnait sa
chambre. Et a partir de ce moment; plus de M. Praneuf. I1
redevenait le solitaire, le chartreux. II a Wte cela tous les
Jours, toute la vie, an moins toute sa vie au Berceau, car,
ailleurs, on ne salt pas.
L'on a dit que pendant les vacances il allait precher quelque retraite et dirigeait les chants & Buglose pendant la
neuyaine de la Nativith. Son travail termind, ii regagnait
sa chambre et, comme pendant les vacances il n'avait pas
de classes, on ne le voyait qu'au moment des repas on le
dimanche et jours de f1te, pour le salut du Saint Sacrement.
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Les vacances etaient pour lui une longue p-riode de vi
de solitude.
Quant A son office, M. Praneuf I'a rempli pendant toute sa
carriere avec une conscience scrupuleuse ; son ddvouement
et sa ponctualit6 ne se sont, sur ce point, jamais ralentis,
et l'on peut meme ajouter qu'il s'en est acquitt6 brillamment.
On 4vitait d'aller sur ses bris6es et lui-m4me ne s'ingrait
jamais dans les offices des autres. Solitaire, 11 a v4eu en
dehors de toute coterie de parti. Dans le' monde (e. aussl
dans les communautes, puisque c'est un travers humain) ii
y a toujours eu et il y aura toujours, entre proflteurs ou ambitieux ou simplement brouillons, quantit6 de petites combinaisons, de petits marchandages (passe-mot le stnt et je
te passerat la rhubarbe) et meme de grosses finasserles assez souvent cousues de 411 blanc et presque toujours brodees d'astuce. 1 y en a tant qui veulent, comme disait Richelieu, rdformer l'Etat, faire triompher leur, point de vue
qu'ils identiflent trop facilement avec la gloire de Dieu et
jouer un rle qui flatte leur vanitd. M. Praneuf n'a jamais
voulu servir de chef de file dans ces petits complots, encore
moins se laisser prendre dans les filets de quelque pcheur
en eau trouble. II faisait ses classes, il assistait aux exercices de la communautd y compris le a conseil - de professeurs, i executait tout ce que lui avait indiqud 1'autorit6
comp6tente des le debut de chaque annee : Un poiat, c'est
tout. En dehors de cela, ii 6talt dans sa chambre ; 11 travailait ; ii ne s'occupait de rien.
II a toujours v6cu pauvrement. Par son office m4me II etait
riv4 & la maison et se trouvait exclu de tout ministere artif,
soit occasionnellement dans. quelque communaute on - les
jours de fete - aupres des curbs, dans les paroisses. Ces
heures ou jours de ministere s'accompagnent pour I'ordlnaire
de quelques avantages : joie bien l6gitime de travailler euprbs des ames, petits cadeaux qui permettent d'ajouter un
volume A.sa bibliothbque, heures d'agr6ment que l'on trouve
auprbs des curds gascons dont la conversation est savoureuse
et I'hospitalitb plantureuse, relations agrbables que l'on
peut nouer et qui permettent de faire rayonner son influence
Cela est aussi hygidnique que d'aerer une chambre, de battre
les tapis, de faire des exercices respiratoires. M. Praneuf,
lui, ne sortait jamals. II servait la communaut6. Or servir
la communaute, c'est tout simplement faire son devoir. Tout
le monde trouve cela naturel et ne le remarque mAme pas.
On ne le remarquerait - pour faire des critiques ou des
reproches - que si l'on n'etait pas a son poste.
M. Praneuf a rempli son office brillamment, on a essayd,
dans ces pages, de le faire constater. nI l'a fait simplement,
naturellement, loyalement, sans jamals se plaindre, avec sa
note originale et personnelle et avec bonne humeur, d'une
bonne humeur qui Btalt souvent, trbs souvent, dbbordante.
Que M. Praneuf ait vecu dans sa chambre comme saint
Antoine dans sa Th6balde, cela n'a fait de mal a personne
bien que parfois, par ie fait m eme,
M. Praneuf ait eu l'air
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de bouder la soci6tk. A qui lui aurait demand6 a Vous voulez
un grand mat d la nature humaine T a aurait-il repondu...
SOui, j'ai conpu pour elle une effroyable haine 1?
Peut-6tre ett-il donne cette r•ponse-; mais c'eit dtd simplement par rmminiscence classique et pour citer Moliere dont
il avait fait representer, A maintes reprises, les plus belles
scenes sur le theatre du Berceau.
Jouer au r6le de saint Hilarion ou de saint Antoine dans
une maison d'education, au milieu du bruit que font une
centaine de jouvenceaux tapageurs, le fait est assertypique,
anormal memie. 11 ne s'en faisait pas faute. Mais l'on a concede que M. Praueuf, en sa qualit6 d'artiste, avait le droit
d'etre original.
A ce propos, l'on a parfois prononc6 sur son compte les
mots de c misanthrope a et mdme de a misogyne a. II conviendrait de rappeler tout d'abord que les etrangers (anciens
eleves de l'Amicale, gens de passage) ont toujours et6 enchantes de 1'accueil.que leur faisait M. Praneuf et des moments agreables qu'il leur faisait passer. II n'est pas inutile
non plus de repeter que les Messieurs du Berceau, ses
collegues, estimaient M. Praneuf, iivaient avec lui en tres
bons termes, qu'ils dvitaient soigneusement de le blesser en
quoi que ce soit et qu'ils 6taient eux-memes bien tranquilles
sur son compte car ils pouvaient Atre certains que, de lui.
ne viendrait jamais aucune manoeuvre souterraine, encore
moins un croc en jambe par traltrise,
Misanthrope ? Sans doute, on peut passer sa vie A faire
rire les autres, en ayant soi-meme le cceur ulcer&. Et lon
nous dit que c'est le cas de Moliere. Mais Moliere (on Alceste) a qui il prenait : des mouvements soudains de fuir
dans un ddsert 'approche des humains a ne possedait pas,
I'histoire en fait foi, la serenitA d'ame de M. Praneuf qui
s'etait donn6 & Dieu et a la communaut6 et n'a jamais devie
de son ideal. D'autre part, M. Praneuf n'a jamais etd ce
que l'on appelle un taciturne, un mldancolique, un hypocondriaque a humeur noire ; plut6t le contraire. Alors concluons
simplement qu'il avait su et voulu organiser sa vie pour
qu'elle ftu serieuse, utile, studieuse ; que chez lui la volont4
sut toujours faire plier la nature II nest pas du tout invraisemblable de supposer qu'un directeur lui aura dit, dans
peu de chose pres, ceci : a Attention I Le
sa leunesse,.
dein•.n musical peut conduire tres loin et en dehors du bon
chemin. 11 faudra veiller pour qu'il ne vous entralne pas 1a
oh vous ne voudriez pas aller. Un seiinariste et un pretre
doivent mener la vie interieure ; or tout musicien est un
pen comme un saltimbanque qui parade sur les places publiques, neglige les etudes serieuses et recherche
des applaudissements qui sonnent creux. Prenez garde I
SL.hez gouverner vos inclinations, vos goits et vos passions.
Sachez vous. imposer un reglement qui vous garde toute la
vie a... Et M. Praneuf, qui avait renonc6 a faire du grer
pour se lancer dans l'histoire, qui sut toujours aiporter ses
soins et son temps & ses devoirs d'4tat, se serait jure d'ex-
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clure toute frivolit6, de vivre s6rieusement, studieusement.
monacalement mmem pour regler ce que pouvait avoir d'excessil, en lui, le demon musical. Ce n'est l qu'une hypothese puisqu'aucun papier intime, aucun document positif
n'est l8 pour la conflrmer. Mais chacun salt que ces chosesi& se disent an seminaire, entre directeur et dirig6. Cela
s'est-il dit ? M. Praneuf qui dtait grand causeur, 6tait aussi
- on I'a dit et r6pdt6 - tres discret et meme muet sur son
fond intime.

M. Praneuf, musicien, artiste, menait don- une vie de
chartreux on de benedictin. Mais le a ddmon a de la musique le reprenait, par &coups. A l'epoque oh M. Ddtroit - un
autre musicien de bon teint - dtait professeur au Berceau,
il avait le privilege d'etre admis de temps en temps dans
a 1'ermitage a. M. Praneuf ouvrait sa porte ; 1'on causait

musique, l'on organisait les classes de chant, car M. Detroit
aimablement, faisait des classes de chant et soulageait d'au
tant M. Praneuf. Meme il advenait que nos deux artistes

convenaient de profiter du jour de cong6 pour faire de la

musique, mais 1A, dans l'intimitd, pour le plaisir et le d6lassement. Pendant des semaines et des mois, 1'on chaniait
et l'on se fatiguait pour les classes r6glementaires. C'6tait
un pensum. On allait se reposer un peu, comme d'autres se
reposent en collectionnant des timbres ou des colooptbres, en
ddclamant des vers, en feuilletant quelque album plain de
souve~urs. La porte de M. Praneuf s'ouvrait done et se retermait sur M. Detroit. Les' deux musiciens commengaient
sans doute & passer en revue, dans la bibliothbque du mattre
de ceans, les morceaux qui m6ritaient de retenir I'attention.
Ensuite, i'harmonium de M. Praneui preludait delicatement.
puis les voix s'dlevaient. Chants A 1'unisson, duos harmonieur, ou les deux voix, maniees avec maestria, se modu(8) M. Praneut a toujours fait avec bonne humeur chaque chose
11 faisalt s6rieusement les choses s6rieuses, mats cela n'excluait
pas nbcessairement tout retour de gaminerie. On put encore noter
ce qu'ily avait en lui de meridlonal imp6nitent un an i peloe
avant sa mort. C'4tait en 1940, a l'oraison do matin, un vendredi,
jour oit normalement dolt se faire le a chapitre .. Mais c'6Aalt
aussi un jour de fete de p classe qui exc.ut, en droit, le chapitre. Le superieur avalt oubli6 ce dernier point et, %itOt lu
le suJet de la meditation. U1 s'installe sur la chaise diai pripar6e
a Iavance et attend les accusations. Les Messieurs, docilement,
vont commencer A battre leur coulpe, oname & I'ordinaire. Soudain une voix s'1teve, celle de M. Praneuf, le doyen. Tranqullement et avec le ton ing6nu qu'l savait prendre dans certaines
circonstanc"s, 11 semble prendre A tImoln, dans une prosopee sats
flel, les murs de la salle et les saints des vttraux
((0 tempora .
0 mores I) Si I'on oublie les traditions qul dispensent dn chapitre'
un jour de fete de 2e classe, o0

va la Compagnie ?... Et M. Pra-

neuf, qui est un grand c nique, paralt blen inqulet...
Tout le monde pouffe de rire. M. Praneuf seul reste imperturbable, et, fprt de son droit, attend aven dignit la fin des 6Ooements. Le Supdrleur, de bonne grace, abandonne la parte.. et
'on rentre dans le silence de loraison.
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lairlt en flexibles volutes... Et & mesure que la musique les
grisait. que leur enthousiasme s'echauffait, les voix prenaien
de 1'ampleur et de 1'expression. La basse taille de M. D6troit
grcndait en sourds mugissements caverneux et puissants, le
tenor de bL Praneuf s'Alevait graduellement, planait dans
les hauteurs en guirlandes sonores, se cabrait par & coups
en loopings audacieux, fr6missait en notes dclatantes, se
brisait et mourait en cris d6chirants... Et cela se prolongeait ; les demi-heures passaient, les heures s'4coulaient, et
nos chanteurs inlassables, de plus en plus fort, de plus en
plus dbchalnes, remplissaient la maison de leurs accents
sonores. Us paraissaient de fer et plus ils chantaient fort
et longtemps, plus'leurs voix semblaient acquerir de la
puissance. Quand ils en avaient flni avec les 6peras et morceaux ce~1bres, ls se livraient & des exeroices de vocalise.
C'etait un moyen de s'assouplir un peu la glotte. Non pas
d'apres les cadres rigides d'une classe de chant, mais en
se laissant aller & un pen de fantaisie. Ils auraient le terfps,
certes, de revenir avec les eblves au vulgaire solfege et aux
m6thodes classiques. Le moment dtait done propice ; ils
allaient maintenant s'6brouer, chanter pour le plaisir de
chanter, lancer leur voix en multiples fioriures, comme des
poulains dans les pros courent, bondissent et font des culbutes, comme des gymnastes extcutent des voltiges dangereuses, comme des gamins font des cabrioles jusqu'A en perdre le souffle. Et alors, c'taient des cascades de gammes,
des roulades infus6es, des trilles 6perdues, des flexions prolong6es, des cris formidables. Et cela durait quelque bon
petit quart d'heure. Aprds quoi, le silence se rdtablissait :
Ces Messieurs etaient repos6s. M. D6troit revenait discretement chez lui. M. Praneuf se remettait A sa vie de chartreux
et pendant des semaines et des mois sa porte restait obstin4ment close.
Et un beau jour (est-ce scrupules on autres considerations,
on ne I'a jamais su) M. Praneuf signifla a M. Detroit que
ces r6unions musicales nmisaient au travail et au recueillement et que cela devait cesser. Ce fut, en eflet, fini. La vie
de chartreux recommenga sans a coups, jusqu'& la mort de
M. Praneuf, 20 ans apres.
Le mot de misogyne a 6t6 4galement prononc a&propos
de M. Praneuf, a cause vraisemblablement de l'ostracisme
intransigeant par lequel fult carte, a la chapelle, le chant
des orphelines.
Ce fut une affaire plutOt p6nible, et sans vouloir ici amorcer un nouveau CLutrin x, disons en quelques mots ce dont
il s'agit.
Au Berceau, comme dans la plupart des paroisses, & la
messe et aux vApres, au Kyrie, Gloria, Credo, psaumes et
motets, les orphelines alternaient avec les sdminaristes. Des
choeurs d'hommes et de femmes dans les dglises, cela se fatt
un peu partout - quand on le peut. Au Berceau c'tait une
tradition qul remontait sans doute aux origines de la maison
et que tout le monde approuvait. C'est en eflet, dans l'ordrp
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musical, I'analogue de l'harmonie qui resulte - en po6sle dans I'alternance des times masculines et feminines doat
I'effet est agrdable a Foreille. C'est fgalement, dans l'id6'
chr6tienne, la fusion de l'humanitW (que Dic a crdee sous
deux formes : homme et femme, comme dit la Genbse) en
un seul coeur et une seule Ame pour louer le Seigneur. C'etait
done tres bien et tout le monde s'en accommodait. Mais,
M. Praneut etait exigeant pour ce qui concerne I'execution
du chant. Et il advint, certain dimanche A Vepres, pendant
la guerre de 1914-18, que le chceur fdminin ne donnAt pas
satisfaction -dans le chant des psaumes. L'orgue, & plusieurs
reprises, haussa le ton, pour diriger la note, indiquer la
midiante, souligner les nuances. Inutilement sans doute,
car tout d'un coup, comme un tonnerre, l'orgue cette fois,
couvrit et coupa net le cheur feminin. Et cela se i6pdta
1'espace de 2 on 3 versets. Au quatrieme verset les pauvres
enfants interdites s'etaient tues ; la voix de M. Praneul,
seule, chantait et alternait avec les 61ýves. Et ce fut amsi
pendant plus de vingt ans, jusqu'% la mort de M. Praneut.
M. Praneut n'a done pas Wthexempt d'originalitW. Cela
le caractkrtse et cela le classe. Mais ce serait fausser sa physionomie que de le representer comme un ennemi du genre
humain. 1 dtait au contraire porte & voir les hommes et les
choses sous un aspect po6tique et vivifiant, et ses relations,
comme ses rdflexions, avec les dl0ves laissaient toujouis percer un optimisme souriant et vigoureux. n nous souvient
d'une classe de chant execut6e en pleine campagne, peadant
une pronenade. M. Praneuf devait en effet faire souvent
des rdpetitions b 1'heure des recreations et assez souvent
mCme en promenade. L'on pr6parait & cette dpoque une
seance solennelle pour un grand aniversaire. M. Praneuf
'a tait de promenade P, il en proflta pour faire une r6p6tition.
L'on pr6parait une symphonie intitul6e a Les Paysans s.
La rdpetiLion faite & l'oree d'un champ, au milieu de la
Lande, avait son charme et son hygiene. Et pendant qu'il
groupait autour de lui son monde, M. Praneuf apergoit A
une centaine de metres un paysan qui, pioche en main, remuait vigoureusement la terre nourricirre. AussitOt, emoustill6 et souriant, il 46tache un Wleve et lui dit Allez expliquer & ce brave homme que nous allons chanter un hymne en
'honneur de la terre et des laboureurs. Dites-lui que c'est
pour lui et en son honneur que tout le monde, tci present,
va executer pour le mieux sa partie. * La commission est
faite. Le paysan se ddcouvre et dans un grand geste, assez
malhabile, falt signe A M. Praneuf pour le remercier. Le
choeur, avec ses accords pleins et ses tirades sonores est
enlev6. Le Paysan a suspendu son travail pour 6couter religieusement. Quand ce tut flni il envoya un deuxibme grand
salut, remercia.et se remit au travail. M. Praneuf dtait content. Dira-t-on, si la vie solitaire de M. Praneuf dtait due &
la misanthropie, qu'il m6prisait 1'humanite ou s'estimait audessus d'elle 7 I1 6tait trop sincbrement humble pour se croire
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au-dessus des autres, et quant au m6pris, son attitude a dtd,
& l'ordinaire, celle qu'il eut vis & vis de ce brave paysan.
Dans une autre circonstance, ii y a blen des anndes d6jk,
un chanteur ambulant se presenta au Berceau et se mit en
devoir d'exhiber quelques morceaux de son maigre repertoire.
Chanteur ambulant, c'est aussi gueux que mendiant, mais
cela a plus de tenue I Lorsque la seance fut terminde le chapeau du vagabond circula .pour la quete, M. Praneuf avec
la dignite d'un Mecene, du haut de son 2 e6tage, envoya son
offrande en criant, A la cantonade, & tous les 616ves : a C'est
un cotUlgue a I Son geste s'interpr6tait : * Entre musiciens,
I'on se comprend a. Le pauvre here, peu habitue sans doute
aux attentions, fut trs' flattB. Certes ce geste, qui est du
Praneuf pur, ne sent ni haine pour le genre humain ni esprit
morose.
Et toute sa vie M. Praneut a 6t6 comme cela. 11 y avait en
lui du panache, de 4a gaminerie et une grande noblesse de
coeur.
Le cas de M. Bareau d6note de lacon plus durable et profonde encore tout ce qu'il y avait de delicatesse et d'humaine
bonte dans le coeur de M. Praneuf. M. Bareau, ancien professeur du Berceau, 6tait tombd en paralysie et se trouvait &
I'infirmerie de la Maison-Mere. Le malade, s'il pouvait lire,
ne pouvait ni parler, ni Bcrire. II rdpetait sans cesse a ya, ya
et par ses yeux seulement, comme par certains mouvements
des mains, il tachait de communiquer sa pensce. M. Praneuf
fut le voir a I'occasion d'un voyage & Paris. C'dtaient deux
amis qui se retrouvaient.. Ii resta dtabli que pour charmer
l'isolement moral du paralytique, M. Praneuf lui 6crirait rdgulibrement. Le malade ne pouvait ni repondre, ni protester
au cas de negligence dans 1'accomplissement de la promesse.
On aurait pu craindre done que cette promesse ne serait tenue
que pendant quelques mois et puis qu'elle serait oublide.
M. Praneuf etait loyal. Cette promesse faite en 1923, fl la
tiendra jusqu'en 1928, date de la mort de M. Bareau. Tous
les mois, avec la m6me ponctualit6 qu'il mettait & faire ses
classes, a 6tudier ses matieres, A garder la solitude de sa.
chaibre, M. Praneuf envoyait une lettre de quatre pages.
Dans ces lettres, 11 y a la note pieuse et 11 y a aussi la note
gaie et mime amusanto, c,.r M. Praneuf y parlait un pen de
tout et, avant tout, il voulait distraire son malade. 11 rappelait les idAes surnaturelles et puis il racontait des bistoires
(peut-on imaginer un M. Praneuf qui ne raconterait pas quelque histoire t) II tenait M. Bareau au courant de ses classes,
dissertait sur les fossiles et la palbontologie, parlait musique.
Jusqu'd sa mort en 1928, M. Bareau eut sa lettre mensuelle.
Dans son isolement 11 a pu apprecier et b6nir la charit6 de
M. Praneuf.
Et cela ne s'acheva pas avec la mort de M. PraneuL. Au
chevet de M. Bareau, M. Praneuf avait lid connaissance avec
un pharmacien de Paris, M. Julien, qui prit I'habitude d'crire assez regulierement au Berceau et montrait une exquise
delicatesse de coeur. Malheureusement ce M. Julien 6tait

incroyant. M. Praneul, de concert avec un autre malade de
l'infirmerie de la Maison-MWre, entreprit de cbnvertir le boa
pharmacien. Des lettres pleines de cordialitd 4taient echangees ; mais la conversion souhait6e ne se produisait toulours
pas et M. Praneut mourut, en mars 1941, sans avoir,.obteau
ce qu'il d6sirait tant. Or le 16 juillet 1942. une lettre de fairepart parvenait & l'infirmerie de la Maison-Mere annoncant
la mort de M. Julien dkced6 chrytiennement apres avoir
reiu les derniers sacrements. C'6tait Ovidemment une victoire de la grice de Dieu, cause premiere. Mais 11 est permis
de croire que c'est aussi une torpille & retardement (et d'ordre spirituel) lancee par M. Praneuf, a moins qu'il ne lui
ait envoy6 directement, en pique, du haut du ciel, le bienfait
inestimable d'une bonne mort.
Corneille dit A propos d'une de ses heroines : Elle a trop
de vertu pour n'btre pas chrdtienne .. Effectivement Pauline
se convertit. M. Julien m6rita de meme de Dieu la grace
supreme de la foi, et ii nous est agr6able de penser que
M. Praneuf servit, en l'occurrence, de mediateur.
M. Praneuf, en rdalite, dtait si peu misanthrope, qu'il sulltsalt de voir un acWe de charit6 A accomplir pour declancher
sa fougue meridionale et lui faire oublier sa vocation de chartreux. On le vit bien, pendant tout le cours de la guerre 191418, o le Berceau, comme tant d'autres maisons, avait install
une ambulance dans ses murs. Les blesses, 1A comme un pen
partout, btaient soign4s, g&t6s, dorlots. Ils coulaient des
ours heureux mais assez monotones et, & cette 6poque d'hCroisme, la monotonie engendrait facilement le cafard.
M. Praneuf comprit tres vite qu'fl fallait faire la guerre au
cafard et fournir -a ces braves gens une cure de rire. Oh I -e
tut d'abord, d'aprby la rbgle classique
I'tclat de rire franc, sinctre, 6panout
qui met subitement des per!es sur les ltres,
mais bient6t, A mesure que M. Praneuf pnetra dans 1'Fme de
ces grands enfants, et s'dchauffa, ce tut le rire homdrique,
puissant, sonore et qui se propage chez les voisins. AUons,
poussez-nous-en une, semblaient lui dire les soldats toujours
friands de belles scenes comiques. Et M. Praneuf en poussait
une. Et apres celle-l, -une autre... puis, une troisieme. Et ce
fut le commencement d'une sdrie qui ne s'acheva qu'avec la
guerre. Chansons, monologues, histoires abracadabrantes,
tout y passait. M. Praneuf chantait, declamait, gesticulait;
et les autres riaient largement, applaudissaient avec frenesie,
et quand 11 y avait quelque refrain facile & retenir, comme
Marie trempe ton pain dans la sauce, etc..., tons en chteur
s'y mettaient & faire trembler les vitres...
Evidemment il n'avait & faire qu'& des blesses dont I'tat
general n'inspirait alors aucune inquietude.
C'Ataient 1 les seances A domicile, si i'on peut dire. Mais
tous les dimanches et fetes, le lieu et le ton changeaient.
C'est & la chapelle qu'avait lieu la r6union. Les soldats, gravement, venaient a la messe, ecoutaient avec recueillement
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les sonorit6s de 1'orgue et les solos pieux de M. Praneui...
Leur s5jour au Berceau leur valait une retraite,-et quand ils
s'en allaient, ils dtaient presque aussi 6mus que lorsqu'ils
partaient de chez eux.
L'on ne pretend nunement attribuer a M. Praneuf seul ces
r6sultats consolants; I'on veut simplement rappeler qu'il y
eat une tres large part.
II. Crdpuscule. - Telles sont, a grands traits, les quelques
notes que 1'on a pu rediger sur M. Praaeuf. L'on ne pretend
pas, ici, donner la clef d'un caractere ni reduire a quelques
grandes lois simples la complexit6 d'une vie suivie au jour
le jour. On s'est content6 de rappeler quelques souvenirs et
dvoquer cette physionomie assez originale, tres sympathique
et, on I'a ddej dit, quelque pen mysterieuse.
M. Praneuf, dans une r6eptition d'oraison deja citee disait
qu'il devait rechercher la solitude de sa chambre et, loin
des hommes, mener la vie interieure, se preparer a la mort
et vivre en union avec Dieu.

II s'unissait a Dieu.

11 faudrait dire la piet6 avec laquelle il celebrait la messe,
la regularlt6 avec laquelle, tous lei matins, & 4 heures 1/2, ii
venait a I'orajson, ii faudrait r6p6ter - puisque cela a 6et
d6ej dit - sa ponctualite a tous les exercices de la communaut6 et surtout la conscience professionnelle avec laquelle
il s'est acquitt6, pendant 43 ans, de 1'humble et souvent penible tiche quotidienne, sa conflance dans la Providence,
son esprit de foi qui se rev6talt par a coups, de candeur ingenue.
I avait, comme on 1'a fait remarquer, I'amour de la solitude et sa chambre fut dans tout le sens du mot (meme il
I'a exager6 selon 1'avis de certains) une cellule de chartreux.
A mesure que la vieillesse prenait de l'empire sur lui, il
se recroquevillait, it I'on peut dire, moralement et se claquemurait dans la vie intdrieure.
Non seulement ii devenait, comme tous les vieix, maniaque, et tuyait les courants d'air, mais encore ii dvitait de
plus en plus toute conversation en dehors des heurns de
la recreation. Et les recr4ations elles-memes s'4courtalent,
pour lui, a mesure qu'il perdait le got, de 1'exercice physique et de la marche. n continuait pourtant, et 11 continuera
jusqu'au dernier jour, & faire ses classes. n continuait, le
cas 4chdant, & raconter des anecdotes, mais on avait la sensation que le narrateur ne se renouvelait plus et se cristallisalt de plus en plus dans le passe.
Effectivement, el, par certains c6tes, M. Praneuf 4tait toujours le meme, s'l1 retrouvait son brio et son ardeur par
intermittences, on sentait qu'il se d6tachait du monde et
de la societ6.
L'ldde de la Providence semblait le banter de plus en plus,
une Providence quelque peu conforme a la conception biblique, ot Dieu, cause pfemiere et maltre de l'univers, inter-
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vient directement en toutes choses comme s'l a'avait pas
donn6 des lois & l'unlvers ; conception qui rappelle un peu
le a Deus ex machina a de la trag6die grecque et attend avec
impatience les miracles & profusion. Sa piete, d'ailleurs, et
sa soumission en etaient augmentees d'autant.
Son d6vouement & la maison et son esprit de devoir professionnel n'eurent jamais de defaillance. Et pourtant il
etait moins qu'autrefois r6sistant & la fatigue et il devaii
manager ses forces pour remplir son programme.
Survint la guerre catastrophique de 1939. Beaucoup parmi
les Messieurs du Berceau durent partir aux armies et ,-ela
fit une large breche dans le corps professoral. C'4tait un
surcrolt de charge pour ceux qui restaient et, dans un
a conseil z de professeurs, l'on cherchait & boucher les
trous et suppleer les absents sans toutefois faire' retomber
sur M. Praneuf une augmentation de travail. L'on n'y arrivait pas : faire des classes sans professeurs a toulours Wtr
un problkme difficile & resoudre. M. Praneuf, alors, avee
sa simplicit6 coutumibre, Nleva la voix : a 11 y en a tant,
en ce moment-ci qui se font tuer pour la France sur les
champs de bataille ; ce sont des temps exceptionnels. Et
bien I le me ferai tuer mol aussi, s'il le taut, sous le poids
du travail Allons-y, donnez-moi, sans crainte, des classes
& faire. s
M. Praneuf avait toujours aim4 le travail et l'aima jusqu'&
la fin. Pour lui, la retraite ne devait commencer quai la
mort. Jamais il n'a cru n6cessaire, meme & un age avance.
de prendre des soins spdciaux et de courir les villes d'eaux
& la mode pour conserver sa voix et se tenir; en forme :
son esprit de pauvret6 et de simplicite en eussent souf!.rt.
II se contentait du train commun et du regime couunm:.
Avec la vieillesse ses gofts casaniers s'dtaient encore accentuds. Sa pidet devenait plus austere. II ne devenait pas plus
regulier, car 11 I'avait ete toute sa vie. Mais ii faisait toutes
choses, peut-6tre, avec plus de tendance & I'exces qui le
caractdrisait. II y avait toujours eu en lul des contrastes
accuses. Ceux qui l'entendaient occasionnellement & la selle
de r4creation, racontant des histoires & saveur romrntique
eussent ete bien surpris d'apprendre que, dix minutes aprbs,
M. Praneuf s't!.it mud en anachorte' au huis clos infranchissable. Ceux qui,connaissc.ient sa ddlicatesse sur certainee questions et meme sa pruderie qui etonrIRit partois, ne
le reconnalssaient plus, par moments, lorsque ie m6ridional
d6chalne racontait quelque trait qui ressortit a la sopcialit6
des professeurs de morale. Ceux qui admiraient son esprit
de charitA constant restaient d6contenances devant certains
exclusivismes cat6goriques oil I'on sentait des positions prises dflinitivement. (L'ran a dit comment il ecarta !e chant
dis orphelines).
I etait homme, et chez tous 11 y a un equilibre plus on
moins stabilis6 entre les qualit6s et les defauts ; les dWfauts
n'etant d'ailleurs souvent que I'excs' des qualit6s et r6ciproquement. Chez M. Praneuf, qui etait un artiste et uD
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sensible, les extremes, par i coups, se laissaent deviner
Mais dans 1'ensemble, oa n'avait devant soi qu'un confr4re
dont la vie, les actes et les paroles 6taient gouvernds par
une volonte forte et rendaient son commerce charmant, et
meme, dans I'ensemble, delicieux et exaltant.
11 a pendant 40 ans incarna 1'esprit du Berceau, ou du
moins il en a 6td I'echo sonore et vulgarisateur. Lui disparu, on imagine un grand vido dans la maison. La grande
catastrophe de 1940 a empech6 les reunions annuelles des
anciens 616ves. Quand, la tourmente passee, ces anclens se
retrouveront ensemble, Us pourront mesurer la, perte qu'ils
ont faite dans la personne de M. Praneuf. Cette guerre
1939-1943 a accumule les ruines et les deuils. Elle a W6tpour
tous une 6cole de misere, de souffrances et d'humiliations.
L'ame du pass6 aidera & reconstruire 1'avenir. Le souvenir
de ceux qui ont disparu soutiendra les survivants ; la voix
de M. Praneuf se fera entendre encore dans la m6moire de
ceux qui l'ont aime et admir6.
Quant a lui, ilest parti.. tris simplement, comme il avait
vcu, dans le geste tranquille d'une tAche qui est achevee.
Le grand d6sastre de 1940 1'avait fortement affectS, car
il vibrait, par tous ses nerfs, de la note patriotique.
La mort, depuis quelques annees, frappait autour de lui.
Le frbre Valentin et le frare Nunes en bons ouvriers dont
les bras furent vaillants et le coeur surnaturel avaient disparu. M. Degland et M. Bouchet, qui furent si longtemps
ses comppgnons de route (11), l'avaient laiss6 seul, au dernier
(11) M. Degland I Celut que les anciens 416ves du Berceau appelaient volontiers : to bon M. Degland I ule
dnvrd M. Degland le saint
M. D.eAland I Plac6 an Berceau en 189 apr6s son ordination sacedotale, M. Degland y resta Jusqu'A sa mort en 1938, solt 4 ans.
M. Praneuf et M. Degland vecurent cote A c6te pendant 40 an.
C'etalent deux temperaments des plus dissemblables et qui se conr
pl6taient le plus heureusement du monde : aussi ont-ils touJours et6
en tres bons rapports, sans grande intimit6 peut-etre, mats dans un
parfait esprit de collaboration a 'ceuvre commune. M. Degland enselgna pendant une dizaine d'annees la rh6torique (c'etait le nom pompeux que I'on donnait, en ces temps recules, A I'actuelle classe de
premiere) et deviit ensulte prolesseur de math6matiques et de sciences physiques et naturelles. Il 6tait Il comme le poisson dans l'eau.
Patient collectionneur de coleopt6res et de papillons (nommons-les
Ltpidopttres, pour les honneurs de la galerie), physciten, expert et
tres habile dans le montage des appareils de T. S. F., 11 sUolalt, avec
une silencieuse assiduitl, les decouvertes scientifiques... Et i en falsalt part, avec la modestie qu'll apportait en tout... n savait, en eflet,
beaucoup, ayant beaucoup travaill6. mais 11 ne d6versait sa science
qu'au compte-gouttes sl I'on peut dire, en y melant beaucoup de peutttre, de U semble, de it eat probable... C'etait l'homme le plus discret
du monde, et de meme que Saint Vincent, se disait un dleve de quatritme. tout en r6solvant certaines questions avec la maltrise d'un
docteur en Sorbonne, an dire du grand Conde. M. Degland 6talt ua
puits de science qu'l distribuait, en ayant 1'alr de consulter ses interlocuteurs et de demander leur avis. Les fats se m6prenaient sur la
port6e de la methode, les connaisseurs avalent rite rep6r6 Is saret
de son information...
C'etait un modeste, un silencleux, une intelligence claire qui lPyalt
le clinquant et travalilait en profondeur.. Sa silhouette. 6eanc6e et
quelque pen Irele, se d6placalt a pas feutrs ; son visage emaci6 d'asefte arr6tait de .prime abord ls timides et pals ,quand on 1'appro.
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palier, face au cimeti6re. Car il dtait devenu, de ce tait, lk
doyen, c'est-4-dire celui qui. normalement, d'aprbs toute
probabiliti, doit disparaltre au premier coup de vent.
La mort de M. Gr6goire (de Toulouse) lui apporta un nonveau coup.
11 ne se plaignait pas (11 n'avait pas d'ailleurs l'habitude
de se plaindre) il ne perlait ni de son calme, ni de sa s6r6nitd d'Ame, mais 11 disait :mon tour est proche.
Dans la nuit du 16 au 17 mars 1941, les Messieurs qui dormalent au premier etage, au-dessous de M. Praneuf entendirent des coups sur le plancher qui semblaient un appel.
Appel tout B tait insolite et qui, vu la discr6tion de celul
qui se permettait de troubler le sommeil des autres, devait
signfier quelque chose de grave. La veille au soir, rien
pourtant n'avait attird 1'attention ; M. Praneuf avait assistd
au souper comme tous les Jours ; il avait mang6 peu, mais
il mangeait peu tous les soirs : on y 4tait habitue. La pribre
en commun s'etait faite comme A l'ordinaire, et chacun s'6tait
retir6 chez sot.
chait, 1'on 6tait frapp6 par ses yeux d'un bleu pale de perenche.
transparents de candeur et tres doux : la stmplicit6 et la bonat se
refltaient dans ce regard. M. Degland, comme M. Praneuf, mais avec
une methode blen diflrente et une personnaliti qui semblalt avoir
et6 tabriquie aux antipodes, a 6t0, pendant plus de 40 ans. Iun des
artisans de lesprit du Bercean. nI tait aussi r6gulier qu'une aiguille

d'horloge, et 11 serait int6ressant de mettre an concours des anciens

libves et professeurs cette question : En quarante ans, ab-oa jamats
vu M. Degland commettre une faute d'irrtgularit6
N. Bouchet I Encore une physionomie blea originale et des plus
sympathiques. Apris un long s6•our k Smyrne, dcpuls 1899. M. bochet fut conduit an Berceau par les vicissitudes de la guerre de 19141918. LA i se Mxa et devint protesseur de grec. Sa sante avalt 6te asses
4prouv6e sons le del d'Orlent et ii avait beson d'air et de mouvement
qui ne
pour se maintenir en forme. C'Otatt un p6ripateclen rdsolua
suafsalent nl le Jardtn des ractnes. grecues de Lancelot, ni mime les
parcs ombragdl d'Academos. n lui tallait les espaces libres, les
champs et les bois de pins ol, tout en preparant ses classes, 11 dMambulait, perpituellement couvert d'un eternel chapeau auquel, pendant
des annaes. la plate, le solelU, et le vent avalent donnm toutes les
teintes et toutes les formes. M. Bouchet etalt un protesseur tres cnsclencieux et qui connaissait B fond sa matlre. D'un caractire doux
ii planera
et plein de condescendance pour les travers de 1'humanltk,
tqujours au-dessus des critiques et des coteries et ne laissers amals
percer un soupcon d'ambitlon personnelle. Et avec cela, adore des
616ves qui I'estimaient beaucoup comme proesseur. Quand, an bout'
de plusieurs annies, II aura assez arpenti les bois pour en connaltre
tons les sentiers. Ul sera invit & s'occuper de la basse-cour. Entre
deux classes de grec, 11pourra mdilter la forte maxim de Sully :
Labourage et pdturage sont LU deux mametles de la France.
n fera de '61evage, et 6prouvera des Joies calmes en se mirant dans
les yeux paisibles des bonnes vaches laitUres, et en 6coutant les grognements satistaits de gorets trts contents de lear sort. Mais tout cela,
bien entendu, n'Btalt que la distraction attique dn distingu6 prolesseur de grec; car, avant tout et au-dessus de tout, 11 talt professeur
de grec, comme M. Praneuf 6talt professeur de musique et d'histolre.
Les deux excellatent dans leur metier, encore qu'usant de m6thodes
de preparation diam-tralement opposees : M. Pranent tatt I'ermite
confint
dan sa cellule ; M. Bouchet 6talt 1'homme des bols. Is out
toujours v6cu en trbs bon voisinage, travallant chacun dans ma spclalltt - A l'eeurre commune - pour Dieu.
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Et voici que vers 3 heures du matin des coups de canne
bien distincts martellent le plancher. Deux de ces Messieurs
montent et trouvent M. Praneuf qui respirait avec peine et
rtlait.. II leur dit de courir alerter son confesseur : ilsentait que c'4tait la fin et il voulait recevoir les derniers sacrements.
II se confessa, regut 1'extrtme-onction et le viatique... A
4 heures 1/4 11 4tait mort.
C'6tait 1'heure oh regulierement il descendait A I'oratoire
pour l'oraison du matin... II commengait, on peut le croire.
1'dternelle oraison de contemplation dans le ciel.
Son corps repose au modeste cimetiere du village, A l'ombre du clocher de 1'dglise nouvelle, celle qui a remplac6
en 1912-1920 1'ancienne grande chapelle au platond de bois
noirci ot saint Vincent de Paul fut baptis6. II repose a
co(l de ceux qui, des annres durant, accomplirent avec lut
et comme lui, cote a cote, I'humble devoir quotidien, pour
Dieu, avec simplicitd, avec amour.
A quelque trente metres de 1 dorment aussi leur dernier
sommeil les smurs du Berceau qui piles aussi, modestement.
silencieusement, se sont d6vou6es a 1'ceuvre commune, en
bonnes filles de M. Vincent.
Jean-Baptiste LSSERRE.
Fdvrier 1943.

M. GIUSEPPE ANGIULI
Pritre de.la Mission (11 juin 1884 - 27 avril 1941).
Lorsqu'en 1897, le petit Giuseppe Angiuli arriva au
Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, il venait du sud de
l'Italie oh il dtait nd, a Casamassima (1).
11 ne connaissait pas un mot de francais. Cela ne
1'empecha pas d'adresser la parole A tout le monde
et il faisait tant, de la voix, de la physionomie et
du geste, qu'il parvenait A se faire comprendre-.
Sans doute dprouva-t-il au ddbut les souffrances de
(1) N6 le 11 juin 1884, & Casamassima, llsde Jean-Baptiste et de
Marthe Gargaro, Joseph Angiull fut baptis6 le 16 uia 1884 et confirm6 le 6 septembre 1888. Aprbs six ans d'6tudes secondaires ad Berceau, M. Angiuli fut admis. Dax le 5 aoat 1903 et, le a avril 1905,
imettait ses voeux. Ordonnd prtre & Dax (Notre-Dame du Pouy),
11
le 17 juillet 1910 par Mgr Jacques-Hector Thomas. archeveque tituft placd a Salonique. A la rentr4e
laire d'Andrlnople, M. Angiull
de 1912, u1 talt professeur an s6minaire de Piazza-Armerina en Stcile; en t114, & celu de Caltagirone. En 1915, 11 se trotivait Favara, puts ce tft la mobtiisation & Lecce, comme Infrmier militaire. Plac6 en 1918 aux missions d'Alger, M. Anglull devenalt en
1932 procureur a Rome a la malson internationale. I1 sT montra
fort d6vou6 et serviable et c'est 1A que pr6maturmenet 11 est dc6d6 1a 27 arril 1941. (Note des AnnaZes).
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la separation des siens et de i'adaptation A une mentalita6 trangere, mais on ne s'en apercut guere, et il
s'accouluma rapidement A son nouveau milieu. II gagna aussitlt la sympathie g6nerale par sa bonne humeur et son bon coeur. II avait apport6 d'Italie des
figues fourrees d'amandes et de petits gAteaux epices ;
il eut bien vite dpuis6 sa provision par ses gendrosites
multiples. 11 fallait l'eatendre r6clamer a son valitchLr
qui renfermait ses richesses, afin de les distribuer.
Des lors it se montra tel qu'il fut toujours : droit,
hanc, spoutanu. Oua arle volonti-rs de la dip'-malie
Italenne ; or M. Angiuli n'avait rien d'un diplomate.
il allai ., a IL bonne a, swna cependant avoir rien de
couunun ni de trivial. Fort jovia!, il rait volontiers
et colur6e s'tiluminait,
et alors sa boune figure ron&a
;I semblail que tout en lui riait EL il acceptait qu'on
rie menie a ses depens, ce qui proue.-son boa caractere : et de ses maladresses de lanuage, il riait luimeme. Le soir, durant les vacances, au phateau de
Pouillon. le bon PIre Serpette aimait a grouper les
le6ves sous la charmille et c'6tait alors la conversation
familiere et des chants. Angiuli avait appris certains
couplets par I'oreille et il massacrait les mots A la
grande joie de tous... et a la sienne propre.
Bien qu'ltranger et oblige, du moins pendant les
premiers temps, A un double travail, puisqu'il devait
apprendre le francais, il se maintint en classe dans
une hounete moyenne. 11 fut un 61~ve consciencieux,
studieux et un excellent camarade. Et M. Serpette
6crivait A son sujet : Brave enfant et intelligent
Ces qualites il les porta et les perfectionna A Dax
ou il fut regu au S6minaire interne en 1903. Sa pi6t6
dtait simple mais solide et, bien qu'originaire d'un
pays oh elk se traduit volontiers par des manifestations extdrieures, elle ne marqua chez lui que par ba
constance.Le souci de son avancement spirituel se trahil par
ce fait qu'il notait les exhortations que M. Dardans,
le Directeur, lui faisait lors de ses confessions et il
en conserva le petit carnet jusqu'A sa mort. C'*tait un
modeste, ce qui t6moigne tant en faveur de son humi
lith que de son jugement. II rendait tres volontiers service et mieux, s'acquittait de bon cceur des ( corvies ),
sans jamais se prevaloir de son devouement et sans
rechercher les r6les plus honorables. De ce qu'on nommait alors 4 la vie raternelle i il fut un ouvrier cach6 mais laborieux, il se d6pensa allegrement B toules
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ses manifestations et il s'activait entre autres choses a
I'impression de la petite revue qui portait ce nom.
II demeura toute sa vie tres rdgulier, comme il l'4tait
A Dax, mais toujours sans ostentation.
De son sejour A Salonique je sais seulement que le
supdrieur M. Gabolde regretta son depart et I'aurait repris avec joie.
Mais c'est en Algerie oui il travailla treize ans qu'il
d6ploya tout son zele et son ardeur apostolique. I1 fut
vraiment le type du missionnaire populaire. II poss6dait
fort bien son francais, le parlait meme avec -volubilite,
mais il ne chercha jamais & faire des phrases on A surelever le ton. Ses moyens 6taient ordinaires, il en
employa toutes les ressources, sans jamais chercher a
les depasser. Trbs simples et familiers, ses sermons atteignaient une population qui, dans l'ensemble, a plutot besoin d'instruction religieuse que d'eloquence dtudiee.
Pour la glose qui prdcede, - dans nos missions, le
sermon proprement dit, M. Angiuli ne montait pas en
chaire, mais marchait de long en large dans I'allde centrale de l'eglise suivi du regard par les auditeurs attentifs et dont, par des questions ou des interpellation.,
il soutenait l'intdrat.
Durant la journde il parcourait le village on les environs, engageait la conversation avec les passants ou
les travailleurs des champs, les invitant a la Mission
s'enqudrant de leur famille, etc., les exhortant A se
confesser avec une jbyeuse cordialitd qui, bien souvent,
emportait le morceau.
A Alger, il aimait A se rendre sur le port oh il inter
pellait les pecheurs napolitains on encore appelait les
petits italiens qui interrompaient leurs jeux pour se
grouper autour de lui, s'informait de leurs parents, de
leur pratique religieuse, etc. Sa facon de faire pouvant
paraltre a certains quelque peu osee, mais ce devailt
Wtre la bonne, puisqu'en somme, elle rdussissail.
Mais son action ne s'exerait pas uniquement en faveur de ses compatriotes, d'ailleurs relativement pen
nombreux dans le diocese d'Alger, il prkchait aussi'comme ses confreres, un peu partout, avec cette seule diff6rence que, lors de I'attribution des missions A donner.
on lui offrait, de pr6efrence les localit6s of se trouvait
un continmgent plus important d'Italiens. Et son ministere Otait goot6 ; aussi le Vicaire Forain d'Orl6ansville
l'appelait souvent dans sa paroisse, une des plus importantes du diocese.
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faire jauger la vertu de M. Angiuli. Je ne crois pas
qu'on ait pu relever de sa part la moindre' parole de
nature A blesser le sentiment national de ceux avec lesquels il vivait. Et s'il eut peut-etre parfois A souffrir
d'une rflexion moins mesur6e ce fut toujours avec un
ddifiant silence, fort mdritoire, surtout pour lui, de tempdrament plutdt vif et bouillant.
II fut aussi longtemps procureur de la Maison ; plus
d'un procureur merite plutbt la qualification d' c dconome ). M. Angiuli, sut dans cet office, garder un
juste milieu et Atre A la fois discrtutment large et, avec
tact, fort mnnager. Son office ne fut pas pour lui l'occasion de se procurer plus que l'usage le permet ou de
choisir le meilleur ; dans sa chambre et son vetement
il fut toujours pauvre. Par ailleurs il 6tait tres sobre ;
aux mets recherchds il prdfdrait les pates et la K verdura ), et ne buvait jamais que de l'eau.
Etant A Rome lors du vingt-cinqui6me anniversaire
de son ordination sacerdotale il avait ddsir6 c6dlbrer celte
date aupres des reliques de Saint Vincent et avait obtenu I'autorisation de venir a Paris. Mais son superieur
M. Fontaine, devant lui-meme s'absenter A cette 6poque
lui demanda de bien vouloir retarder son voyage.
M. Angiuli qui l'avait ddsird pour accomplir un acte
de pidtd, le juge inutile la date dtant passde, fit totalement le sacrifice et renonca A un voyage, qui, h son
sens, n'avait plus d'objet. Ce fut un sacrifice trcs senti.
mais qu'il accomplit gdndreusem*nt et sans arriere
pensde. II montra toujours A l'dgard de ses supdrieurs
un grand respect et une d6f6rente ob6issance et fit toujours preuve d'un excellent esprit.
II arrive, lorsque durant des annees on a parcouru
les mdmes lieux, qu'on s'est adressd constamment aux
mAmes populations, comme c'est le cas pour nos missionnaires d'Alger, qu'on finisse par dpuiser toutes ses
ressources. II en fut sans doute ainsi de M. Angiuli.
II n'en reste pas moins qu'il fit beaucoup de bien, un
bien reel, quoique accompli sans bruit et sans eclat.
II m'est revenu, soit de confreres et de personnes du
monde qu'A Rome il dtait empressd A rendre service a
tous, A guider les pilerins ou visiteurs aux divers lieux
d'intdrAt religieux ou historique et toujours avec la mA
me bonne humeur.
En somme, M. Angiuli fut un bon fils de Saint Vincent, tres attache A sa vocation, aux r6gles et aux usages de la Congregation, vivant de son esprit, un bon
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ouvrier remplissant serieuseinent et simplement sa tW
che, un ap6tre des humbles allant cordialement a eux
et qui, tout porle A le croire, a du 6tre favorablement
accueilli par notre Bienheureux PBre en la Mission du
Ciel.
Maurice COLLARn.
DAX
JEAN-PIERRE FARGET.
Frere coadjuteur de la Mission (7 fevrier 1858 - 27
novembre 1942).
Le 27 novembre 1942, au soir de la fete de NotreDame de la Mdaille miraculeuse, patronne de la Maison, notre bon frere Farget, qui, depuis vingt-trois ans,
dirigeait 1'office de la Cordonnerie, rendait A 'infirmerne
de Dax, sa belle Ame a Dieu.
II avait 84 ans dont 54 pass6s dans la petite Conipagie. Son humble vie de fr6re coadjuteur, si longue
mais surtout si bien remplie a regu sa r6compense. II
a entenda le Maitre lui dire a Bon et fiddle serviteur,
parce que tu as d•i fiddle en pelites choses, ie vais
tftablir sur de grandes, entre dans la joie de ton Seigneur. a
Pour nous qui r'avons connu, il restera un grand
exemple, le 'modele du frere de la Mission, dont la vie
a dt6 toute de pidtd, de regularitA et de travail.
Jean-Pierre Farget naquit le 7 f6vrier 1858 au village de Marlhes, rante commune du Sud de la Loire,
region f6conde en vocations religieuses et sacerdotales.
Le lendemain il recevait le saint bapteme. Trois jours
aprbs la Vierge apparaissait A Lourdes, comme pour
recevoir les premiers sourires .de celui qui devait tant
I'aimer et le prendre des le berceau sous sa maternelle
protection.
II n'oubliera jamais cette coincidence et quand sur
ses vieax lours, nous venions pour son anniversai-e le
fdliciter, il ne manquait pas d'ajouter en souriant :
je suis de la m6me ann6e que Notre Dame de Lourdes,
du m6me mois et meme, je suls son atn6 de 4 jours !
II en dtait fier et dans sa foi profonde y voyait un privilAge et une b6ntdiction pour toute sa vie.
Son pbre Andre Farget exergait le m6tier de tisserand, sa mere Marie Courbon dtait rubaniere ; la proximit6 de Saint-Etienne, centre de l'industrie du ruban, ex-
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plique cette profession. Profondement chretiens, is
eleverent leur nombreuse famille dans I'amour de Dieu
et du travail. Les Freres Maristes dirigeaient alors 1'6co
le du village, Jean-Pierre y apprit B lire, a Bcrire et
surtout A bien aimer la Sainte Vierge. Quand il fut
en age de gagner un peu sa vie, ses parents le placerent chez un fermier des environs, brave homme de
celibataire, s'occupant de la vente du betail et restani
parfois plusieurs jours sans rentrer i la maison. It
avait conliance en Jean-Pierre qui dtait serieux et travailleur et se reposait sur lui du soin des 6tabies, de la
ferme et meme du menage.
A 17 ans nous le retrouvons a la maison paternelle.
I1 travaille la terre et apprend en m6me temps, chez le
cordonnier du village le metier qui lui permettrait plus
tard de s'dtablir. Et ce fut pour Jean-Pierre durant plusieurs annees, la vie de famille, simple, laborieuse et
chrdtienne, coupde de 1879 A 1883 par le service militaire qu'il fit A Paris au 30 regiment de Cuirassiers.
Mais Dieu dans ses desseins allait particulierement
b6nir cette famille privildgiee, en appelant a son service dans la vie religieuse plusieurs de ses enfants.
Madame Farget avait compt6 jadis dans sa famille
au commencement du siecle, un saint pretre qui devint,
sous le cardinal Fesch, vicaire g6neral de Lyon ; le
Chanoine Courbon dont il est parl6 dans la vie du
Cure d'Ars. En I'absence de I'archeveque fugitif, il eut
A diriger le diocese et a ce titre, appela, plus pour sa
piet6 que pour sa science, le jeune abbd Vianney aux.
ordres sacrds et A la pretrise. Nous connaissons ses
paroles A cette occasion : a L'Eglise n'a pas seulement
besoin de pretres savants, mais encore et surtout de
pr6tres pieux, je I'appelle, la grace de Dieu fera le
reste. : Sans le judicieux chanoine nous n'aurions peutetre pas eu le Curd d'Ars. Pourquoi ne pas voir alors,
-dans les vocations religieuses qui vont successivement
eclore au foyer de Marie Courbon, la reconnaissance
du saint Cur6, s'4tendant apres bien des anndes sur la
famille du Vicaire g6n6ral qui, apres Dieu, 1'appela au
sacerdoce et a la saintete !
.Nous voyons en effet Marie-Philomene, seur cadette
de Jean-Pierre, quitter la premiere la maison paternelle
pour rentrer en 1885 chez les Filles de la Charit6.
Trois ans apres notre cordonnier crut entendre A son
tour I'appel du bon Dieu et de Saint Vincent. Ame droite, gdnereuse, un peu inqui6te, il s'en ouvrit au vicaire
de la paroisse l'abbh Bonaffd, son ami, qui lui con-
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seilla d'aller A Notre-Dame de Valfleury faire une petite
retraite. La Vierge aux genets d'or d6cida de sa vocation et le 8 mars 1888 il rentrait & St-Lazare pour y
faire son postulat. Le 7 septembre il 6tait regu au s6minaire interne.
11 avait 30 ans ; c'dtait une vocation tardive mais
sore. Le temps du postulat n'avait fait que la confirmer
et l'affermir, aussi notre nouveau seminariste fut-il bien
vite apprdci6 et aimd pour sa pi6t6, sa regularitd et son
amour du travail. A la cordonnere de St-Lazare oO sa
place etait tout indiqu6e, il trouva un chef d'office bien fait pour le comprendre. Le bon frrre Stern, lui aussi,
6tait rentr6 tardivement dans la Congr6gation ; jusqu'A
34 ans, il avait Ut6 cordonnier dans le monde. Frere
d'une grande- piete, homme de r6gle, travailleur infatigable, il initia le s6minariste qui lui etait confi6 non
seulement aux exigences du m6tier en communautl, mais
surtout lui imprima cette formation premiere qui reste
toujours et que donnent, mieux que toutes les conf6rences, les bons exemples d'un ancien.
Frrre Farget ne termina pas A Saint-Lazare son s6ni
naire : en mai 1889 il etait plac6 au Berceau-de-Saint
Vincent-de-Paul et mis A la tete de l'atelier de cordon
nerie de l'6cole professionnelle. C'6tait un poste ddlicat,
mais notre nouveau venu ne trompa pas la confiance qtie
les sup6rieurs avaient mise en lui. II sut s'imposer a
ses. jeunes apprentis et -s'en faire aimer.
Au milieu de ses occupations quotidiennes et des soucis que donne toujours la formation de la jeunesse, frere
Farget n'oubliait pas qu'il 6tait encore s6minariste. Mais
au Berceau, il ne trouvait plus, comme A Paris, la r6gularit6, le silence d'un smminaire organis6, et son Ame
delicate et inquimte en souffrait. 11 en fit part A son
ancien directeur de St-Lazare et le bon monsieur Huet.
qui connaissait son s6minariste, calma ses inquitudes :
a Puisgue vous ne pouvez pas faire les exerciccs du
seminaire, lui r6pondait-il, appliquez-vous & i4re bien
fiddle & ceux de la communautd et Saint Vincent sera
content. Pour apprendre a vos apprentis d travailler, il
leur faut bien parler ,' dans ce cas ce n'est pas mahquer
a la rqgle. * Et le judicieux directeur ajoutait : (<Lorsque
vous pouvez vous payer un bon petit moment de !ilence
et de recueillement pirofiez-en. Allons, courage, vous
failes ma consolation, que je serai heureux quand je
saurai que vous etes mon frdre en saint Vincent pour
frdernitd. )
Le 8 septembre 1890 il faisait les Saints Vtcux, dans
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Si la joie de son Ame fut profonde en ce beau jour de
donation, homme de devoir Jean-Pierre Farget compnt
aussi toutes les obligations que lui imposait le contrat
qu'il avait fait avee Dieu et la Congr6gation. Redoublant de bonne volonte et d'ardeur, exact a observer nos
saintes R6gles, il fut des cette 6poque, les t6moignages
recueillis nous I'affirment, le modele du bon frbre coadjuteur, b6ni de Dieu et aim6 de tous. Sous les regards
de Marie Immaculde il s'etait donn4 totalement. Sans
defaillance, il travaillera. A sa perfection, sans se teprendre jamais.
L'ann6e 1891, en son commencement, lui apporta une
joie nouvelle : sa sceur Marie, a l'exemple de Marie.
Philomene, rentrait A son tour au sdminaire de la rue
du Bac. Elle aussi avait trente ans, la vocation dtait
tardive mais excellente. Placde apres son noviciat
l'hOpital de Vichy elle devait y mourir en 1924, couronnant par la souffrance sa vie de travail et de d6vouement
au service des pauvres et des malades.
Les voilh done tous trois, unis dans la meme vocation
religieuse, chacun a sa place, dans la double famille
de Saint Vincent. L'avenir semble leur sourire, la joie
est dans leurs coeurs et cependant I'annde ne passera pqs
pour eux sans la souffrance morale et les larmes.
Soeur Marie-Philoemne, depuis six ans A la Misdri.
corde d'Arras, venait de quitter cette maison pour 1'Ntranger. Le 8 juin 1891 -elle s'etait embarqude avec plusieurs
compagnes, pleine de santA et de zBle. Malade durant
la traversde, elle arriva au Guat6mala pour y mourir:
dix jours apres, le 17 juillet elle rendait a Dieu son
ame innocente, terrassee par la fi6vre jaune qu'elle
avait contractee sur le bateau. Le pauvre frCre, A cette
triste nouvelle qu'une lettre toute maternelle de la supdrieure de la maison Centrale du Guatemala lui avait
apportee, sentit la douleur envahir son coeur ; la croix
fut lourde A porter. II trouva dans son esprit de foi
et dans la priere la force pour supporter l'preuve et
la sanctifier.
« Votre bonne petite seur Marie, lui Bcrivait de son
c6te, monsieur Vaysse, le lazariste qui I'assista dans sa
maladie, a fait une bien sainte mort. Elle a souffert avec
beaucoup de rdsignation, faisant- le sacrifice de sa vie
pour les siens, la famille de Saint Vincent et son cher
Guatemala. EUle est au ciel. * Ce fut sa consolation et,
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courageusement, plus pr6s de Dieu par la souffrance,
il se remit au travail.
Ce ne fut pas pour faire des souliers mais du pain,
ce qui n'est pas la meme chose. Le d6part impr6vu du
frAre boulanger avait mis la maison dans 1'embarras et
oblige monsieur le suprieur A prendre une d4cision ra
pide. Notre bon frere Farget fut charg6 de prendre la
direction du fournil. I1y vint avec toute sa bonne volont6 et son amour du travail, et notre cordonnier devenu boulanger rdussit A merveille dans son nouveau
m6tier. Mais ce m6tier 6tait dur, le p6trin. mcanique
n'avait pas encore faitson apparition au Berceau. Aussi
est-ce avec satisfaction qu'il vit au bout de quelques
mois arriver son remplacant. C6tait le brave Hicquet,
jeune alors, aujourd'hui presque septuag6naire, mais
le cour toujours fidele au bon frare Farget, au Berceau
et aux Enfants de Saint Vincent.
En 1894, Monsieur Serpette avait succ6dd A Monsieur
Campan. Sous son supdriorat, le cordonnier-boulanger,
dut une fois de plus abandonner souliers et tranchet pour
devenir chef de culture et prendre la direction de la
ferme. Habitue des sa jeunesse aux travaux de la terre,
il n'eut aucune peine & s'y remettre. Les champs 6taient
vastes, le personnel nombreux ; notre frAre avait 'oeil
A tout, dirigeait, se faisait obdir. Les chevaux dtaient
ses amis et 1'on cite certain poulain ombrageux et retif,
deven' calme et docile sous le dressage de fancien cuirassier.
Avec lui, il ne fallait pas rester sans rien faire, mais
gagner son pain A la sueur de son front. Et cepenant il 6tait aim6 et respect6, parce qu'il donnait
lui-meme 1'exemple, parce qu'il 6tait lui-m4me un grand
travailleur, parce qu'll etait juste et bon.
Frere Farget eut, en septembre 1899, la consolation
de voir rentrer au s6minaire des Lazaristes de Dax, un
de ses neveux, fils de son fr~re Regis. C'4tait le village
natal et les chers absents qui s'dtaient rapproches de
lui, c'6tait surtout le pretre futur, A la formation sacerdotale duquel il devait particulibrement contribuer. II
le fit par ses prieres, son travail et ses conseils de bon
religieux.
Soncle eut le. bonheur de voir le cher neveu gravir,
les uns aprAs les autres, les degrds du sanctuaire et le
l'autel pour la premiere fois.
10 juin 1906 monter
La s6paration suivit bien vite et le jeune misisonnaire
Andrd Farget, aujourd'hui superieur a Quito, quittait la
France pour l'Equateur.
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Depuis 1904, notre cordonnier avait repris sa place
au milieu de ses jeunes apprentis. 11 y resta jusqu'en
septembre 1907, date A laquelle un cachet bleu le rappelaI la Maison-Mere pour y diriger la cordonnerie.
Le bon frere Stern, a 76 ans ne pouvait plus suffire,
Notre s6minariste d'autrefois reprit la place qu'il avait
quitt6e dix-sept ann6es auparavant et travailla sous le
regard de Dieu avec le coeur, la vaillance et 1'espril
surnaturel que nous lui connaissons dejA.
En 1914, la guerre desorganisa les offices, A Dax le
regrett6 frire Chapelle quitte sa cordonnerie pour ne
plus revenir.
Le bon frere Farget fut alors la providence de la
Maison. Pendant 4 ann6es, nous le vtnes faire la nayette,
pour tenir la place de 1'absent durant quelques jours.
II etait heureux de rendre service, de se ddvouer et
de faire ainsi marcher les.deux maisons A la fois.
L'armistice sign6, les mobilis6s petit a petit rentr6
rent au bercail. Mais a Dax le cordonnier ne revint pas,
le bon frere Chapelle 6tait tomb6 au champ d'honneur
et ce fut le frere Farget qui vint, en avril 1919, ddfinitivement prendre sa place. Ce placement n'etait pas
fait pour lui d6plaire. II aimait cette maison de Dax,
mise par le v6ndre PBre Fiat sous le patronage de la
Vierge Immaculbe ; sa belle chapelle qui lui rappelait
des emotions bien douces : l'ordination, la premiere
messe de son neveu en 1906, et puis le Berceau, soncher Berceau qu'il avait quitt6 a regret, of il avait
laiss6, dit-on, la moitid de son coeur, il allait pouvoir
souvent lui rendre visite et revivre le passe. II 6tait done
heureux, heureux surtout d'obeir et d'accomplir ainsi la
volqpt, de Dieu.
Notre cordonnier fut A Dax ce qu'il avait 6td au Berceau et A Saint-Lazare : toujours la mome pidt6, la m6me rdgularitd, le meme amour du travail.
Lev6 souvent avant .4 heures, il se rendait A la chapelle donner son coeur au bon Dieu et lui offrir la journee qui commencait. Recueilli dans ses priAres il parlait
an Maitre avec la foi, la simplicitd, la confiance d'un
enfant. Devant le Tabernacle, il fixait ses bons yeux
doux sur l'h6te divin, comme s'il le voyait, faisant penser au paysan d'Ars qui a avisait a le bon Dieu.
La Vierge avait toutes ses tendresses. Chaque jour
il r6citait le rosaire ; c'etait une promesse .A sa Mere du
ciel :il avoua n'y avoir jamais manque.
Tres surnaturel, il mettait Dieu dans les moindres
actes de sa vie quotidienne. Nous le vimes une fois
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revenir 'air triste et inquiet. a J'ai perdu mon chapelet.
disait-il, je favais dit sur la colline et maintenant impossible de le retrouver ou je m'etais assis. ) Une heure
apr6s il revenait joyeux : ( je I'ai enfin relrouve... en
voulant cueillir une pdche ie l'avais fais tomber. Fai ete
gourmand, c'est le bon Dieu qui me fa fail perdre pour
me punir de ma gourmandise. ) Heureux frere qui savait dans une 6tourderie banale mettre le surnaturel c0
voir le doigt de Dieu. R6gulier comme le meilleur des
s6minaristes, il 6tait fidile A tous les exercices de la
communautd et ce fut pour lui une souffrance d'en etre
prive dans les derniers temps de sa vie.
La Vie des Saints, l'lmilalion, l'Horloge de la passion,
Saint Vincent etaient ses pr6f6r6s.
Dans sa clambre, ren de superflu, mais la grande
simplicit6 des enfants de Saint Vincent. II avait 6t6
& bonne 6cole dans son enfance. aMa mere, racontaitil, avail un jour rapporte du canton une belle chaise en
paille. Elle comptait sur des compliments et ce fut des
reproches qu'elle recut de mon pere. o C'est du luxe, c'est
trop beau ), et ii ne voulut jamais s'en servir. ) Les
tabourets de bois devaient rester A l'honneur chez le
tisserand de Marlhes.
L'esprit de pauvret6 I'anima toujours et le guidait
dans la pratique de son metier. Pas de cuir gaspill6.
Comme il savait vous dire aimablement : a mon frere
vos talons sont uses, vos souliers ont besoin de reparations, vous attendez trop, bienl6t les souliers seronl
irrdparables, vous manquerez d la pauvrete. ) I1 n'aimait pas voir perdre les choses et si dans ses alldes et
venues a travers la maison on le jardin il trouvait quelqu'objet abandonn6 paraissant encore, pour lui, utilisable, il le ramassait pour ne pas manquer a la pauvret6.
I1 dtait ob6issant et soumis, mais disons-le A sa louange son ob6issance 6tait toute surnaturelle. Frere Farget
avait la volonte tenace et I'obeissanee dans certaines circonstances dut parfois lui couter. I1 n'en avait que plus
de m6rite.
Charitable envers tous, il ne disait du mal de personne et s'il crovait vous avoir peine, bien vite il venait
s'excuser et demandait humblement pardon.
Plein de respect pour le sacerdoce et ses ministres,
A 1'exemple de son premier chef d'office le bon frere
Stern, rencontrait-il un pretre sur. son chemin, ii le
saluait respectueusement et s'effagait humblement pour
lui laisser la place. II aimait les pretres 'elles aldait
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de ses pribres. II leur rendait avec joie et promptitude
les petits services qu'ils lui demandaient, abandonnant
le reste pour les satisfaire les premiers. II avail compris. le bon Frere Farget que, malgrd la faiblesse humaine, les pretres etaient v6ritablement d'autres Christ,
que la beaut6 et la grandeur de la vocation du fr~re
de la Mission etait de les servir avec humilit6 et respect.
Donnons pour terminer ce portrait moral,,l'appr6ciation d'un confrere bien place pour le connaltre : a Le
boa frere Farget'fut toujours un grand laborieux, ayant
mdme peut-on dire la passion du travail. II s'adonna
aux plus rudes besognes avec une inergie peu commune, mais aussi avec amour, avec alldgresse ; et parce
qu'il eLait foncirement chrotien, avec esprit de religion.
Sa piUtM dlait profonde et dclairde, forte en meme temps
que tres tendre pour Dieu,'la Vierge et Saint Vincent ;
pitd qui se traduisail de plus en plus, a mesure qu'il
avancait dans la vie, par labsolu abandon at bon vouloir divin.
Les ann6es s'ecoulaient, 1'Age n'arretait pas l'infatigable travailleur. Les souliers r6par6s, I'armoire de rdserve bien garnie, nQtre bon frbre ne restait pas inactif.
11 aidait alors au jardin, entretenait les all6es de la colline, plantait de jeunes chataigniers pour remplacer les
anciens aujourd'hui abattus. Mais un jour il se sentit
faiblir et les responsabilites de l'office lui pes4rent. I1
demanda A etre d6charg6 de ses fonctions de chef d'office, mais il n'en- continua pas moins a avoir I'oeil du
maltre et A travailler sans repos avec les jeunes freres
qu'il avait form6s.
Vint de nouveau la guerre. La cordonnerie perdit
bientot un ouvrier et, pendant. trois ans, le grand-pere
comme nous 1'appelions, 6tonna la maison par son dnergie: Avec le jeune frere qui lui restait, il voulait tenir.
Mais I'age 6tait la... l'ann6e 1943 le trouva bien affaibli. L'appetit qu'il avait robuste diminuait, sa surdit6 s'accentuait et ii nous donnait l'impression qu'un
mal interne le minait.o Au mois d'avril un volumineux
anthrax dans la region du sternum l'obligea A cesser
tout travail ; trois autres; dans la gouttibre dorsale lui
imposerent des nuits d'insomnie et des souffrances qu'il
accepta avec la plus grande rdignation. Les pansements 6taient douloureux,
AUlez dducement, si vous
saviez comme cela fait mal *, disait-il, et puis bien vite
ii se ressaisissait, la vertu dominait la nature et il offrait ces moments penibles au Maitre qui avait souffert
pour lui. Les pansements terminds, il remerciait les fre-
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Sres infirmiers : « Merci, je vous donne bien du travail
avec ma pauvre carcasse..., merci4 merci, Dies vous
benisse, je vais prier pour vous. )
edifiait tous ceux
qui venaient le visiter, par sa patience et sa resignation
A la volont6 de Dieu..
Notre malade elait condamdn, le mal qui petit A petit
le minait, devait I'emporter. On decida done en seplembre de lui donner les derniers sacrements, non que la
mort parut prochaine, mais pour faire profiter notre bon
frere des graces qu'ils conferent. 11 les regut avec joie,
dans les sentiments d'une pi6td profonde, avec une foi
vive et confiante. La paix dtait dans son ame, cette
Ame si delicate et parfois inquiete. 1 avait combattu le
bon combat, ii achevait sa course et allait bient6t recevoir la couronne promise af bon serviteur, il dtait heureux.
Deux mois se pass6rent cependant et notre cher malade dtait toujours IA. On le levait quelques heures, il
faisait alors pdniblement ses lectures, r6citait son chapelet dont il ne se s6parait jamais. Chaque matin, il
recevait son Dieu avec amour : II faisait sa conoolation
et sa force.
11 voulait mourir en beaute, un jour de graide fete.
Le 19 juillet, le 15 aost il s'attendait A quitter la terre.
La fete de la Toussaint etait pass6e et le grand-p're se
demandait si la Vierge ne l'oubliait.pas. u Ma pauvre
carcasse n'en peut plus, je ne suis plus bon a rien, je
n'ai plus la force de rdciter mon Rosaire.
Non, la Vierge Immacul6e ne I'oubliait pas et allait
bientot combler ses d6sirs.
On voyait en effet que notre cher malade s'affaiblissait
chaque jour davantage, mais il s'alimentait encore et
le coeur semblait tenjr.
Au matin du 27 novembre, pour la premiere fois,
il eut quelque peine a avaler la sainte hostie. Dans la
journee, son confesseur vint lui rendre visite, lui souhaiter bonne fete et I'encourager, comme il le faisait
souvent. Vers le soir deux 4tudiants demanderent A le
voir, ii leur causa aimablement et se recommanda A
leurs prieres. 11 s'alimenta lg6erement comme de coutume. Quelques instants apres, le ven6rable frere Farget
dtait dans son dternite.
Non, la Vierge aux genets d'or, la Vierge de la
M&daille Miraculeuse ne 1 avait pas oubli6. Au soir de
sa fate, elle Btait venue fermer les yeux de son enfant
pour le conduire A la Mission du Ciel.'
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M. ERNEST SCHMITZ
Pretre de ta Mission (18 mat 1815-3 decembre 1922)
Apres quarante ans le souvenir du Pfre Schmitz est deinenrd vivant a Madbre ; on se rappelle encore son o(uvre
sacerdotale de iormateur du clerg6 et son euvre scienti1ique de chercheur et de collectionneur des richesses naturelles de 'lle.
Le P. Schmitz eut une personnalit6 trbs riche, aussi estit ncessaire pour l'etudier de l'envisager successivement
& differents points de vue : homme, l'homme de science,
'hemme de Dieu.

1. -

L'HOMME

Physiquement, le Pare Schmitz n'etait pas une figure
vulgaire : grand, maigre, les cheveux ch&tains, les yeux
grands et tres vifs, la bouche largement fendue, le nez
fort et legbrement aquilin les pommettes saillantes : un
visage d'ascete. Ce qui surprenait dans cette physionomie
severe c'etait sa mobilit6. Dans le P. Schmitz tout 6tait vie
et tout pariat : les yeux, les rides du front, les l8vres,
les bras, tout remuait, s'harmonisant d'ailleurs avec le
ton de voix qui lui etait particulier, tres expressif et riche
de tonalites. I1 6tait interessant de l'observer lorsqu'il expliquait quelque instrument de physique ou quelque specimen d'histoire naturelle. Un vulgaire robinet de Babinet,
un nid d'oiseau on un ceuf quelconque des collections du
Musee du seminaire ,ui donnaient matiere a une bonne
de fines r6flexions.
demi-heure de causelie anim-e, dmaillee
au cours de laquelle les auditeurs finissaient par. oublier
l'objet des explications pour concentrer toute leur attention
sur le , oonfdrencier x. Soup cet aspect le P. Schmitz semblait plutot m6ridional que fls de !a froide Germanie.
Le P. Schmitz, en effet. etait allemand. U naquit & Reydt
(Prusse rh6nane), le 18 mai 1845, et fit ses humanites au
lycee de Reuss.
L'aspect severe du P. Schmitz trahissait le fond serieux
de son caractere. Depuis le temps de ses tudes, 11 avait
le culte de l'ordre, de la rbgle, de l'autorit6. Dana sa
chambre a coucher, comme dans les salles de son muse.,
regnaient l'ordre et la proprete. L'ordre joua un grand role
dans sa vie remplie par les occupations les plus variees :
c'est pourquoi on .ne remarquait pas en lui les distractions
habituelles aux savants.
Le P. Schmitz savait merveilleusement s'adapter a tout
et a tons. Souvent il disait : Dans -e monde, e no connais
pas de pays plus beau que Madre. & Madore de. matson
l sminaire, dans le s~minatre de piece
plus belle qu le
plus belle que ma chambre. Vrai pour le pays, cela ne l'etaJt
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gubre pour la maison. En effet, le vieux Seminaire de la
rue do Monteiro Novo 6tait un ddifice 4troit, sans lumiere,
sans air, fort mal conditionnk. Malgr6 cela le P. Schmitz
parvint & en faire a un laboratoire modle de vertu et de
science a. Tel, est le pouvoir du g6nie de l'adaptation au
milieu, guidd par l'esprit surnaturel.
Le P. Scbmitz avait un sens parfait des convenances sociales ; pour occup6 qu'il ftt, ii n'omettait aucun des devoirs de societh quo lul imposaient ses hautes fonctions.
II recevait tout le monde sans distinction, petits et grands ;
on le voyait Bcouter avec une patience imperturbable les
explications embrouillles de quelque paysan recourant &
ses conseils on & ses bons offices.
II paraissait & toutes les reunions ol son absence pouvait etre notre et commentee ddfavorablement ; toutelois
comme i. n'allait nulle part pour se divertir et passer le
temps, 11 demeurait a peine le temps indispensable pour
que sa pr6sence fit remarqu6e de tous et disparaissait cornme par enchantement. C'est ainsi que le meme jour et
presque en meme .temps plusieurs c6remonies publiques
6talent honor6es de la presence du Vice-Recteur du s6minaire.
Autre qualit6 de cet -homme, rare chez un intellectuel de
I'envergure du P. Schmitz, son talent & manier I'argent,
talent qui faisait de lui un administrateur remarquable
pour toutes les entreprises qui lui etaient confides. Il
n'avait pas seulement I'art de g6rer les revenus, mais encore celui plus difficile d'accroltre le capital. Tant qu'il
administra la a Quinzaine ReUgieuse a que redigeait son
collUge et ami le P. Louis Xavier Prdv6t, jamais les ressources ne manqukrent a cette publication.
L'euvre des Ecoles de .Saint FraAiis de Sales,' fond6e
par le P. PrevOt, ne put se maintenir que grace aux g6ndreux et intelligents efforts du P. Schmitz. Le musde fut
constamment entretenu et developpA sans qu'll en coitat aUcun sacrifice financier au SBminaire. C'est que le P. Schmitz
savait achetet et savait vendre, mettant en valeur tout
ce qui lui passalt par les mains : timbres oblitfrts, monnaies anciennes, vieux bordereaux de paiement, pieces en double de son musee, etc... 1 connaissait les meilleurs
marchds pour toutes choses : en Allemagne, en Belgique et
surtout en Hollande. A noter toutefois que jamais il n'exerCa son activit6 w eommerciale m sinon au profit d'oeuvres
pies ou pour couvrir les inrvitables dppenses que reclamalt le musee du seminaire.
Comment vint se fixer a Madrre un homme d'une aussi
extraordinaire valeur-T Nous avons ddji dit qu'il 6tait orlginaire de Reydt, en AUemagne, et *qu'l avait suivi les
cours du lycoe de' •euss: Sea Ntudes termindes, 11 entra,
le 25 septembre 1864, A Cologne, dans la Congregation do
la Mission. Ordonn6 pretre en 1869, 11 exerga son ministre & 1'Academie rh6nane de Cavalerie de Bedbourg, o&
It surprit le Kutkurkwmpf, dans l'automne de 1~W. Oblig6
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de s'exiler, il vint an Portugal aveo d'autres cocafreres
allemands. AprBs un tres court sejour & Torres Vedras, 11
vint & Maddre, e' 17 aoat 1874 en qualit6 d'aumonier de
l'Hospici de Ja Princesse Marie AmEte, h6pital destin6
aux tuberculeux pauvres et confie aux Filles *de la Charit4
de saint Vincent de Paul. Ce n'4tait pas pour longtemps,
car, an mois de decembre-de la meme annde, les Lazaristeq
quittaient Madere.
Le 8 janvier 1875, i1 fut plac6 au College de Santa QuitE
ria, & FelgueiraSi ol il demeura jusqu'en mars 1878, date
& laquelle 11 revint & Madere avec le titre de superieur de
I'Hospice. A-la demande de 1'eveque de Fpnchal. le P.
Schmitz commenca des cette ann6e & se rendre fr6quemment an Seminaire, en- qualite de confesseur et d'examinateur. Tous les samedis II falsait une conference spirituelle aux s6minaristes. Pour 1'annde scolaire suivante,
11 fut charg6 d'une classe quotidienne de frangais, tandis
que son compagnon, le P. IXavier PrAvot, enseignait la
philosophie.
Ddsireux de pourvoir son s6minaire d'une bonne direction, Mgr Barreto signa le 5 mal 1881, avec le P. Fiat,
Supdrieur general de la Congregation de la Mission, un
contrat par lequel il conflait le gouvernement du s6minaire
dioc6sain aux Pretres de la Mission. Le P. Schmitz, qui
deJj exercait effectivement la charge de. suporieur depuis
le 2 janvier de cette annie, fut nomm4 officiellement vicerecteur du seminaire, 1'dvfque gardant le titre de recteur.
Tels sont les chemins suivis par la Providence pour conduire de si loin jusqu'& Funchal celui qui serait le bras
droit de Mgr Barreto -dans la rdforme de son s6minaire.
L'action conjugu6e de ces deux..esprits sup6rieurs devait
faire du clergd de Madere la fine fleur du clerge portugais.
Le P. Schmitz exerca la charge de vice-recteur lusqu'au
30 septembre 1898 ; 1I se retira alors & Theux, en Belgique,
oh la Province allemande de la Congregation de la Mission
avait sa maison de formation.
L'4minent prdlat n'eut de cesse qu'il n'eut -obtenu des
Superieurs que lui fat rendu celui qui, par son action disciplinaire, par son prestige et par sa vertu, avait exercd
une si profonde influence sur le clergd de Madbre. C'est
ainsi que le 27 septembre 1908, au contentement de tous
le P. Schmitz revint occuper son poste de vice-recteur ;
il y demeura jusqu'A ce que, A la mort du P. Guillaume
Schmidt, sup6rieur de IHosptce allemand de Saint-Paul B
Jdrusalem, le gouvepnement allemand obtint des Supdrieura
que cette importante charge lut fit conflee.
Le 7 juillet 1908, apres la ~I1ture de'l'annee'scolaire de
Funchal, le P. Schmitz s'embarquait pour I'Europe, laissant
& Madere, realiise par sa prodigieuse activitY, sa science
et sa vertu, une oeuvre considerable qui subsiste encore do
nos jours.
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L'HOMME DE SCIENCE
Considerons maintenant le P. Schmitz comme savant.
GrAce A son talent de polyglolte ("l parlait correctement,
outre l'allemand et le portugais, le francais et I'anglais) fU
put entrer en relations avec tous les Otrangers cultives de
passage A Madere, soit comme touristes, soit comme explorateurs professionnels- en voyage d'etudes.
f fit la connaissance des le d6but du grand naturaliste
anglais Johnson gui sut d6couvrir sa vritable vocation pour
I'histoire naturelle. Devant retourner deflnitivement en Angleterre, le savant, desireux de laisser un digne continuateur de son euvre, initia le P. Schmitz aux secrets de
sa science et lul donna une grande partie de see prcieuses
collections.
Le P. Schmitz possedait . un haut degr6 ce que 1'on a
coutume d'appeler 'esprit scientifique. Observateur penetrant des phenomenes naturels, 11 etait aussi, comme tous
les savants, attentit aux moindres details. Un specimen lul
venait-il en mains, 11 le tournait te retournait, l'examinait
avec minutie et 1 semblait trouver un certain plaisir a
noter avec subtllit6 les details particuliers que seuls des
yeux trbs exerces, comme les siens, pouvalent distinguer
A premibre vue.
An saminaire arrivaient toutes sortes de specimens curieux trouves sur terre on eea mer. Plus d'une fois on chercha A surprendre la bonne foi du vice-recteur, mais son
tact tris sOr de naturaliste se laissait rarement prendre
en d6faut. Je me rappelle qu'une fois on lui ports trois
on quatre ceufs que 'on affirmait avoir recueilli dans les
rochers de Curral das Frertas : aux yeux des assistants ls
paraissaient exactement de meme provenance. Le P. Schmitz
observa attentivement les ceufs :et dit an porteur : a Vous
voulez nie tromper, un seul vient de Curral das Fretras.,
les autres sont des ceuls de poule x. n1 alla chercher un
palmer (instrument de precision), mesura exactement les
ceufs, obtenant ainsi la confirmation de ce que la simple
observation lui avait revel6. I acheta l'euf d'Oestrelata
Fea ; cet oiseau de passage, vulgairement appeld la a Freirinha a, ne se reproduit qu'A Madere, en un lieu appel6
Curral das Freiras, faisant son nid an milieu de rochers
presque ,inaccessibles. L'affaire valait la peine, en effet,
I'oeuf de ce palmipede etait vendu alors aux musdes 6trangers pour le prix d'une livre sterling.
Ce fut grace A cet esprit scientiflque ue le P. Schmitz
-devint le parrain d'un grand nombre de specimens d'lstoire naturelle. Parmi ceux qui portent son nom on compte:
quelques varidtes d'oiseaux : Motacila boarula Schmit•t,
la bergeronnette de Madere ; Stri flammea Schmitztt,
beau specimen de la chouette de Madbre ; un poisson :
O
Scopulus Schm-tttt ; une varletI de fourmis de Madbre
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Plagiolepsis pigmea -Schmilzii : un h6miptere : Dienchis
SchmitUii ; quatre varietes d'arachnides : Trochosa. Prosthestma, Lephthyphantes, Entelecara Schmitztt ; une vari6te d'arthropodes : Pseudochelidura Schmitzit ; un nevroptere : Sympherobius Schmitzii ; un mollusque : Cabralia
Schmitzii ; une plante de la famille des labites : Bystropogon madeirensis Schmitzit.

Le P. Schmitz n'(pargnait ni son temps ni sa peine ;
il n'avait aucun respect humain lorsqu'il s'agissait de sauver un specimen curieux. On le vit une fois traverser la

ville de Funchal portant dans ses bras un 6norme poisson
qu'il avait trouve au marchd
Le temps que lui laissait libre sa charge de vice-recteur
et de professeur, il le consacrait, en majeure partie, A l'ttude des nouveaux specimens qu'on lui apportait ou & la
conservation et an perfectionnement des pricieuses coliections qui constituaient le Muske du seminaire.
Ce musee contenait exclusivement des spdcimens de la
faune et de la flore de Madbre. Les espoces dtrangres a
1'lle 6taient exposees dans les vitrines du parloir ; c'dtait
comme un autre musee, d'intmret secondaire. Cet exclusivisme a rdgionaliste , Ntait hautement apprdci6 des naturalistes qui visitaient le musee du seminaire, parce qu'ils
trouvaient 1l, reuni et classe dans un ordre parfait ce que
prcis6ment ils venaient chercher dans cette a Perle do
r'Oecan . Le directeur du s Museum a de Paris 6valuait &
200.000 francs de ce temps, la. collection de ce musee re-
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Le P. Schmitz dtait en correspondance avec les specialistes de I'histoire naturelle un peu partout, particulirement
en Angleterre, en Allemagne, en Autriche ; fl leur envoyait
des specimens pour leurs collections. Au Portugal, le cdlebre I)suite, le P. Torrend, cryptogamiste distingud, fut
un de ses correspondants les plus assidus.
Avec patience ii organisa et fit organiser sous sa direction d'importantes collections. qui servirent de bases B de
srrieuses monographies. Tels le travail du Dr Forel sur
les fourmis, celul de Kulczinski sur les arachnides de 1'archipel. On dolt aussi au P. Schmitz une collection d'algues
qui fut 6tudide par son homonyme le Dr. Schmitz, algologue allemand. Ce fut encore sous sa direction quo le vicerecteur actuel du s6minaire, Mgr Jaime de Gouvela Barreto,
pr6para une belle collection de lichens et de champignons
et, si je ne me trompe, une autre non moins importante
de dipteres.
Le P. Schmitz 6tait correspondant de diverses revues
scientifiques. II honora de sa collaboration : - Os Anais de
Ctencias Naturals de Porto, 1' a OrnithologicalJahrbuch a
de Hallein, en Autriche, 1' a Ornithological Monatsbericht
de Berlin, le . Cosmos * de Paris.
Le meilleur de ses travaux est incontestablement celul
qui a pour titre :; Die VOgel Madeira's * (Les oiseauz de

Madere) ; on y Irouve tout ce que l'on pouvalt connaltre
en 1899 sur 'ornithologie de l'archipel de Madbre.
Au Portugal, le P. Schmitz faisait partie de I'Acaddmie
des Sciences de Lisbonne et de la SociWte Portugalse des
Sciences Naturelles.
Comme on peut le voir par ce rapide rdsum6, le vicerecteur du s6minaire s'etait fait on nom parmi les savants
de 1'Europe. II n'est done pas etonnant que le Congres
ornithologique r6uni a Londres en 1904 voulut le compter
parmi ses membres. I1 fut invite a prendre part A ce Congres comme representant de Madere. Avec la permission de
ses Sup6rieurs, le P. Schmitz accepta cet honneur. 11 est
a noter toutatois qu'il ne le fit qu'apr"s avoir reou I'assu
rance qu'd pourrait se presenter au Congres et voyager
en Angleterre avec son costume ecclesiastique. Ce fut en
soutane, comme pretre catholique, qu'il occupa sa place'
de congressiste. C'est que le P. Schmitz ne cherchait la
science et le prestige qu'ele donne que pour mieux servir
la cause de la religion catholique et la renommee de son
cher seminaire de Funchal.
Dans ce Congrs' le P. Schmiz fit un rapport sur 'ornithologie de Madere en termes si sobres et si precis que
le president le proposa comme modble A tous ceux qui
devaient presenter une communication aux sessions du
Congres.
Zdl~ pour le renom de son musee, A aucun prix il n'aurait cede un specimen qu'il n'ett pas en double, et lorsqu'il en cedait un, il gardait toujours Ie meilleur pour ]e
muse du seminaire. Le British Museum lui offrit une somme relativement considerable pour prix d'un ocut de taille
extraordinaire, qui, en rdalite, etait form6 de deux esufs
complets contenus lun dans 1'autre ; pareil phenomene ne
s'etait jamais produit. Le P. Schmitz ne ceda pas son ceut,
il ne l'aurait cede que s'il en avait eu un autre identique.
Une autre fois je lul vis en main un specimen trbs rare
de corail on d'eponge sur lequel on discutait fort parmi
les naturalistes. En ayant regu une parcelle le British
Museum voulut acheter le specimen ou au moins obtenir
qu'on le lui pretat pour le soumettre A 1'4tude. Toujours
prudent, le P. Schmitz refusa de le vendre et meme de le
prater, si bien que le British Museum se vit oblig6 d'envoyer son sp4cialiste B Funchal pour 6tudier sur place le
pr6cieux specimen. Ce fut grace A ce zale, disons A cet
amour jaloux, pour soj musde, que le P. Schmitz reussit A
former d'ausst pr6cieuses collections et & faire connaltre B
L'etranger.le seminaire de Funchal pour un centre de haute
culture.
Bien que le P. Schmitz ait etW surtout un ornithologue
distingue, sans toutefois avoir ndglige les autres branches
de l'histoire naturelle, nous ne devons pas oublier que les
sciences physico-chimiques flrent l'objet de son attention
competente. Nous en avons la preuve dens le cabinet de
physique et le laboratoire de chimie dont II dota le sBmi-
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a son amitid avec le vicomte de Vogu6 qui passa quelques
annees & Madere pour beneficier de la douceur du climat
Lorsque ce dernier, grand amateur de .chimie, retourna
dans sa patrie, il donna au s-minaire materiel et drogues
qui constttuaient son laboratoire. Le P. Schmitz n'avait pas
le temps de cultiver cette branche de la science expdrimentale, i sut cependant entetenir le laboratoire du s6minaire. Au couys d'un de ses voyages & Paris, il chargea le
P. Jung, professeur de sciences a la Maison-M&re des Lazaristes, d'acqufrir un cabinet de physique pour le seminaire de Funchal. Ce materiel, assez complet ne cessa de
s'enrichir par de nouvelles acquisitions jusqu'au jour ot-les Lazaristes quitterent le S&minaire.

IiI
L'HOMME DE DIEU
Comme d6j& l'ont laissd entrevoir les pages preddentes,
le P. Schmitz fut par dessus tout un homme de Dieu homme de Dieu comme pretre de la Sainte Eglise, homme de
Dieu comie tIls de saint Vincent. Comme pretre ii honorait
le clerg6 .par le prestige que lui communiquait sa rdputation de savant, si justement acquise ; de plus, 11 presentait,
dans sa personne et dans son action, un ensemble de vertus rarement r6unies chez un seul homme. Comme ils de
saint Vincent, il possedait & un haut degr6 ces vertus que
le grand saint du xvir sAdcle consid6rait comme prdpres
A I'esprit de son institut : humilitd, douceur, simplicit6,
mortification, ele, vertus qui n'excluent pas, les supposant plutOt la prudence, la termet6 .et la largeur de vue qui
sont des qualites indispensables & un formateur d'Ames.
LB PRETRE. - Le P. Schmitz iut un pretre modele :
dans son attitude toujours tres digne, dans la pit6 ang6lque avec laquelle 11 exergait toutes les lonotions de son
ministere, dans 1'amour de son 6tat qui le faisait s'intdresser A tout ce qui touchait le sacerdoce.
Homme essentiellement pratique sa science theologique ne
s'embarrassait pas des questions inutiles et son intelligence
sup6rieure sut Bviter les discussions st6riles suscitees par
le modernisme. Pour luine presentaient aucun intrett les
speculations trop subtiles et les opinions t4meraires. I
gardait la foi simple et forte de 1'homme du peuple, laioi
du charbonnier comme 21 disait.
Le P. Schmitz 4tait -prolond6ment pieux Son attitude.
pendant la prisreo le ton de sa volx, le recueillement de
tout son etre, diftaient ceux qui en 6taient temoins: Cette
pi6t6 explique 'influence qu'il a exercde sur les seminaristes formns sons sa direction.
Pendant les vacances les s6minaristes de la ville on des
environs venaient parfois & la chapelle du s6minaire, le
matin, pour assister A la messe et communier, on dans la
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soirde, pour faire leur visite au Salnt-Sacrement. Jamais
le vicerrecteur ne les laissait repartir sans leur adresser
quelques mots aimables et pieux. II tenait . ces visites au
sdminaire pendant les vacances, y voyant un grand avantage, celui de maintenir un contact constant entre les s6minaristes, vivant au milieu des dangers du monde, et
leur directeur spiritueL
Pour tout le monde, le P. Schmitz fut toujours un modole
parfait de flddlite au devoir. Rigide par temperament, disciplin6 par &ducation, il 6tait d'une ponctualit6 .de chronom6tre. Jamafs on ne le vit arriver en retard. Si, au cours
d'une visite qu'il ne pouvait esquiver, l'heure venait a
sonner pour lui de quelque office A remplir, il prenait cong6 du visiteur et se rendait ot le devoir I'appelait. Mais il
etait des visites que les convenances sociales ne lui permettaient pas- d'interrompre ainsi ; en ce cas, au premier
coup de cloche, 11 s'excusait, s'absentait un moment et revenait apres avoir pourvu & son office. C'est ainsi qu'il
savait allier la delicatesse du parfait i gentleman * avec
l'inflexibilitd rigide de l'homme de devoir.
Cet homme tres occupe dtalt si parfaitement ordonne dans
tous ses gestes qu'il donnait parfois 1'impression d'un v6ritable automate. Son entree au seminaire lorsqu'il revenaiL
de la ville semblait r6gl6e par un rituel. Avant de franchir
le seuil de la porte, toujours avec le m6me geste, sur la
mdme marche de 1'escalier, il retirait son chapeau, 11 le
placait ensulte, toujours dans la mAme position, sur une
petite table qui se trouvait a la porte de sa chambre, puts
it mettait son parapluie toujours a la meme place, ainsi
continuait-il, comme s'il dtait mil par un ressort cach6 qui
lui imprimait toujours le meme mouvement et la meme
cadence. Cet automatisme toutefois ne resultait pas d'une
habitude inconsciemment acquise, c'etait une activitd consciente et m6thodique, qui concourait au bon ordre et &
la meilleure utilisation - du temps. II semble que le P.
Schmitz ait fait une #tude sp6ciale de ce double elment
qui contribue & valoriser la vie d'un homme en coordonnant tous ses mouvements en vue d'une fin determin6e.
En tout le vice-recteur du seminaire se revelait rigoureusement ponctuel et intelligemment m6thodique. Ces qualites qui ont tant concourua l'exact accornplssement de ses
devoirs, U1les exigeait de tous ses collaborateurs et 11 savait les rappeler & 1'ordre lorsqu'll les trouvait en faute.
L'exemple de sa personne lui donnait une autorit8 et une
force morale telles que ces interventions 6taient accueilles
avec le plus grand respect. C'est pourquot le seminaire de
Funchal, sous la direction du P. Schmitz devint une haute
&cole de formation.
De son zAle sacerdotal, le P. Schmitz a laisse de remarquables exemples.
Sachant .que beaucoup de gens pauvres n'assistaient pas
A la messe parce qu'ils manquaient de vetemente on de
chaussures en bon etat, 1 iMstitua avec la pemiastin de
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en 6te, dans la vaste eglise du college, la plus grande de
Funchal aprts la cathddrale. Lui-meme c~l~bra cette messe
pendant de nombreuses anndes. L'dglise se remplissait litteralement : gens pauvres de la ville qui avaient honte
d'assister & la messe pendant le jour et gens des environs
qui venaient en ville pour se procurer les provisions de
la semaine. Le P. Schmitz faisait une instruction a ces braves gens et confessait ceux qui se pr4sentaient apres la
messe. Plus tard le vice-recteur chargea de cette messe matinale ses j!unes confreres du s4minaire, en vue de leur
inculquer le zele sacerdotal.
C'est encore dans ce but qu'il les envoyait assister les
moribonds, chaque fois que l'occasion se presentait. 1 leur
enseignait comment ils devaient faire et leur recommandait d'imposer le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel
a ceux qui n'4taieut pas encore affilids & la confr4rie.
Lorsque, dans le port de Funchal, apparaissait quelque
navire de guerre anglais ou allemand, le P. Schmitz saisissait roccasion d'exercer une des activitas prdfrdees de
son zBle sacerdotal. II se rendait immediatement a bord
pour saluer le commandant et s'informer s'll n'y avait pas
des marins catholiques dans 1'equipage. S'il s'en trouvait,
il demandait au commandant la permission de les lnviter a assister & une messe, ce qui lui 6tait toujours accordd. Au jour flxe, de preference un dimanche, quand
c'tait possible, 11 r4unissait ses marins dans la chapelle
de Notre-Dame de Penha. U disait la messe et faisait un
sermon. Si 1'on 6tait en temps pascal, 11 veillait A leur
faire observer le pr6cepte. C'est ainsi qu'une lois nous le
vimes arriver avec un grand nombre de marins, ses compatriotes, qu'il avait confess6s et communies. Le P. Schmitz
etait rtAieux. a Tous ont fait leurs PAques * rtptait-i4
C'etait un spectacle curieux de le voir joyeux comme un
enfant au milieu de ses compatriotes, entonnant des chants
du pays natal. II y avait sans doute la joie natrelle .de
se voir au milieu de ceux qui parlaient la mAme langue
que lui, et sentaient vibrer dans le ceur le m4me amour
patriotique, mais, ches le P. Schmitz dominait le contentement d'avoir exercd son ministere sacerdotal, d'avoir-procurd A ces Mones l'accomplissement de leur devoir religieux.
Ces exemples suffisent pour caracteriser le zeie sacerdotal du pieux vice-recteur du sdminaire, zele qui s'dtendait
a tous, pauvres et riches, compatriotes et 6trangers. Le
musee lui-meme, comme nous I'avons dej& note, etait dans
1'esprit du P. Schmitz, une muvre de zble sacerdotal, oeuvre qui lui attrait la considdration des touristes protestants. Grace a cette oeuvre d'un pr6tre de 1'Eglise catholique, apostolique et romaine, le clerge et les catholiques
de Madere pouvaient marcher la tote haute parmi ces
Otrangers pour la plupart hostiles on indlff6rents aux
croyances de.l'Eglise catholique.
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De tout ce qui precede nous pouvons tirer cette conclusion que dans toutes ses entreprises, le P. Schmitz fut uu
homme de Dieu, au sens plein du mot.
LB FILS DE SAINT VINCENT. -

Le P. Schmitz tut un

pretre selon le cceur de Dieu, ce qui revient & dire qu'il
fut un vrai fls de saint Vincent, puisque le d6sir le plus
ardent de ce grand saint etait de donner & 1'Eglise, dans
la personne de ses fils, des pretres dignes et zdles.
La premiere fin a atteindre pour un Lazariste est sa propre perfection, suivant les regles tracees par le fondateur
de la Mission. Le P. Schmitz avait compris cela merveilleusement et il travailla B le realiser sincerement et avec
persev6rance. 11 pratiquait la regle de son Institut avec
une perfection rare, sans se prgvaloir de ses nombreuses
occupations pour s'en dispenser. Par temperament et par
education, il inclinait vers un certain rigorisme formaliste,
mais, en fait, c'6tait l'integrite du caractere, la droiture et
la fermet6 d'une volonte de fer et par dessus tout la conscience parfaite de tous ses devoirs d'enfant de saint Vincent,
qui reglait toute son activite.
Non seulement il observait la regle, mais ii voulait encore
qu'elle fat observe autour de lui ; il usait de toute son
autorit6 pour faire tputes les remarques qu'il jugeait utiles. C'est pourquoi la petite communaut6 de Funchal, qui,
d'ordinaire, ne se composait pas de plus de quatre Peres
lazaristes et de trois freres coadjuteurs, pouvait Utre considdree comme un modeie de vie religieuse commune.
Etre plac6 au s6minaire de Funchal, sous la direction
du P. Schmitz, etait une benediction du ciel pour les jeunes confreres lances dans le ministere au lendemain de
leur ordination sacerdotale. Ils y trouvaient non seulement
la rdgularitd en tout mais encore une inappreciable vie de
famille ; cela etait bien propre & leur donner du courage
pour le travail, de I'assurance pour leurs premiers pas
dans le ministere et A crder en eux de salutaires habitudes
pour 1'avenir. Le P. Schmiiz etait paternel pour ses jeunes
confreres. A peine etaient-ils arrives au seminaire qu'il les
mettait au courant des usages de la maison, les prevenant
des difficultes qu'ils pourraient rencontrer au dehors et en
dedans. Au premier jour libre, il les accompagnait personnellement pour les presenter & l1'v6que et aux personnalit6s
de la ville avec lesquelles les Peres du s6minaire devaient
entretenir deso relations officielles ou simplement de courtoisie. Ces premieres visites constituaient dB•B une grande
lecon pour le nouvel arriv6 : legon de simplicitA, de bonne
education et d'utilisation du temps. L'habile supdrieur- profltait de ces visites pour faire au jeune confrere de judicieuses observations, lui inontrant combien il aurait a travailler dans le champ qui s'ouvrait & son zele.
Le P. Schmita savait favoriser le developpement des aptitudes particulibres de chacun, specialement de celles qu'il
remarquait pour ses etudes prefdrees : dans le domaine de
1'histoire naturelle ou des sciences physico-chimiqus. La
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et clart6 devant les gens du peuple qui composaient presque
exclusivement cet auditoire matinal. Avec la loyautd d'un
amni 1 les prevenait contre les perils qu'ils avaient a redouter soit dans 1'accomplissement de leurs lonctions, soit
dans les relations avec l'ext6rieur oh un zAle indiscret pouvait donner prise a des jugements peu bienveillants.
Une des caractristiques du vrai fis de saint Vincent est
le zMle pour les missions aux pauvres gens de la campagne.
C'est I'aeuvre principale de la Congregation de la Mission,
,e fut meme la raison d'etre de sa fondation. Le bon fils
de saint Vincent,'bien qu'appliqu6 par obeissance a d'autres ministAres, conserve toujours une predilection marqute
pour leS missions rurales auxquelles 11 a fait vo . de
consacrer sa vie entibre. Durant, de nombreuses ananes,
le P. Schnmtt consacra une bonne partie de ses grandes vacances aux travaux des missions, aidant les missionnaires
que l'eveque faisait venir presque chaque ann6e pour parcourir les paroisses de lile. Le P. Schmitz a missionnait a

comme second, se sounettant en tout A celui qu'il considerait comme son superieur pendant le temps de la mission.
On racontait, sur ces missions, des episodes merveilleux
que la foi simple du peuple prenait pour d'authentiques
miracles. Extraordinaires etaient toujours les fruits op.res
par -les missionnaires qui s'6puisaient littAralement dans
le ministere de la predication et de la confession. C'6tait
avec plaisir que le P. Schmitz rappelait ce bon temps, narrant des 6pisodes oh 11 avait pris une part active et parlant
avec emotion de l'edifcation que lui donnaient ces gens du
peuple dont il admirait la ioL
Un des grands sacrifces que lui imposa le changement
de Madere A Jerusalem tut de ne plus pouvoir donner libre
cours A son zsle

apostolique. MalgrA

ses. efforts, le

P.

Schmitz no put rdussir A apprendre 1'arabe populaire de
fagon A le parler couramment. Comme fils de saint Vincent,
iI souffrait de cette lacune qui i'empkchait d entrer en contact avec les enfants du peuple. Ne nous etonnons pas de
son echec : 11 avait 63 ans lorsque lui lut confie la direction de I'Hospice. SaintPaul de JIrusalem. II ne mit pas
pour cela un terme a sa prodigieuse activit6 qu'l continua
de consacrer, au moins indirectement, aux enfants du peupie. Nous savons .que peu apres son arrivde & l'Hospice,
en 1908, 11 fonda l'Ecole Noraale d'instituteurs primaires
pour les missions-du Patriarcat latin, oeuvre qu'il dirigea
personnellement jusqu'au debut de la grande guerre.
I~S _AleT's de J.rusalem qui le connurent, dit un souvenir iurtuaire imprime en allemand, n'oublieront jamais
sa modestle et son amabilitd pour eux, sans acception de
personnes. Mais, nous pouvons, nous, ajouter qui si quel-
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trouv6rent toujours aupres de lui I'accueil le plus chaleureux.
Les vicissitudes de la guerre le conduisirent & Tabgha, pros
du lac de Genesareth, & Damas, puis de nouveau & Tabgba.
Terminons cete notice sur le P. Schmitz en traduisant litteralement le souvenir mortuaire cite plus haut : ce sont
les seules donnees que nous poss6dions sur les derniAres annses de sa vie.
a II se montra toujours bon pere et digne fils de saint Vincent, pe s'occupant pas de lui-meme, cherchant seulemeun
la gloire de Dieu et le salut des ames. Toujours pret &
rendre service B ses compatriotes, iU prodigua ses services
aux soldats en campagne.
.* En 1919, U eut la joie de cAlebrer ses noces d'or sacerdotales au milieu des quelques confreres que la guerre
avait laisses en Terre Sainte. On put voir alors 1'estime,
'affection et la v6anration dont il jouissait en Palestine.
* Quand mourut le P. Jean Kandler, aum6nier des Sceurs
allemandes de Saint Charles Borromee de Calffa, 11 s'offrit
gendreusement pour le remplacer, malgr6 son age, atin de
tirer d'embarras les religieuses, ses compatriotes.
L
Les deux dernieres annees il les consacra an service
de l'Ecole et & la direction des Ames. Avec une incroyable
energie, bien qu'affaibli et souflrant, il demeura sur pied,
dans les derniers mois, fidble et ponctuel & tous ses devoirs, jusqu'& ce que le manque de forces l'etendit sur son
lit de mort.
SLe 27 novembre 1922, 11 regut les derniers sacrements
de la main d'un de ses confreres arrive & temps. A la premiere alerte, ses confreres et amis de 1'Hospice Saint-Paul
accoururent auprbs de lui, et leur *prsence, & cette heure
supreme, fut, pour le. coeur du moribond, un sensible r6confort. Muni de tous les secours spirituels que peut d6sirer un agonisant, il remit son ame & Dieu, avec un parfait abandon, 1e 3 decembre, & 2 h. du matin (au jour
mAme et a 1'heure oit avait expire saint Francois Xavier).
Le jour suivant eut lieu rIenterrewnent auquel assistwrent la
colonie allemande et les diverses communautes de la ville.
Le cadavre fut d6pos6 dans le caveau des Soeurs allemandes, sur le versant du Carmel, A cote de I'aumonier son prddecesseur. Le dernier desir qu'il manifesta fut celui-ci :
SNe m'oubliez pas dans vos pridres et au Saint Sacrifice
de la Messe a.
Dans cette mort de predestin6 se realisa une fois de plus
la reflexion -que fit le Cur6 d'Ars b .quelqu'un lui demandant dans quelle communaute religieuse il devait entrer :
SAllez chez les Lazaristes, on meurt bien dans cette communaut6 ., Rien d'6tonnant A ce qu'il en ait dtB ainsi dans
le cas du P. Schmitz : il devait mourir comme ii avait toujours v6cu, en bon fils de saint Vincent.
(D'apres le Mensagdiro de S. Vincente de Paulo 1940-19W1).
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Lille, Seminaire Acad6mique.

M.

AUGUSTE-NMAIE WATTIEZ

(14 Avril 1860 - 9 Novembre 1942)
M. Wattiez a pass6 chez nous les 15 deruires annees
de sa vie. Ce -ut un bien bon confrara, module de
regularitd, element de charite fraternelle ; pieux, d'une
piet6 tres tendre et d'une foi candide. Arrive chez nous
A 67 ans, mort a 82, il garda toujours malgr6 les ann6es
qui s'accuiulaient; sa fralcheur d'ame. II garda longtemps son petit pas rapide, trottizant de bon cour derriere les rangs de nos jeunes gens aux grandes enjambees. Vers la fin seulement, son pas devint plus lent,
il prit la marche penible du vieillard ; son oreille devint
tr6s dure ; il prenait difficilement part A nos conversations. Mais il gardait son sourire, son cceur bien jeune.
Et c'6tait un vieillard charmant. 11 devint difficile de le
taquiner. Et tel confrrer qui s'y entendait, qui l'aimait
bien d'ailleurs, et qu'il aimait, dut renoncer a lui decocher ses malices. 1i ne les entendait plus. 11 ne sortait
d'ailleurs de sa s4rdnitd que devant certaines innocentes
audaces qui taquinaient les 1dgendes de ses chers saints.
Alorn, c'etaient de charmantes indignations qui r6vdlaient
le fin fond de cette &me, toute imprdgn6e de surnaturel.
11 dtait nd (1) A Cousolre, dans 1'Avesnois, le 14 avril
1860. Beau pays vallonnd, derniers contreforts des Ardennes, aspects t,-- varies. Riche pays d'l6evage. Beaucoup
de verdure.
(1) Sur les diverses et importantes gvces de sos vie, oido
rit de
u main, sur aue fealle volante, un des multiples petits paplers
trouvsf dans ses abondantes archives.
J..MJ.v. Grdces tiMsene de Dieu
un mnssrabei pdeAewr
A.M.D.G.
Bapteme, 16 awrl 180 ;
Premiere oommunton, 98ma 1871 ; Confirmation, 11 mat. 87 ;
Tonsure, 9 jain 1879 ; Ordres ineurs. 28 Juin 188 ;
Sous diaconat, 9 Jin 1884 ; Jout de vocation, 8 septembre 18i8 ;
Saints V(Yu, 11 septembre 1886 -i Dlaconat, 6 tyvrier 1887 ;
Consdration & Marie, St mal 1887 ; Sacerdoce. 4 Juln 1887.
Habebits Aunc item in monumentum et celebraltits eum soe0mRem Domino fn generattonbua vestri cultu semptterno.
P" Jisus, avec au e een lu que tout honne
et toute lotre
vow satf
o
rendus, d Die. Pfre tout puisant, en L'unit d u Satnt
iprtt, dadn toa Us sI esl ad
clrtceset dternelaent danm U
e l. Ain
soi-it. w
Suit un c Acte d'hoammIge d La tril Salnte Vierge Mare. Rente
de France .', puls une prt
au CAur de JS6us pour Ie jou de
son sous-iaconat, et enfla une prire pour s'assurer uit salate
mort, oe l avait la salnte andace de demander de mouel martiy.
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II aima beaucoup son pays. Quand la Providence I'1
ramena, 3 ou 4 fois dans sa vie, il aimait se laisser
conduire dans tous les endroits qui lui rappelaient quelque souvenir d'enfance. II jouissait comme un enfant,

et en rapportait, avec des sourires d'enfant. une jeune
et joyeuse ardeur pour se remettre au travail, scrupuleusement fidele au devoir toujours.
Notre confrere recut au bapteme le nom d'Auguste,
auquel s'6tait joint celui de la tres sainte Vierge. A ce
nom de Marie, il tenait fort et il le joignait toujours A
sa signature. Avant lui, avait paru au foyer, apres la
socur atnde, unique fille de la famille, un premier garCon qu on avait appel6 Auguste, mais qui tres vite avait
gagn6 le Paradis. Le deuxieme fils venant au monde,
avait recu A son tour le nom du cher enfant, parti pour
le ciel. Mais les parents tres chrdtiens, (2) voulant as(2) onetalt tres chretln an foyer paternel, et cette grace datait
de loin. Dans une fellUe 6crite de la main du POre Wattles i*
1 arrll 190 et destinae, Je crols, A renseigner les Dames de la
Sainte Union qn prmparalent alors la biographle de la soeur atne,
la R46erende M ie Anna-Maria. Je trouve les *enseignements sulvants :
a La famille des Wattles d'Eppe-Savage est originaire de Hollande, des environs de Maestricht. lIsont quitt6 la Hollande pendant les guarres de Religion, an moment ol s6vissalt la- pers6cation contre les catholiques, et sont venus s'6tablir comme cultivateurs & Eppe-Sauvage, pour etre fdles & leur tot. n y a
tout lien de croire q'lls le fment, pulsque quand 6cata la R6voy avait deux frIres Wattlez qui exercaent le
lution francaise,
minlstire dans le diocise de Cambrat. Tous deux rdI8serent Ie
serment constitutionne et s'exilerent durant la R6volution : lun
so rendit en Allemagne (Ce nest pas st}, l'autre passa dans 1
diocese de Tournat et se fim sur la frontiere beige non loin
d'Eppe-SauTage. De IA, il veoat souvent. en se d6gnlsant et durant
la nuit. faire du ministire dans l'Avesnols. n eut la consolation
de faire les funiramles de sa mire. Dans 1'r•stofte relUgeuse du
Dtartement du Nord pendant la BRtolutton. par I'abb Peter,
professeur A I'Universit catholique de Lille, et dom Poulet, b4nedictin, tome n, p 235, on Ut : * Dan le canton de MarolUes,
mats
lI'nfltfiable Delcro,
It service rellqtteI est omsurt par
- htu qut troulent asite t
ZarOglitres et
auss par Wattles
NoveUes-.ur-Sambre... , .(Voir encore Peter, p. M27).
Dans une antre fenille, ecrite dans le mime but, le trouwv les
renselgnements saurants sur ses grands-parents, oncles et tantes. Tout
cela semble paisi a la notice sur Cousolre, compoeie par M. Jennepin, qut tut longtemps instituteur & Cousolre.
Grand -arent : da co6t paternel :M. Wattlez-CariUes, gl eut
plusieurs enfants : Nkrols, qt habit a a ferme du haut. Laurent,
qul se fit Frire des Ecoles chr6tiennes, tat de 184 a 1905 & Beauvals
IEcole d'agriculture! et entre temps de 18B8 i 1871, directenu de
l'orphelinat de Ben-Aknoun (Alger). A 1'ge de 90 ans. 11 mocrut
le 9 Jninl195 & l maison de retraite des Freres a Fleury-Mendon.
pres Paris. Jean-Baptiste, le phre de notre contr6re, gaql tudia,
prit son brevet et s'tablit institutchr priv A Consolre. tntoe,.
le Dlus Jeane, eat i& ferme da has : Is premier qgl monrut. DereO
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surer a leur nouveau fils la protection divine, 1'avaieut
voud A la trbs sainte Vierge. Et le petit Auguste pendant
les premieres annees de sa vie, ira toujours portant habits aux couleurs mariales, vetu de blanc, vetu de bleu.
Et toute sa vie durant, ii s'appellera Auguste-Marie.
II fut baptisI le 16 avril. II s'apercut un jour que cette
date 6tait aussi celle de la mor de sainte Bernadette.
Ce lui fut une -joie qu'il nota dans son calepin.
Le petit Auguste-Marie Wattiez ne passa pas de lo'ngues ann6es A Cousolre. Le pOre qui y 6tait instituteur
vint s'6tablir bientot A' Tourcoing, quartier du BlancSeau. C'est IA qu'Auguste fit sa premiere communion et
ia qu'il retournera tr6s volontiers en pelerinage dans la
petite dglise.
Ses premiers pas dans la voie de la science furent
plutlt lents. I1 racontait volontiers comment son pre,
ayant d'abord essay6 lui-meme de lui apprendre. A ire,
et y passant beaucoup de temps, s'6tait d6cid6 6 l'en
voyer ailleurs faire ses classes. Chaque jour le petit Auguste, avec un de ses freres, "allait assez loin chercher
les premiers rudiments de la science. Mais on ne Ics
laissait pas aller seuls. Urn petit domestique les y conduisait. Les deux petits garCons montaient -dans une
petite poussette et le petit domestique poussait la poussette.
Puis ce fut le petit sdminaire. Auguste-Marie entra a
Cambrai, en 1872, A 1I'poque de l'uniforme A chapeaubuse ! lequel ne disparut que 10 ans plus tard environ" (3).
thWe, qea

ne se maria pas et passa presque toute sa vie an service

des pretres, en

prticuller

de M. Echerin, car

et plus tard doyen de Solre-le-Chbteau,

&sp~Dla

de Sins-u-Nord
mort duquel elle

se retira
Eppe-Sauvage jusqu'a sa mort.
Du cOtd maternel : Josse Fetho (oa Tehen), cultiateua

du et6

de Thuin-Anderiues. M. Josse monrut tres Jnne. De son marage,
une seule flle : Stdphante, Adrienne Josse, mire de otre contrtre.
decede dans sa B annie & St-HhBlalrees-CambrlT, le 1 novembre 190. La veuve Anne-Marie Fehon, se remarla avec un Dupont,
cultiviteur (ferme ddpendant* d'Albes). De ce matage : DEstrt.
Joteph, Rosalie. Gqui pousa M. Bnlte, Rolande. Dupont cultivateur

& Anderlues, lone. une ferme assez importante en France
Colleret et Bereles. C'est l que Stephanie fit connamssance
Jean-Baptste Waicz, instituteur i Consore, et o manuage
A Albes, la ferme an MesniL Dupont quitua I Mesall et Tv
bir dans une grande ferme a
Benortte

(3) ce courre-chef officlel des

Coursemelles

entre
avec
e fIt
s'ta-

pres d'Orgny-Sainte-

etits seminarlstes d-alos,
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plus nl moins en petit le chapean haute-forme. hutt reflets, que

portent encore lea
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aGW dans lee solenneles
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monies. Ee
derient ds
lor savoure se ls stlhouette du leaon
Wattlez, & 13 on 1~ ans, alant en promenade on jouant Ta
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hapeau-btue sur ]a tite I Aujourdh

C'est plus adaptI et plu
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le bsret remplace
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Auguste ne ful pas le seul de ses freres au seminaire.
Sur cinq garcons, trois devinreit pretres. Des deux
autres. l'un Felix, pharmacien, mourut relativement jeune, a 1'empleuve (Nord) le 9 octobre 1900. L'autre Paul,
s'expatria au Canada. II est encore vivant. II a eu .1
une belle carriere d'horticulteur. Aujourd'hui en retraite
chez ses enfants, il a eu les honneurs d'une decoration
officielle pour sa belle carriere.
Des trois freres pr4tres, Auguste etait l'atn6. C'est lui
qui montra la route du petit seminaire. Des deux autres.
Iun; Joseph,. est mort archipretre de Maubeuge, l'autre
Cyr, professeur & Lille (4).
Auguste entra au grand s6minaire en 1878. A la fin
de 1'annee il recevait la tonsure. II n'avait que 19 ans
On 1'envoya, avant de commencer la theologie, faire quelques ann6es'de professorat.
Nomm6 a Bavai, il y vecut heureux toute une annee,
mais l'aiine se termina par un d6part sensationnel, qu'il
aimait a raconter :
On etait a la veille de la fete nationale du 14 juillet.
Un pen partout, en ville, on prdparait la fete. On pavoi
sait. L'glise paroissiale elle-meme prenait parure de fete. Et comme I'6glise 6tait toute proche du college, on
pouvait, des fenetres meme de la salle 'od faisait classe
1'abbe Wattiez, apercevoir les prdparatifs de la fete. Or

tout-a-coup, pendant la plasse, volci qu'on voit surgir,
aux fenetres de l'gglise, le drapeau tricolore. On 6tait
en 1880. Et le drapeau tricolore n'avait pas encore conquis les bonnes grAces de tous les francais. 5 ans seu-

lement auparavant, le comte de Chambord refusait le
tr6ne plutAt que d'accepter le drapeau tricolore. L'abbe'

Auguste-Marie Wattiez 6tait de ces fidbles qui vdneraient
dans le drapeau blanc le symbole- de la monarchie l4gitime et surtout ne pouvaient se rdsigner A oublier les
origines rdvolutionnaires des trois couleurs. C'dtait A ses
yeux une profanation que de les arborer aux fenetres du
sanctuaire. 11 6clata en accents indignes.

(4) Joseph Wattlez n4 & Cousolre le t• septembre 188g, ordonn6
pretre & Cambral le 2 Juin 188, professeur an petit s6minaLre
de Cambrat (1887), vicaire & Wattignies-lez-Ulle (1891L, cur
&
Chemy (18l)., & Thun-l'EKvee (190). & St-Hllaire-es-Calbrai (1an),
doyen & Bouchain (190), doyen t Maabeoge St-Plerre (1910), arcM.pretre de l'arrondlssement d'ATesnes, mort le 28 Aovembre 101.
Mattre Cyr Wattier, ordonne pretre & Meaux le 10 mars 186.
protesseur & 1'8ole lbre SaintJoseph do Lile. aneien protessur
& 1'Iistitut teclhtqu•

de B-th•dx.

dced6 A Ule

& 1'Age e e

ans, le 85 avrlid9a.
Jean-Baptiste Wattlez. decfde & Chemy le :S decembre

I'age do 81 &ns.

7

1898. &
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11 avail parmi ses dieves des fils de fonctionuaires. Et
ce fut dans les families officieiles un beau tapage, dont
les echos revinrent agiter la paix des corridors du college et jeter quelque- inqui6tude dans l'Ame du Supbrieur.
On dtit en fin d'ann6e. L'abb6 Wattiez quitta Bavai et
n'y revint plus... si ce n'est bien aes ann6es aprs : car
il aimait son vieux college. L'ann6e de sa cinquantaine,
M. Wattiez se retrouva, de facon tout A fait mesperee,
& son retour de Maubeuge (fundrailles de M. Dienne,
l'archipretre) A la table du sup6rieur de Bavai, qui
I'ayant emmen6 de Maubeuge A Bavai, lui fit 1'accueil le
plus cordial. Ce lui fut une de ces petites fetes du souvenir, qui comblaient d'innocente joie l'Ame candide du
bon Pere Wattiez, et dont celui-ci remerciait A plein
cceur la Providence qui les lui menageait.
Apr6s I'esclandre du 14 juillet, M. Wattiez oblige de
quitter Bavai, fut nommb A Douai, au grand college SaintJean. 11 disait en souriant, bien qu'il aimat beaucoup
Bavai, qu'il n'avait pas perdu au change. Et il aimait A
rappeler des noms aristocratiques douaisiens, devenus
ce61bres, qu'il avait souvent align6s alors dans ses listes
d'616ves.
II avait d'ailleurs trouv6 A Douai un Superieur, M. le
chanoine Mortreux, qui guida magnifiquement son inexperience et dont il garda toujours un reconnaissant souvenir. 11 en parlait avec 6motion. M. Mortreux savait
gronder, reprendre, corriger. II formait des caracteres
Mais aussi, ajoutait en souriant malicieusement M. Wattiez, il mettait, en fin d'ann6e, de bonnes notes A ses professeurs-abbes. El ses professeurs-abbis lui en savaient

grd.

Apres deux ans de sejour A Douai, M. Wattiez rentra
au grand seminaire de Cambrai. II aimait
.rappeler
I'accueil qui lui fit fait par le redoutd M. Sudre. Le souvenir de son esclandre de Bavai flottait encore dans l'air
et dans les memoires. Qu'allait dire le terrible supdrieur ?
M. Wattiez attendait avec quelque anxi6t6 l'enrlevue
et la sentence. M. Sudre fut paternel. Les feuilles de
notes tournaient entre ses doigts et il n'y trouvait guere
de reproche A faire h son sdminariste. Quand il arriva i
la page de Bavai, il se contenta de tourner la page et de
dire : a Passons 1'6ponge ! &L'abbe respira, mais l'6motion avait etd grande. Et daans ses vieux jours encore,
chaque fois qu'il arrivait A la fin du recit, la joie de
cette absolution inesp6ree fusait en un bon eclat de rire,
jailli spontandment de sa bonne Ame d'enfant. Au fond .
le Pere Sudre n'ttait pas loin d'approuver et d'admirer
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la belle indignation manifestee par le jeune professeur
de Bavai. Et je crois que chez le Pere Wattiez, l'explosion de joie qui terminait son recit etait melee d'une pertaine fiertd au souvenir de ses juveniles audaces.
Deux ann6es au grand seminaire de Cambrai. EK juin
1884, M. Wattiez recoit le sous-diaconat. II est 1i p6nitent de M. Mott.
Trois mois plis tard, il entrait A Saint-Lazare, en sep-

tembre 1884...

Aux 6tudes, pour certains trait6s de th6ologie importants qu'il n'avait pas vus au cours ii eut le privilege
d'etre forme, dans des lecons particulieres, par M. Allou,
dont il aimait A louer plus tard la m6thode precise, les
formules lapidaires et les conseils pratiques.
II fut ordonn6 prdtre en 1887, la rmeme ann6e que son
frbre Joseph.
Son premier poste fut le grand s6minaire de Meaux
oi il retrouva comme supdrieur M. Mott, son ancien
directeur de Cambrai. On lui confia 1'6conomat et des
cours d'exdgbse, ainsi que des cours de liturgie.
II aimait A rappeler, avec un certain effroi, que professeur d"exdgse, il avait eu A expliquer Saint Paul,
et en particuler A dechiffrer les arcanes de l'6pitre aux
Romains. II en fremissait encore dans ses vieux jours.
Et ce frdmissement pass6, sa figure se d6tendait dans un
bon sourire, quand il ajoutait que parmi les autres .pitres, plus abordables certes, celle qui avait eu ses prdferences dtait 1'pitre aux Philippiens, si cordiale.
II eut IA comme confreres M. Narguet, M. Ryckewaert
et M. Mantelet. 11 y avait aussi l'apiculteur, le bon Pere
Hocquet.
M. Mott ceda vite la place A M. Caussanel qui fut,
pendant une dizaine d'ann6es. le sup6rieur tr6s aim6 de
M. Waltez et Itrs respectd.
II resta quinze ans A Meaux. II aimait A dire qu'en sa
qualit6 d'6conome, il avait la garde des pr6cieux manuscrits de Bossuet, que conservait pieusement le seminaire.
II aimait A les montrer A l'occasion aux confrbres ou
9trangers de passage. Et il rappelait avec m6lancolie que
ces tr6sors, aft moment des Idis d'expulsion avaient 6t6
ravis au seminaire et 6taient passes au Musee de la
ville.
En 1902, Ia loi d'association qui enlevait aux Religieux
le droit d'enseigner, nous chassa de Meaux, comme des
autres s6minaires. M. Wattiez fut envoyd au Danemark.
II avait A servir d'aum6nier A 'unique maison danoise
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de Filles de la Charite, situde a Elseneur, A quelques
kilometres de .Copenhague (5).
,a chapelle des Sueurs servait aussi d'eglise pour les
laics catholiques des environs; fort peu nombreux d'ail-,
leurns Et la besogne de l'aumpnier se doublait ainsi d!
la besogne d'un.cure.
D'abord seul, M. Wattiez recut bientot du renfort :

M. Barbet d'abord, pendant quelques mois ; puis M. Frangois Flynn, qui y est encore (1943). 114 eurent quelque

temps le bon frere Cooke, auquel succ6da le frere Gledel,
toujours fidele au poste aujourd'hui, A c6t6 de M. Fiynn
et de M. Kelly.
M. Wattiez eut la joie de quelques conversions, en particulier celle d'un pasteur protestant qui brisa sa carnire
de pasteur officiel et devint simple instituteur aux mai-

gres ressources.

11 noua 14 des amitids fiddles, qui se manifestaient chaque annde, apres son retour en France, par des lettres
regulisrement envoyees aux grandes dates de 1'annee et"
aux fetes.
M. Wattiez resta vingt-cinq ans au Danemark. II aimait
son pays d'adoption. Quand il apprit, a Lille, en 1939,
r'invasion du Danemark par les armees allemandes, les
larmes lui jaillirent des yeux. II eut- assez souvent, pen-.
dant ces vingt ans, l'occasion de revenir en France pour
les assemblees provinciales. II repartait toujours volontiers.
II aimait la simplicit6 de ses ouailles et leur robuste
caractere. II aimait le pays, sa.fralcheur, ses beaux hivers, les immenses horizons de la mer, le clair rivage oi
il allait chaque midi en clergyman, canne en main, aire
sa promenade. C'dtait un ordre du medecin, mais combien agr6able. A 80 ans, il jouissait a rappeler, dans nos
jours embrumds de Lille, l'air si pur qu'il avait respire
s'r le bord de la mer d'Elseneur.
Son frere Cyr, grand voyageur, I'y vint visiter et 1'eminena, avec toutes les permissions r6glementaires, daus
certaines randonnees vers les fiords de Norv6ge. Cyr
rapportait de ce voyage de magnifiques photographies.
Et Auguste, qui se laissait conduire comme un grand
et charmant enfant, rapportait de jolis souvenirs et de la
joie, plein le coeur.
En 4t6, Elseneur devenait la villigiature des grands
personnages de Copenhague. II voyait A sa messe et L
(5) Sur les origines et les cenures d'Elseneur, volt Afnaler 19M.
P. 303-3
; 1901 p. s3513r ; S -48s• ; 190 p. 5-S :-QS
p. 179-181
1919 p.. 4t-14.&
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la sainte. table un Glaudel, ambassadeur de la R6publique
Franaise. 11 eut partois a prendre part aux fetes somptueuses que donnaient certains ambassadeurs. II parlait
avec une sorte de ravissement candide de la noblesse de
M. de Fontenay, de la distinction de Mine de Fontenay
aux receptions de l'Ambassade. 11 disait son admiration
pour ces grands chrdtiens. II les aimait pour les nobles
visions que ces souvenirs laissaient en son ame. II les
aimait surtout pour leur grandeur morale. II partagea
vivement ieur deuil A la mort de leurs fils fauciis par la
grande guerre. Sa sympathie respectueuse les suivit A
I'ambassade d'Espagne et a I'ambassade du Vatican. Les
echos que nous apportaient de ces pays nos journaux
francais, lui 6taient une occasion de nous redire les memes histoires, remplies de la mame admiration.
II aimait a raconter comment, l'annonce de la nomination de M. Paul Claudel A l'ambassade de Copenhague,
les Danois ses amis, voulant avoir quelque connaissance
des oeuvres du grand 6crivain, dtaient venus le trouver et
lui demander ses lumiores. Le bon M. Wattiez, en sa simplicitd, avouait son embarras. Les versets claud6liens et
les symboles ou s'enferme souvent sa pensde dtaient une
cruelle anigme pour les Danois; ils dtaient aussi pour
la simplicitd du bon Pere Wattiez, un monde 6trange
qu'il n'osait aborder.
En revanche, on reste songeur en pensant que M. Clandel, ce fidBle paroissien d'Elseneur en temps de vacances,
eut A entendre les homdlies du bon PNr& Wattiez. On
serait heureux de conialtre ses impressions. Et je ne
serais pas dtonnA que ce grand clirdtien, si pnetrA d'esprit biblique, n'eat pas fort goat6 la simpliciti dvangdli
que de son Curd.
Petit a petit, les catholiques des environs d'Elseneur
avaient rallid la nouvelle paroisse. Sans Wtre foule, c'6tait
tout de mA'me un petit troupeau. M.Wattiez et son vicaire
songArent A'lui donner une dglise. On se mit en peine.
Et au d6part de M. Wattiez pour la France, une bonne
somme avait et6 recueillie qui permettait de songer pro-.
chainement a l'enlreprise. M. Wattiez n'eut pas la joie
d'y travailler lui-meme. Mais l'ceuvre achevde par les
solas de M. Flynn, il contemplait avec joie les photographies qui lui vmrent du Danemark.
A ce moment, le bon Pere Wattiez 6tait A Lille, au
seminaire des Facultds Catholiques. 11 y dtait arriv6 en
mars 1927, Malgrd ses 67 ans, il dtait encore alerte, et
parcourait nos interminables corridors de ses petits pas
sautillants et rapides. 11 y passera 15 ann-s, qu'il dira
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volonliers avoir etl 15 aiuees heureuses. M. Colliette,
sup6rieur, profita de son arriv6e pour se d6charger du
fardeau de '6conomat. Et le bon PNre Wattiez redevint,
une seconde fois, 1'dconome d'une integrit6 parfaite,
d'une minutieuse exactitude, d'une inlassable patience.
On lui confia aussi, comme jadis A Meaux, le cours de
Liturgie, qu'il fit avec amour. Et il assuma, par ailleurs,
malgre son age, avec fidclitd, chaque fois que son tour
revenait, les besognes ordinaires d'un directeur de sdminaire : surveillance; pr6sidence des exercices; conf6rences spirituelles du dunanche, etc.. Jusqu'A sa mort,
malgrd le vieillissement marqu4 des deux dernieres annees, qui dtaient des annees de guerre, il fut fidale au
poste.
Par ailleurs, scrupuleux observateur de la rigle, fidele
chaque matin au lever, il dtait chaque matin, sans aucune
ddfaillance, present A l'oraison. Attentif aux moindres
points de regle et aux traditions vendrables, il dtait le
premier a les rappeler, s'il survenait quelque oubli chez
les autres. II le faisait d'ailleurs avec une tells discrdlion et un tel respect qu'on lui en dtait doublement recounaissant.
Si, par ailleurs, il lui arrivait A lui-meme de s'indiguer un peu dans une discussion ou d'affirmer avec trop
de tenacitd sa pensde, il venait, avec une ddifiante simplicite, s'en excuser et demander grace.
Chaque ann6e, les vacances lui 6taient une occasion de
remplir scrupuleusement un des devoirs de son office
d'6conome. II parcourait la maison de haut en has, allait
de chambre en chambre, voir si tout dtait en ordre. La
revision dtait minutieuse ; elle prenait du temps, mais
il ne plaignait pas sa peine.
En dehors de IA, les vacances comportaient bien pour
lui quelques distractions, mais bien modestes. Une de
ses grandes joies, ce fut, parfois, d'aller pendant 15
jours faire office de chapelam dans une colonie de vacanoes d'une des maisons de sceurs qu'il visitait et a
laquelle il a toujours gard6 fidole souvenir. C'4tait dans
un petit village de 1'Avesnois, A Sars-Poteries, dans ia
vieile maison paternelle de M. Dequene, transfonmde
jadis en 6cole, puis en colonie de vacances. Les enfants'
prenaient dans les jardins et sur les routes de 1'Avesnois
leurs dbats. Le Pare Wattiez leur assurait la messe,
puis toute la journ6e, disait son breviaire, m6ditait,
priait, promenait, souriait. De temps en temps, une automobile d'un sien cousin venait le prendre et lui faisait
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faire chez les parents une randonnee de quelques heures,
qui le rendait heureux.
Chaque vacance comportait rdgulierenent un pelerinage A Chemy, petit village proche de Lille, oi son fr6re
Joseph jadis avait 6te cur6 el oh se trouvait la tombe de

ses parents.
II y avait aussi dans les randonnees de vacances un

voyage A Tournai, ot vivait la tres honoree mere AnnaMaria, sa soeur, dame de la Sainte-Union, Maltresse gelnrale, pendant pres de 50 ans, des pensionnats de Douai
et de Tournai. 11 y avait.lh, quand dtait encore en vie
la Mere Anna-Maria, des entretiens fraternels qui montaient dans- les hauteurs de la spiritualitd et devaient
avoir la fratcheur d'accent et de ton de ceux de saint
Benolt et de sainte Scolastique. Apres la mort de Mere
Anna-Maria (6), le PBre Wattiez resta fidele A ses palerinages, ils comportaient une visite au cimetiere, puis
une visite au pensionnat : les Dames de la Sainte-Union
ne manquaient pas de le conduire dans la petite salle
qui avait servi de bureau de travail a la Maltresse g6n6rale et IA, apr6s quelques regards sur les images accroch6es aux murs et apres quelques souvenirs 6changes,
le PAre Wattiez se recueillait, tourn6 vers. la statue de
la Vierge, et il se mettait en priereS. Et on retournait
joyeux A Lille pour les randonn6es du devoir quotidien.
L'ann6e de sa cinquantaine, on lui m6nagea un voyage
extraordinaire... A Paris. C'dtaient, A Saint-Lazare, les
fetes jubilaires du deuxikme centenaire de la canonisation de saint Vincent. Toute sa pidtd filiale s'y 6panouit.
Puis ce fut le voyage A Dax, au Berceau de Saint(6) Elle fat pendant quarante-sept ans maltresse g6ndrale an
pensionnat de la Maison-M3re Douat-Tournal. Elle est 46erd6e le
6 Juillet 194 dans la 79• annie de son age, la 610 de sa vie relgleuse
Grande et belle fgure : rellgieuse exempkiire. catichiste amnrite.
maitresse incomparable, ap6tre ardente et zele. elle a mis. pendant soixante ans, a lentier service de la Jeunesse les rifhes
dons de sa nature d'Slite.
Exceptionnellement doune pour l'ceuvre de 1'Mduoation, ele Jol
gnatt A un esprit superlear, ami de I'ordre et de la clart6, un
Jugement d'ne rectitude remarquable. d'une 6tonnante saUet6 de
dcision. Ave ceela, an sens iminemment pratique, une ame tranche, droite comme ue epfe, an coeur tris sensible, mats surtout
energique et tenace : le tont rehabnss
une voloant singulibrement
par une simplicite de bon alol et une modestie charmante.
Personne de raison, de principes, de tete et de coeur; elle 6tatt
le type de la femme sup6nleure, de l'iducatrice parialte.
A ceux qut, I'ayant connue, 'estimaient ; & see anciennes 16-I
ves, surtout, qui lut avaient roud un veritable culte, alle parlera
encore le grand langage de la fot robuste, agissante, du devoir
accompli jusqu'au bout, du don de soi pouss6 Jusqu'a l'1rolsme.
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Vincent qu'il n'avait jamais vu, et & Lourdes qu'il n'avait

vu qu'une fois, vers 1880 t Co furent pour lu des jours
heureux. Et ses confreres jouissaient de son bonheur.
Sa cinquantaiie de vocation avait 6t6 cordialement feIte, le 8 septembre 1934, entre confreres des maisons de
Lille et de Loos. En 1937, fin juillet, au debut des vacances, sa cinquantaine de sacerdoce fut faete, elle aussi,
entre confreres dans une fete tout intime A laquelle on
avait associ6 le jubil6 de 25 ans de M. Joseph Sackebant,
revenu de Nice et de passage parmi nous (7). Mais ddjA,
(7) Dan sa ddlicate prdsentatlon, le menu du 32 jaillet 1937, marie d'une charmante Iacon les souvenirs lttiraires et les lieus
famillers au v4n4r6 corditre.
VII Kal Angust MCMXXXVII
SAmice Frater
Vent. Vive. Vale

et Jubila I
Tibl
splendet focus et munda supelex.
llaec tibi ministrabuntur in Measa
Convivium Fraternu
:

Communi

Jusculum suave
Regum palate delectabile

Gainaram paria

gemellarup

Krano tenerimo part ortauna in Academco nutrltaram

tbi vitam deposuerant.
In

lebete conditae fuerunt, ruricolarum
et. effectae sunt :
La Posu
au pot d'Henri IV
wroIe d la Campagnarde.

more,

Verrecum clnes ,
in pratis salts olim salientlum
nuon sale sapientiae condltoram
In modica olus omne plateln
Nemorum leus Avesniensinm
Tenatorls gloriosa praeda
Ieritis manibus In torma substantial artocreatis
cum lactucts agrestibus
et -- pro tempore liturgico virldibus.

reductus,

In
Sitells candids
Butyrnm et mel comedes
agrestla dona,
cum butyro, aaseum Meldensem,
cum melle, Placentam Jubllarem
Jugls aqua simplex
et, pro voluntate, innoxia cervisia

sd vina bibes a Patribus OlUm amphorae data.
Gaudiosus esto

Facundi calces quem non facere disertim I
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durant 1'annde scolaire, le 6 juin, tout le s6minaire, con.
freres et seminaristes, avait tenu & feter cordialement le
v6ndr6 directeur. Les autorit6s academiques et les autorites diocesaines, ainsi que quelques vieux amis du Pbre
Wattiez 6taient venus se jondre a nous. 11 fut vraiment
fMt6 avec une fraternelle charit6. Et il en garda bien bon

souvenir. II en garda aussi quelques uns des thmoignages
6crits qui avaient illustr6 les moubliables fetes. (8).

Deux jours auparavant, premier vendredi du mois, le
4 anniversaire exact de son ordination, il avait eu d6ja
la grande joie de c6lebrer une premiere messe jubilaire
a Tournai, dans la chapelle des Dames de la .SainteUnion, ou sa v6ndrable soeur avait tant pri6, et ok luiAderunt nobis mitta pom
hortorum gloria
palatoerm dellaes
Et scriblitaria nsulentia
Et- flores spargentur in mensa
e Laudibus ortd
et eorum laudes erere.
pro nitidis coloribus, specleque iormossa
dignas certe dicens
NIEa la Bella
Et spumabit Peraticum
(8) - Sur te menu du Jubtaie. ', talatent de douces ploafanteris
comime oa- en rfasait era 1887. *
Menu

Consomm6 royal,
d'onctueuse douceur.
Saumon du Danemark.
Sauce Reconnaissance.
Filet de bcaut robust de rAvesnot.4
incentlennle
Sauce Modestle
Asperges de Meaux
S la sauce mousseline de I'Amabillt.
Poolet de la Tandresse maternelle.
Salade e mon Printemps
avee sel baptismal de la sagesse de Cambral,
un soupcon de poire de Bar.ay

Hulle de la Coansolatio de Donal
Viuaigre de la Xortifcation de Parts.
Eau pure de la simpllcitM.
VWns geN reux de I'Econome.
adultes non baptlse
Fruits de vertu at de salntete.
Deserts varies
des multiples bontes de Cousolre.
Bonboas au miel da Blanc Seau.
Rste .des Dragses de mon Baptame
GAtea jubilaire.
de a quintessence lUolse.
Cafls et liqueur da Plus Parfait.
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m6me, 25 ans auparavant, fetait avec son frere Joseph,
le doyen de Maubeuge, le 25" anniversaire de leur sacerdoce. II avait, ce jour Ia, chant6 la messe, assist6 a
I'autel par ses deux freres, entourd de sa soeur et de
tout le pensionnat. II y avait entendu un sermon qui
avait fait couler bien des larmes. II est vrai que le bojs
PNre avait la larme si facile !
II se retrouvait en cette annie 1937, c6l~brant en la
mime chapelle, tout entoure de grands souvenirs. Tout
le pensionnat lui fit fete. Et cette fois encore, bien des
Vers la fin du repas. un seminariste pr4ljvd par queqlues ri
mea auz compaiments adressds au jubttre :
Dans 1i couloir obscur et paieols trop sonore
On vous voyalt passer sans hate sans lenteur.
Et sous vas cheveux blancs votre tame, Jene encore,
Nous laissait deviner dans vos yeux le bonheur...
... Du servlteur dele et prudent que Is MaItre
EtabHt intendant - super domm
n sanm v.
- Qut, mieux qu'an Beonome en effet. pent connattre
La douceur de donner - tritici. meaurMn t•
Vous avez assur6 dans ce cher s6minaire
Des Ames le progrts et des corps raliment :
SSuge, serve bone... * Pour •c cinqunan are
Ce sera, devant Dieu, notre seol complment.
donne
AprOs divers dscours et la r6ponse du Jubilaire 'qu
Intre Nous (Organe militaire du Seminair des Facaltat cathollqaes de Lile) ulltet 19M7. le martrologe du jour rtume. avant
celle des saints la biographie du hhros e la fOte. On talt en
milieu universitaire, et le latin se pretait arec swaet aux d6licates
Tvpcations da passe.
Hac die, in seminarto academico Inautest, jubilris festisi•os
Domint AugutU
Mariae Watttez,
uit, terpore Impertoris Napo£onts terti. pit honestisque pvrentibus i pao Curtisolremt otmr, postea cum famiea migrante tridentia prate coUum wesnenstum et ridente Solrae et Helpae tlumintm ripas ntgrt• roocentst

canals ripls mutavit prope ctvitatem

turcundianam in

loco

dicto * Stella Candida *, vulgo * le blanc-Seau ., Ibtque felices et
dulces nanrtiae annoas'xt.
quottlde crescens in saplenlta et aetate.
Prima cum CAhrsto commur
ne solean
juncta amntitte. bona
itdoit adolcscmen, pratia divina praeuentw. Cameracensem pett'i
itIlatemn, et post s,'s annao Itberattubr
studist
impewa., majus
seminarium rngresu eat, bt sub Vtrg- lerrem Domtin Augrutinl
Sudre, .magnae memoriae et austerorts discipline rectlor,
moderatort guldem deditus Domino Eduardo-Marae Mett, mtricaG
memoriae, non solum theoloitea et Uturgica erudtitone, sea eUSte
coplota vitae pietate reIuLstt
Qut tamen. cum adhutu aset * ort puer prima signans Intonsa
Imenta * In cotlegio Bavaet oppdt, puerts educands praepost
tw, primo exeunte ano die quarte decima Juli, aUllcae sedttiena anniversarto, propter vextlum trtcoilratiau
supra ecctestai
poatuam maatta treptdewft tra et hanw aedis aacrae profaSationtr
ehementer reprobaVit. verba Psalouste
refereou : * Domaine dll
decrem domas tuaa .. Propter qtsod tine remotu,. et bone fori
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larmes coulerent. Ce lui fut une occasion de ddverser sur
son jeune auditoire tout ce que son coeur pieux enfermalt
d'amour pour le Jdsus de I'Eucharistie, et de dire une
fois de plus aux Dames de la Sainte-Union son cordial
merci pour toutes les annees de bonheur que sa seur
aim6e avait v6cues parmi elles.
Le Pere Wattiez avait encore toute sa vigueur quand
la guerre 6clata. Mais elle devint vite pour lui un gros
souci. Au moindre -chec, un gros soupir s'6chappait de
ses 1vres : a Pauvre France ! * disait-il. Petit & petit.
ses forces d6clinerent. Mais tout de meme, il tenait, fidle au poste, et y remplissait tous ses devoirs. Quand l'invasion devint menacante, il s'obstina A rester, malgr6
les invitations qui lui dtaient faites. Et quand le dernier
ttda

et reUltiMts note sifnatum, ad magnan

civttatem. politam

atque artum cttUtrcem. Duac•m
a
sctleet,
missus est. et duobwd
anns iMddem vist f/eleter.
Yox a
senMirtum
Camerocense reversus. et ad sacrum sutlbdcowttus ordinem proamots, CongregatonR
Misionts. a ancetn Vifcantio institutae aggrecaru voti
Ct magtster in seminarlo Meldeas
reanmmattu.
bi procuratori et
magistri eremornarur
pates
qgesn. maxima' cma muSd
Bossuetli manucriptis invigiUmn.
et
carittt fraternae mpensus, beatitudine gaudebit, clerncos ad scien-

Uam

titurgicaum

nlorm

s et pietatem.

Attamen,. manate Clmbanarum persecuttonum procella, ob eaftoticae fide defeastonem GaUla pupsus. Danorum gens apput
oras, ubi maltbo
bleada rswettate et nobWt ditgtatq aediticact
alquot ettam haeres arreptos oratone et manisterle verbi a4 gregem ditlnum redulUt.
st certe notews d-fem quod lter fidetes Eccetae assuetos.
flustres numeraU Viro. GatUiee Reiputbltae minftros quorum
tnter9dum ft inar
coIautudixe honoratu fua t : inter quos celebrem lum poet=m PaSaluh
Claudel qut. tur versibus tum pedestrt
sermone rythmfs vrrtl et doctae legisus eleganltae subjecto, haaMmeioraeIttlerds etque petrftm
aa
Mustratit tcumfilo,
honorabteIm iIum comitadm
de Fontenay - gq R
Bore
futurus erat apud
Saneta
Sedenm minster benevoLens et tontivtbus hospes magyntIfc-s.
Interdum, Islo doaus Dei flagrans, conctaum intilt ecclestae ae4lliefandf et ad hoe opus
aincoandum et perfietendum, nmnerosa
argenti aummac
eongregaMt. huntlts factus mendicus pro CArlsto
et Oinfatlgato pede. arert curat.
multa et aria ftnuera assumplt.
Danoru n
atem lingda
engei(um praedieans, multum in ea
protect, stcut ntper testats est itrtris
quidam magister in actis
Universtltis catholwcae sclbens.
Deaude d•ttna pronwdi te, ad Ae4emincum directus Ut Seminnrtiur. tbt werbo et esemtpo dtotla
provextt cultum, omnabu

inlutmdens. domsa Di,guo

ferveat .ipe amorem. IbM. pot mumsi

ct t~vern tormenta ab lumnias mtflcts quae pattentisstme tautt.
remo ad officit
ocua
revocans. qutagen•esttmum
consecration
Msce
enniverseraiu
piNtae ac glorIlstassse celebravit. maano
et suMrtmonm
ccesbc
asllt onrdtts vtrorms concurs,
ct aoerm
ptitrtmoruaum
Chrfsto fratrum.

QCEM DELIS

CONSE rBfI AD MULTOS

ANNOS.

-484train eut quittl la gare de Lille, il se trouva tout heureux
d'Atre daus l'impossibilit6 de pirtir.
Mais alors, ce furent les visions p6nibles des evacuations en masse, des longs d4filds A travers nos rues, puis
l'arrivde des allemands. Ce furent les 6motions des quatre jours de bataille sur les rives toutes proches de la
Deule, la visite des soldats de passage, I'installation
d'une ambulance A l'Hotel Acad6mique, avec ses 600 anglais, malades ou infirmes, encadres dans un etat-major
francais et gard6s par des factionnaires allemands ; puis,
en octobre 40, apres le depart des anglais, ce fut la
reprise hative de i'annee scolaire, dans des locaux encore
A demi oocupds.
Le Pere Wattiez promenait au milieu de tout ce monde
sa bonne figure sereine, recueillie, bienveillante. II en
imposait & tous. Et la prdsence de ce bon vieillard nous
fut souvent une sauvegarde.
Mais les emotions et les privations du r6gime de guerre
finirent par altdrer sa santd. Et on le vit vieillir tapidement. De se trouver impuissant A assurer, comme auparavant, la visite de ses maisons de Soeurs,- incapable de
voyager seul danS nos trains et tramways encombres, tout
cela lhumiliait. Mais de ces humiliations, il disait merci
au bon Dieu. On en trouve 1'6cho dans ses notes.
Au moins pouvait-il prier, prier avec sa tendre pidt6,
sa bonne Mere du Ciel, * semer des a Ave Maria o autour des dmes afin de les embaumer et de les empecher
de se corrompre au contact du pdchd *. La tres sainte
Vierge I Quelle filiale et constante devotion il lui garda!
Un jour sa pieuse seur de Tournai, lui offrant ses vceux
de bonne ann6e, lui souhaitait d'arriver au glus haut
degrd d'amour possible envers la tres sainte Vierge.
Apres quoi, ajoutait-elle, vous ne connaltrez plus ni
craintes, ni difficultUs, ni peines, parce que la foute-bonne
el celese Marie change et transforme tout en ddlices.
Et elle citait ce mot : a L'amour de Marie, c'est le train
de plaisir pour le Cil !i En route done, concluait-elle,

d'un caurE joyeux, toujoura et quand meme ! La joie
se devoue ! la tristesse pas ! * Et le PNre Wattiez d'6crire
sur renveloppe qui contenait cette lettre tr6s ancienne et
toujours gardee fidElement : t Relfre chaque mois de
cette annde *.
Pendant les vacances de 1942, le vendredi 2 octobre.
vers midi, le Pre Wattiez descendait pour le diner. II
fit un faux pas, peut-etre dans rdtourdissement d'une
syncope ; il tomba A la renverse, heurtk violemment de
la tte contre le carrelage du corridor, et ne put se rele.
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ver. On l6tendit sur un matelas et on le porta chez lui.
Le m6decin diagnostiqua aussit6t fracture du col du fdmur. A son age, c'tait grave. Le lendemain, il disait a
la soeur qui le soignait : « C'6tait hier le premier vendredi du mois, le Sacrd-Cceur m'a fait son cadeau *.' On le
transporta en clinique. Il y fut bien soignd. Mais il resta
tout 6tourdi pendant huit jours. Alors revinrent les iddes.
la conversation et le sourre. II allait bien, les complications redoutees ne s'dtaient pas produites. On put le
lever bientbt, en le portant. II passait deux heures dans
un fauleuil. Le docteur laissa espdrerugu'avec beaucoup
de patience et toujours si les complications ne survenaient pas, ii pourrait marcher un peu... dans six inois.
Mais jusque IA ? Au bout de quelques semaines, on lui
proposa un sdjour a la M4ison-Mere jusqu'A sa gudrison.
Ce lui fut un sacrifice de quitter Lille. Mais si c'est la
volonUd de Dieu, dit-il, volontiers. Grace A l'obligeance
de la direction des chemins de fer, on put le transporter.
le 26 octobre, sans encombre, A Paris. 11 fit le voyage
en bonne forme, sur un brancard, accompagne par
M. Thiry et un de nos domestiques, et iI arriva content
A in Maison-MWre oii lui dtait promis le plus aimabki
3
accueil.
LA, il fut robjet des soins assidus des freres et des
smurs de rinfirmerie. Il'retrouvait 16 alssi le frere Huleu,
qui lui prodigua ses visites... Mais soit complication d'un
peu d'urdmie. soit commencement de congestion c6drbrale, il perdit peu & peu ses forces. II devait s'4teindre
quinze jours plus tard, sans secousse. sans agonie, entre
les mains du frere Brion. Tons les jours prec6dents, ii
n'avail cess6 de prier. Lui qui avait si peur de la mort,
il eut la mort la plus douce (9). Mais aussi que de prieres
(9) Dans sa candeur et s
ment spirituae

ssimplicit

combien touchant son testa-

An Nor du Pare. da FPIs et du Saint Esprit.
Ceci est mon testament :
Je declare que Je veux mourtr dans la tot de notre Sainte Mire
1'Eglse catholuine, agostolique et romaine et dans la soumission
absolue et fillale
son auguste Chef Notre Tres Saint Pbre le Pape.
lui plaira
Dien le sacrifice de ina vie pour 1rheure o t
J'offre
de la prendre, en union avec le sacrifice de mon ador6 et btea*

alme Seigneur Jesus-Chrlst aux intentions qa'n a eues en m'ap-

pelant au saoerdoce et spicialement pour le salut des Ames qu'n
a daign6 me conner dans mon ministtre sacerdotal Je Temercle
de tout cceur le bon Dieu de ma vocation sacerdotale et religliee.
quoique 'en fusse tres indlgne. Je desire mourir dans la famlle
de St Vincent dans le ferme espoir d'appartenlr pour toulOUrs
A sa lamile dans s] cleL Je remercle la Tres Sainte Vierge &e

toutes le

graes

st bonge Mire

qu'Ele m'a obtenues. O Marle. qui avez et

une

pour mol durant la vie, soyez-Ia encore et surtont

-486il avait faites, que de messes il avait dites, pour oblenir
une bonne mort, et aussi une prompte d6livrance des
flammes du purgatoire.
II mourut le lundi 9 novembre 1942 & 1 heure et demie
du matin. Sea funerailles eurent A la Maison-MBre ce
caracthre pieux, simple et familiar qu'il d6sirait. On dtait
au 11 novembre, fete de saint Martin qu'il aimait beaucoup, et fete de rarmistice. Beau jour pour ce triomphe
ue sont les fund6ailles chritiennes des bons serviteurs
de Dieu ! S'il avait eu A choisir, le bon Pere Wattiez,
d'Ame si francaise, n'eOt pas choisi d'autre jour que ce
patriotique anniversaire.,Si, pourtant ! il est choisi probablement un autre jour, un samedi, le jour de sa tres
aim6e Mere du Ciel, pour laquelle il- avait un amour
qui, avec I'amour de Notre-Seigneur, surpassait tous les
autres amours.
Cher P.re Wattiez ! Introduit au Ciel par la tr6s sainte
Vierge et arriv6 devant Notre-Seigneur dans cette attitude
modestement inclinte et def6rente qui 6tait la v6tre,,
comme vous avez do etre bien recu ! Le Ciel est fait
pour les humbleb coeurs, pour les petits et ceux qui lear
ressemblent. Et vous donniez tellement, ici-bas, I'impression de l'humilitm la plus sincere, de la simplicitY.
a plus cordiale ! Je me souviens d'un dessin fait
par un de nos s6minaristes B I'occasion de votre cinquantaine de sacerdoce et qui illustre la derniere page de
notre Bulletin d'alors (juillet 1937). Sous le cri du cceur:
Bonus es Tu ! Quam bonus Deus ! on vous avait repr6- sentd, aprbs les longues anndes de votre vie, beau vieillard, effondrd A genoux aux pieds de Notre-Seigneur, qui
Spresque 4tonn6 de tant d'humilite, en paraissait lui pussi
A

I'heure de la mort et sauver votre pauvre enfant. Tuus sum ego.
o Maria, salvum me tac. - Je remercie tons ceux et celles qul
m'oot fait du blen, comme Je demande glrdon A toutes les personnes que j'ai p Offenser on contrister et Je psrdonne moi-meme
de tout mon emutr
tous ceux qu auralent pu me causer quelque
peine, comme Je prie Dien de me ardonner les fautes si nombreuses, dont Je me suis rendu coapable. - Je demande qu'aussitt
ma mort Je sols rev6tu des ornements sacerdotaux. selon les prescriptions du ritel. ... Ni flers n couronnes & mes fa•Ariles.
mals des messes et de Ierventes prieres pour le repo de men &me.
Mon Dieu. Je.vous dis malntenant de toot mon cemr et an toute
conflace ce que je Yeux vous dire a lheur e la mort en union
arec Notre-Seigneur : Pater, in manus toes conmmendo splritum
mauln I
Fait & Lie. le 98 t•vrier 1985.
Lile, 4 join 19w0.
53t analversare de mon ordination sacerdotale.
A.M. WATTIBZ.

tout emu et vous ouvrait tout grands les bras, dans I'ad-

miration de votre simplicit6 (10).

C'est bien 1 ce qui faisait I'adiniration de nos semina--

(10) Un Jeune prtre (tu6 a la guerre). lu 6crit a l'occasion de son
79" anniversaire. an nom de ses contfre du s 6tage, ler affection
Nous savons que nous vous devons beauet leur reconnaissance :
coup : vos prires, 1'exemple de votre vie religieuse et surtout
ceLte prolonde bonte qut se Ut sur votre viofs , quand vous nous
qu'ele nous louche
t aexTprasTi
saluez aans votre couloir, bone
toouors. *
Un des Anciens du Siminalre cerit : * C'etait un ban Pere On
se sentait accnell, lorsqu'on I'approchait d'Wn sourtre tout tcitre de chanut qui rappetalt quelque chose deo Latumire du Pire
a un age avanc6, il
DUUtes.. Arrive an SUmlnaire Acad6••que
avait se s'adapter a cette vie pourtant latigante et souvent ingrate... Nous prions pour lu. Volontiers aussi nous le placons pres
du Pere Dillies pour trouver sous son regard un exemlpt et un
encouragement .
Un autre rappelUe - son retpect de la riagl et de t'autorif*, sa Vudration pour tout ce gut (ouchalu as culte et aux exercies de ptd*4.
ment retqefIu
son attachemAet au Sdminatre... l'espr•t essunteat
de son dma.

a

n11 m'a tounours
M. Peters, notre Visiteur, crit de son cOtC :
beaucoup 6difl par son grand esprit de fo1dans les relations g•ll
vaat vec nmol Le plus fervent des snminarisles ne pourraUi mantester une daernce plus respectweuse e ccO[iante ensers 'autotorrtt... U peat itre ciit comma le modele du conlrre plou et
Jsque
uble dams les moindres dtail.
simpal, obslerant la safate
avec une rgularlt6 trts miritoire pour son age. s'acguWant de
e crupauluse exacttude.
son offies as
* UMg Lesne, dans le dernier entretien que J'eus avec lul. me
parlalt encore do notre confrbre avec la plus grande vAniration et
il considdralt sa presence dans le sminnaire acad4mique conme
une bntditdtioa du ban Die.

*

Voir aussi la lettre ci-Jointe de N.T.B. PreU M. Robrt. C'est
une r6poose a une lettre u'on devine charmante d'humlit6 et de
reconnalssance.
SVous ne sauriez croire combien votre lettre m'a rempli d'•dification ; le 1'ai lue aveo affectueuse admiration. Je comprends
bien toute la reconnaissance qui vous anime envers la Congregation ; mais Je puis vons dire que la chtive Compagnie peut se
flliciter de vous avoir accepts dans son sein ; pulssions-no
avoir de vaillants missionnaires comme vons, llsd'obihssance comtoulolrs & la peine, an travail consciencieux. Cest la
me vous
pribre gus je fais . notre Blenneurex PIre qum Je supplie de vonu
combler de ses benUdictions.
- Vous n'6tes pas pret encore de chanter le Nunc Dimittis : si Je
devais annoncer votre d•ces a la Compagnie, Je le feral rapidement et avec douleur ; maes un autre, Je suppose, s'acquttera de
quoe as prrenlre, messe
i ; d'allleurs e suis sr,
ce triste devob
dite pour le repos de votre ame ne sera pas achevre que von
aurez recn au ciel la rcompense de vos travaux et de vos mrttes.
* Bonne et sainte anne, cher Monsieur Wattiez : priez un pen
poor mto et pour notre chnre Compagnie ; qu'elle s'augiente de
bons et vaillants missionnaires. C'est avec Jole que e TOus bnnis
en vous souhaltant de longs jours sur terre encore at Je me dis
en I'amour de Notre Seigneur et de Marie Pmmaculde,
' Edouard ROBERT.
Votre tout d6vou6 Oontre,
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ristes I Votre humilit6 edtai
rayonnante tout comme votrt
amour de la Vierge. Portant cela au Ciel, cher PNre,
vous avez dO provoquer dans les rangs des Blus un beau
murmure de sympathie affectueuse, dont se r6jouisseun
tous ceux qui vous out aim6 ici-bas et qui comptent sur
votre credit li-haut.
Henri DESMEr.
Appendice. - Comme echo de la fete confraternelle
des 50 aus de vocation de M. Wattiez (8 septembre 1931)
relisons, dansune candide jubilation, les strophes d la
Claudel que M. Henri Desmet mit sur pied, faciles et cor
diales, pour cette reunion de famille.
8 septembre 1934,
Cher Monsieur Wattiez,
Depuis huit ans, nous sommes frNres d'armes !
Et ce m'est un charme
d'y pensrr.
Et d'avoir A le dire, A cet ardopage de confrkres,
en pareille occasion.
Vous jubilez, vous, A votre manicre.
Souffrez qu'a notre maniere, aussi, nous, nous jubilions.
Vous entendez ?... Je fais des vers I...
Quelques runes, peut-etre, resteront en l'air ...
Mais - puisque l'on fait votre apotheose un pen de po6sie n'est pas de trop. Pour faire votre 6loge
la podsie, etant plus riche, sera plus fidele.
Que si ma muse, en route se brisait les ailes...
et mettait mes rimes a l'envers...
h6 !... mon bon_... je continuerais en prose !...
50 ans ! C'est le r~ve I...
Avoir pendant tout ce temps, au service de Dieu,
prie et travailld sans treve,
que rever de mieux ?...
D'aulres feront des reves d'or,
compteront leurs cus !...
Vous, vous avez ailleurs votre trdsor,
moisson bien dor6e,
de vertus,
petites gerbes drues
et bien serrees,
pur froment, engrangd dans le eiel,
avec quoi on fait le bon pain
que mangent les Saints,
apres avoir fait celui de 1'Autel I...

-489-50 ans ! pass6s dans l a Chitive v
k 6tre, dans la troupe, un tout petit :
i incliner - toujours sur le a Qui-vive v votre haute stature
afin de passer tout-petit,
sous l'humble porte du Paradis !
Cela, vaut, aux yeux de St Pierre, un brevet aux riches

(enluminures,

et donne droit d'entrer, la-haut, dans le groupe des pre-

[6res,

oi les petits sont les plus grands et plus aimes I
Les Scouts, aujourd'hui, volontiers, iraient vous mettre
dans leur troupe de a Louweteaux )
qui, dans le ciel, devient, selon le mot du Maitre,
la Bergerie des a petits Agneaux » !
Ce que furent, durant ces 50 ans, pour I'Agneau de Dieu
vos mystiques tendresses,
Ce que fut au service du Pare qui est dans les Cieux,
votre filial amour et cordiale allegresse,
je ne sais pas bien !... Mais ce que je sais mieux
- Iayant dprouv6 maintes fois et de tant de mani6res c'est I'amitid cordiale et I'amour fraternel
qui vous lie A vos confreres.
Depuis longtemps qu'ensemble nous menons le bon combat,
on vous voit, en la rude bataille,
frapper, avec un coeur qui ne se lasse pas,
de bons coups d'estoc et de taille...
Contre le diable ? oh, oui ! Oui, da !
Mais contre vos confreres ? oh ! nenni ! Jamais 1 quc
[non pas '
Jadis, aux ruches de M. Hocquet, A Meaux,
et tout d'abord, aux ruches du Blanc-Seau,
an jardin paternel,
parmi le vol des abeilles,
et dans la lumiere dorde des jours vermeils,
vous apprites, sans doute,,a etre doux comme le miel;
Jamais, vous n'apprites... A piquer !
On ne recoit de vous que des sourires,
et - qui plus est - des offres de services.
Vous souriez, quand vous a servers .
Quand on vous a sert w, aussi, vous souriez.
St Pierre, un jour, qui•nd il vous verra, de la porte du

Courir vers lui & petits pas press6s,
vous paiera sorement de la meme monnaie,
Et il vous accueillera, & votre arrivee,
par un large sourire, au v6tre tout pareil !...
Chez nous, quand vous n'y tfies pas,
il y mauque votre sourLre ;
tout comme 11 manque aujourd'hui
a un sourire &dtpiscopat ). (1)
Gardez-nous toujours ce sourire-l I
Votre bontd rayonne au dehors.
En ville on vous a reper6,
et vous ites un de nos trdsors !
vous ne pouvez pas nier ;
j'en fus tdmoin dimanche dernier.
Vos cheveux blancs,
votre haute stature,
votre air bon enfant,
votre majestueuse allure,
vos petits pas, inambitieux, peu pr6tentieux,
qui cherchent tout juste leur place au soleil.. du bon Dieu
et vous muient tout droit, clopin-clopant,
mais surement,
comme un enfant bien sage,
au but de vos pelerinages,
tout cela, qui fait I'humble bont6
fait lever les. regards innocents,
tient en respect les malveillants ;
tout cela conquiert... ou d6sarme !
Et c'est, sans eclat, triomphe bien m6rit6
de la bonte !...
Le Samedi, au quartier des Carmes,
on vous connalt, on vous attend !
Et les gosses, en quate d'argent,
pour leurs amusements,
epient votre passage
u Monsieur 1'Abbd... je vous connais !...
a Je suis un enfant bien sage I....
Sla derniBre fois, je vous at qutel I
SEt vous m'avez donn6 ...
( Mais v'la I
o cette fois I
(1) Allusion

&

la mort toute rcente du saint

MUr Lcomte, an luendaire sourite.

rveque d'Amiens
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a c'est rapport au ballon !
a qu'un camarade - y a pas la fagon I Sy a casse la corde !
a Et le ballon - qa devait arriver ! a y s'est en alle ! )
Et alors sans vergogne,
on sollicite votre bon cceur !
... Et votre bon ccur rend les armes.
Aussi, IA-bas, sQrement,
on a votre signalement.
Et vous serez bient6t en bonne place,
... dans le « Boltin . de la Cour des Miracles !...
Ah ! si vous n'etiez,
Monsieur Wattiez,
il vous faudrait faire !
* et sur, meme modble, et de meme maniere :
doux et clement,
bon et patient,
le coeur place tres haut,
la.main ouverte aux tout-petiots,
candide au milieu de tous nos savantasses,
regulier, ponctuel, parmi tous nos bravaches
Aussi, souffrez qu'en ce jubil6,
pour tout le bien que vous nous avez fait,
nous vous disions, nous aussi,
notre a Mercia !
On vous sait gr6
d'avoir change
contre l'air pur des mers du Nord
l'air empest6 de nos longs corridors
contre 'or de vos sables
la poussiere de nos etages ;
et contre vos fiords lointains et leurs horizons magnifiques
nos tdenbres academiques !
On vous sait grd
d'avoir renonc6
A vos splendides promenades sur le Skager-Rack
avec gibus, avec badine,
et de vous contenter ici - toujours fidele a la disci-

[pline -

- avec une troupe en vrac
de seminaristes presses -
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d'une course pr6cipitAe
A travers les rues de la ville,
sans varie6t et sans beaut6 !
On vous sait gr6
d'avoir laiss6 A Elseneur
votre cure et vos paroissiens,
I'Ambassadeur et ses festins,
votre vicaire et ses cigares,
le frere Glddel et son tric-trac,
tout ce paisible bonheur d'antan
pour venir faire, avec ferveur, votre partie
au sdminaire de cdans !
Mais, tout de meme ! le S6minaire Acaddmique.
avec sa poule au pot et son beurre des Flandres,
avec ses s6minaristes aux dlans magnifiques,
Sl'ame droite, a l'esprit prompt, au cceur ardent,
vous a apport6 - Atout prendre ! a vos sacrifices, compensation.
Et, en tout cas, - c'est hors de discussion il vous a donn6 -- n'est-ce pas vrai ? - des confreres...
!...
SN[charmants
Ils n'ont eu, cher confrere,
qu'A se laisser faire
par votre exemple et par votre bont6 !...
Vous 6tes notre bien, maintenant !
Aussi, notre a Merci ) monte, avec le votre,
vers. le Dieu tres clment
qui vous marqua pour etre n6tre.
Nous aussi, nous disons a Merci , a vos bons parents
qui vous ont donn6 avec 19 corps si robuste et de haute
[stature,
une ame, faite A sa mesure.
Nous disons a Merci u a cette grande et unique soeur
de vous avoir si bien morigend
et sermonn6
et tant aime, et pouponnt

[atnde,

et 6difid

et d'avoir - jusqu'au bout, vraie Scolastique charmn Benott ,de ses conseils mystiques
et pratiques.
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Merci & tons vos freres
d'avoir si bien frott6 votre caractere !
- Car les frýres sont faits pour cela ! Merci an bon Dieu
qui vous mena au sdminaire,
premier d'une lign6e
qui, derriire vous, embolta le pas !
Merci h Monsieur Sudre
qui vous forma,
et vous aimant d'une amitid particulibre,
eut.pour vous des entrailles de PNre.
passant I'dponge sur vos patriotiques exploits
et vos juveniles. indignations
et vos incurmons dans la politique ?
Merci A Monsieur Mott
qui vous r6vdla,
et vous mAla A une promotion magnifique !
avec les: Romond et les Monteuuis !
Merci A Monsieur Caussanel
qui vous donna la vocation de liturgiste.
Et je prie tons les Saints, tous les Patrons petits -t

[grands.

qui suivirent, dans la vie, vos dbats
ici-bas
,
et votre pelerinage :
Saints de Consolre et Saints d'Eppe-Sauvage !
Saints du Verrandois et Saints du Blanc-Seau !
Saints de Cambrai et Saints de Meaux !
Saints du Danemark et Saints de Lille I
Saints de Chemy ! Saints de Maubeuge ! et Saints. du
r[anada !
St Haakon et St Onufre, St Quentin, Ste Colette et
rSt Francois,
Saint Anbert et Saint Walfroyv
Et Saint Lazare et Saint Vincent !
Et le grand Bossuet, votre ami
qui vous confia jadis ses manuscrits T
Et, - par dessus tons ! - la Toute Sainte ! Etoile de
[la mer !
qui, aux jours sombres de la guerre,
vous convoya dans son vaisseau
A travers mines et dangers
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et, vous sauvant des eaux,
vous fit aborder
aux ports Septentrionaux,
pour qu'un jour vous puissiez aborder
au 41, rue du Port.
Oui, je les prie
de dire A Dieu notre a Merci »,
et de vous b6nir I
Cher Monsieur Wattiez,
je ne sais oh mes rimes s'en vont !...
mes vers s'allongent et s'6tirent !
Ils vont tourner en rond I en rond I en rond !
et ils seront bient6t A la derive !
Vous n'aimez pas qu'on versifie A la fagon de voire ami
[Claudel;
11 est temps que je batte le rappel
de mes rimes r6volutionnaires I
et que j'arrote I
50 ans
Cela valait bien
que ma muse
s'amusAt & ce jeu

I
pourtant I
gamine
de rimes I

Quelques-unes, c'est vrai, pourraient aller orner des mir[litons !
Mais, apres tout I les mirlitons r6sonnent
I'Ame que chacun leur donne I
Et, flOte ! onques ne donnerais mes vers aux histrions !
Car tout cela me vient du cour I vous le sentez bien.
[j'imagine !
NANTES

(Portugal)

Monsieur ANTOIma ALVARO, pr6tre de la Mission
S

(Is Mars 188s

-- i

Jubin 191)

Antonio Alvaro naquit & Lamelas, paroisse de Castro-Daire,
le 16 mars 1863. Fils de Manuel Alvaro et de Maria dos
Prazeres da Silva, 11 eut pour aleul paternel Manuel Rodrigues Alvaro, un des maltres d'oeuvre du sanctualre de
Notre-Dame dos Remedios, a Lamelas, tout comme son fils,
son beau-trbre et son neveu, tous descendants des maitres
masons Alvaro, de St. Martinho de Baus, de Resende. Quant
& l'aieul maternel, Jose Lopes, dont le P. Alvaro retraca
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I'interessante figure, de relief m6di6val, dans la Revue
de Madere c Esperanfa a en 1927 et 1928, il fut I'ame de la
construction de ce meme sanctuaire de Lamelas, se faisant
A travers le Portugal le mendiant de Marie, pour reunir
les ressources necessaires & 1'entreprise. 11 n'etait pas etonnant que, avec de tels ascendants, Antonio Alvaro ne tit,
A sa naissance, appeld & devenir architecte. Mais Dieu l'avait destine, en depit de son esprit quelque peu geom&
trique, a d'autres constructions d'incomparabie beaut6 :
il l'appela A travailler a 1'•dification des temples vivants
que sont les Ames.
Par des voies mysterieuses, la Providence le dirigea
vers la famille missionlaire de Saint Vincent de Paul. 11
entra a 1'Ecole apostolique de Santa Quiteria, A Felgueiras,
le 11 mars 1894 ; il y fit sa premiere Communion le 25 novembre de la meme annee, le premier jour du triduum
solennel de Notre-Dame de la M&daille Miraculeuse, ce16br6 pour preparer la fete en laquelle, pour la premiere fois,
on put dire la messe et I'office de la Manifestation qui venaient d'etre approuv6s par 1'Eglise. Cette double circonstance de la premiere communion associee A la fete de Notre-Dame se grava profondement dans 1'ame du jeune a apostolique a : plus tard il la rappelait avec bonheur.
Aprbs avoir termine a Santa QuitBria le cours primaire,
ii partit, le 15 octobre 1897, avec 10 compagnons, pour Lisbonne, afln d'y suivre le cours secondaire A 1'Ecole Apostolique, qui se trouvait alors & S. Domingos de Benfica, dans
l'ancien couvent des Dominicains, et qui, l'ann6e suivante,
se transporta dans un batiment annexd A l'Eglise SaintLouis-des-Frangais, aux portes de Santo Antao. Cet edifice
6tait connu sous le nom de
Maitrise * parce que IA, auparavant, etait etabli un petit college dirig6 par les Peres
Lazaristes qui desservaient 1'eglise.
Ayant achev6 ses etudes secondaires, Antonio Alvaro se
rendit en France, pour y faire son noviciat et ses etudes
de philosophie et theologie. Le 27 septembre 1900, A Dax,
dans la maison de Notre-Dame du Pouy, il commenqa son
Seminaire interne, avec deux compagnons portugais : SebastiAo Mendes et Manuel da Silveira ; ensemble ils flrent
les voeux perp6tuels, le 4 octobre 1902, -en presence du P.
Verniere, superieur de la maison et Visiteur de la Province
d'Aquitaine. C'est a Dax aussi qu'il recut la tonsure, le
28 mai 1904, puis, successivement, les diffrrents ordres mineurs, le 2 juin 1904, le sous-diaconat et le diaconat les 9
et 14 juin 1906, et enfin.le sacerdoce le 25 mai 1907. Sa santd,
toujours delicate, etait devenue, au cours de' ses dernieres
anndes d'6tudes, particulirement precaire. Seuls des soins
.speciaux lui avaient permis de supporter la fatigue des
cours et d'arriver a 1'ordination.
Une fois pr6tre le P. Alvaro revint au Portugal et, apres
un voyage dans sa famille qu'il n'avait pas revue depuis
son d6part pour Santa Quiteria, ii fut place & Lisbonne, A
I'Ecole Apostolique de Arroios, oil i1 arriva le 30 aout 1907 ;

-4Q6Ie superiemur talt le bon P. Fragues, -Visiteur. IA il prit
sa part des charges de I'euseigne•ment et de la discipline,
mais toujours lut•ant contre les defaillances d'une sant6
chaque jour plus chancelante. Une congestion pulmonaire
l'obligea A un repos complet que, avec la permission des
Superieurs, il s'en lut jyeudre dans son pays natal, A Lamelas, dans 1'espoir que la tranquillitd et le bon air l'aideraient a surmou•er la crise.
De fait, se portant mieux, ii put, le 28 septembre 1910,
rentrer & Lisbonne, pour y assister, quelques jours plus
lard, aux tragiques v6enements de la Revolution et de
1'6tablissement de la Republique. 11 fut tdmoin, le 5 actobre, de 1'assaut de la maison, de l'horrible assassinat des
PP. Fragues et Barros-Gomes, des mauvais traitements, de
1'emprisonnement et de la dispersion des 6leves et des membres de la communautd. Apres quelques jours de prison, il
put, le 12, gagner Bordeaux par mer, non sans avoir
6prouve dans sa faible sante le contre-coup de la faim, des
vexations et des nauvais traitements auxquels il avait eNt
soumis. I1 eut comme compagnons de voyage les PP. Saunal et Joaquim Teixeira, aujourd'hui ddc~dos, et le P. Ja*into de Sousa-Borba, heureusement vivant.
La maison de Dax accueillit le r6fugid avec une fraternelle
affection et reprit en faveur de sa santd les soins qu'auparavant, au cours de ses etudes, elle lul avait prodigues.
Mais les medecins jugeant qu'un climnat plus doux lui 6tait
indispensable, les Superieurs se reso urent . 1'envoyer &
Madfre,' o& I'on avait pu conserver la residence des aum6niers de I'Hospice. 11 y arriva, via Southampton, le 28 fvrier 1912. A Madere, le P. Alvaro travailla une douzaine
d'aannes et, en depit de sa sante toujours prcaire, rendit
d'inappreciables services dans ses fonctions d'aumOnier de
I'Hospice, dans l'administration de la Revue de culture
chrdtienne a EsperagFa a et dans la rdforme de la musique
religieuse par le zele qu'il deploya pour l'applicatiun du
SMJotu proprio 2 de Pie X.
Comme on avait propose au P. Caullet, Sup6rieur de
Saint-Louis et Visiteur, une nouvelle fondation & Ordins
(Lagares de Penatie), le P. Alvaro y fut envoy6, pour
servir de chapelain & la famille Aranha et preparer la fondation projetee ; ity resta du 24 mai 1924 au 13 juin 1927
A cette date on reconnut que le projet n'6tait pas viable,
et comme le nouveau Visiteur, le P. Sfbasti&o Mendes,
commencait la reorganisation de la Province portugaise,
le P. Alvaro fut appele pour aider & 1'enseignement et a
la discipline dans la. nouvelle Ecole apostolique qui s'ouvrit & Assento (Jugueiros de Felgueiras), le 27 septembre.
jour anniversaire de la mort de Saint Vincent de Paul,
inauguree par une premiere messe dans l'oratoire de la
maison.
Apres une installation provisoire d'un an, I'Ecole apostolique se transporta dans le bitiment construit au Campo. do Burgo, paroisse de Pombeiro de Riba, sous Ie now
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de Seminaire de Santa Teresinha. La dernmre messe &
Jugeiros fut cdl6br6e le 24 septembre 1928, note dans son
carnet le P. Alvaro, qut accompagna lesa
apostoliques.
dans leur nouvelle demeure.
L'application consciencleuse du P. Alvaro a tons ses devoirs, son amour pour la lettre et I'esprtt de la IEgle, sa
fdellt4 A accomplir fldelement tous les exercices communs.
avaient fait de lul un element prdcleux du S6minatre, estime des dl~ves de I'Ecole apostolique comme des novices
et des Otudiants qui par la suite peuplbrent la maison.
On pensa m4me que ces qualit6s lul permettratent de remplir les ddlicates fonctions de Directeur du SUminaire interne. on de a Maltre des novices a, comme on dit dans les
autres communautds. Pour s'y mteux preparer, le P. Alvaro alia passer quelques mols an Semfnaire de la MalsonMere de Paris, parti le 23 mat 1929, il voulut etudier attentivement et minutieusement tous les ddtails de la vie et de
I'organisation d'un novlclat.
De retour an Portugal, 11 put effectlvement s'occuper du
Seminaire interne de. la Province portutalse qut. avec quatre novices, s'ouvrit modestement & Pombeiro, b 27 novembre 1929, Jour de Notre-Dame de la Medaille miraculeuse.
La direction du Sdminaire et la preparation des conferences pour la formation des semlnaristes ne l'empeRbhrent pas de continuer A donner des cours A 1'Ecole ap.stolique et meme plus tard aux Etudes oft 11 enseigna le droit
Canon (1931), la thbologie morale (1932 a Janvier 1935= et
I'Ecriture sainte (1935).
Avec Ie temps, son esprit formallste et mdticuleux, sa manitre scrupuleuse et parfols trop rigide, convainquirent et
lul-meme et. ses Supdrieurs que, en d6pit de ses grandes
et prdcleuses qualitds, 1I n'aurait pas toujours la souplesse
d'esprit et la la1rgeur de vne necessaires pour la tAche Opineuse et complexe de la formation des novices. C'est pourquot 11 fut, a sa jote, ddchara• de l'office de Directeur du
s6minaire Interne. I continua cependant de faire ses cours,
de coopdrer au maintien de la discipline et de donner
1'exemple de I'exactitude, de la ponctualitt et de la fidle
observance religleuse.
Mats la falblesse de sa sante lujIn endatt toulours plus
penible 1'effort que demande la vie #un professeur de S6minalre. Sa tension arterieUe tres dlevee fut cause de troubles qul exigerent les soins de speclalistes. n1 se rendit done
i Lisbonne et y resta du 9 d6cembre 1935 an 23 janvier de
l'annee suivante. Se trouvant mieux, n1 revint an Seminaire, mals 1'amlioration Atalt prdcalre. le mal continualt
A manifester ses effets : une rdtinite hbmorrAirique, qut se
declara le 23 mars 1936, I'obligea & retourner & Lisbonne
pour y recevoir les soins d'un habile ophtalmologiste. Les
effets du traltement lul permirent de regaener le sdminaire
aveela vne suffisamment rdtable : le medecin laissait mA-me entrevoir I'espoir d'une complete gudrison. Ces esp&
naee na s r6alloarent pas. La lecture devint chaque four

plus p6nible & cause de sa vue affalblie ; le mouvement
mime d'une malson d'6tudes lui causant une certaine fatigue, les Sup4rieurs songerent & lul procurer une situation
plus favorable A sa sante.
Une famille amie offrit alors A la Congregation 'hoepitalit6 dans une maison de campagne qu'elle possidait &
Nantes, prbs de Chaves, avec la charge de desservir une
chapelle et d'administrer la propriete. Cette maison permettrait aux Peres de la Mission d'exercer, dans cette
region d'au-del& des monts, le ministrre de la confession et
de la predication. Le P. Alvaro fut designd pour prendre
la direction de cette rdsidence et l'intendance des travaux
agricoles, pendant que I'un on l'autre de ses compagnons
la pr'dication dans les miplus valides se consacreraitlieux populaires.
C'6tait en 1938. Avec le P. Alvaro se rendirent & Nantes
les PP. JoAo Luis Macietra et Antonio Silva, ce dernier
devait en 1940 6changer la mission de Tras-os-Montes pour
celle de Magude an Mozambique. Le P. Alvaro continuait
en silence sa tache humble et laborieuse, occupd an service de la petite chapelle et & la surveillance des travaux
agricoles dans la propridtd qui lui etait confile. L'dtat de
sa vue, cependant, empirait, au point qu'll perdit compiltement rusage d'un cell. Ce fut une 6preuve qui lui cofta,
mais qu'il accepta avec un grand esprit de foi et une
patience dvangdllque. Ses forces dtaient diminuees, son
actvi6t forc6ment reduite ; ii s'en rendait compte et cette
vie qu'll jugealt inutile 11 la consid6rait comme un poids,
pour lul-mdme et pour les autres.
Ecrivant, le 25 mars 1941, jour anniversaire de son bapteme, ii disait qu'll remercialt Dieu pour les bienfaits qu'l
lui avait accordds depuis le jour of i1 avait etd baptise.
* le lut at demandS, ajoute-t-il, que sit e dois tire it
obstacle d son action dans les dines it me prenne pout
une vie meilleure que celle que fe tratne dans cette valUe
de larmes. i
de me sens chaque jour plus viesu et plus malade ',
ecrit-il le 8 avril. Et le 19 mai, sur un ton plus lamentable
encore : Je vis dans I'embarras, je ne puts plus me rendre
utile. Depuis le 23 mars jusqu'd ce four, j'ai eu trois phlegmons d la jambe gauche. Cest la fin de la vie. J'ai traitE
cela du mieux que fat pu, c'est--dire avec patience, g9missant mais marchant quand meme ; mais st Je dots voir
un autre hiver comme celul qut s'achve, it me semble
que e tomberat d terre comme les pins de notre propritaire. Je ne sais pas comment Dieu m'a supportf st longtemps dans cette valloe de larmes. v Le pauvre malade,
qui n'avait que 58 ans n'eut pas & attendre un autre hiver
pour 6tre d6barrassd de la vie.
Le 24 mat, Rtant seul & la malson avec le frrre Gomes,
11 fut terrass6 par une congestion, qut le laissa sans parole et entidrement paralys4 du c6tM drolt. Le curd de laparoisse, appele en hate, lui administra l'Extr6me.nction,
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science. Le P. Macieira, rentrant de Minho le jour suivant, lui apporta le rdc9nfort d'une assistance pleine d'attection. Le frere Cristovao, envoyd par les Superieurs pour
aider le frare Gomes, partagea les soins vigilants. de ce
dernier.
Tous les efforts cependant resterent vains ; Dieu avait
marqu6 pour son serviteur I'heure de la recompense. Le 15
juin, dimanche de la Sainte Trinit6, le malade, toujours
privd de la parole, fit un effort pour communiquer avec
ses frbres en religion. Le P. Macieira s'approcha pour essayer de saisir les sons vagues, mal articules, mais il n'y
reussit pas. D'une main tremblante, le P. Alvaro s'elforga ensuite de tracer quelques lettres Igalement inintelligibles. Alors, avec trois de ses doigts allonges et joints,
it 6baucha un geste. On peut y voir une allusion au mystere du jour, une affirmation de la foi en Dieu, un en trois
personnes, un d6sir de s'unir A lul. Le geste supreme dp
Sainte Cecile, immortalise par le ciseau de Maderna, vint
alors tout naturellement A 1'esprit.
Les derniers jours s'ecoulerent dans le silence total : sdparation du monde et communication avec Dieu, pleine de
paix, en depit des souffrances tres visibles. Le 17 juin vit
I'heure de la ddlivrance et de 1'envol de son Ame vers le
Seigneur : malgr6 tout le devouement de ses confreres,
malgre les soins da mddecin qui chaque jour le visitait,
le cher malade, apres une douloureuse agonie, rendit doucement le dernier soupir.
Ses obseques, qui reunirent tout le clerg6 de la region,
sous la pr6sidence du Vicaire gBneral de Chaves, furent
une impressionnante manifestation de regret.
Que Dieu ait en sa paix ce digne fils de saint Vincent
de Paul qui aima toujours sa famille religieuse, qu'il lul
permette de .continuer & la servir du ciel par son intercession, comme il continuera A la servir sur terre par le
souvenir de ses vertus.
La ddlicatesse, parfois un peu scrupuleuse et dtroite, de
sa conscience, la droiture et la loyaute de ses intentions,
le zale ardent et -sincere, parjois intransigeant et opiniatre,
avec lequel il defendait les causes qui lui paraissaient bonnes et justes, la fldelite avec laquelle ii observait ses Btgles et ses Vceux religieux, la patience avec laquelle II supporta la souffrance, la ferveur de sa pit6e et I'esprit de fo1
qu'l manifests en tout, tout cela avait fait de lui un
homme simple et droit, craignant Dieu - vir simplexz t
rectus ac timeni Deum - dont font I'dloge les Saints Ltvres.
Si l'on a pu noter en lul quelque 6troitesse de vue, quelque propension instinctive & la m6flance, quelque rudesse
Sdans la manitre et 1'attitude, ce ne furent 1l que modalites
d'esprit et consequences d'un dtat physique qui fut toujours celui d'un malade chronique, et non dispositions
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morales susceptibles d'obscurcir cette belle figure de pretre at de religieux.
C'est pourquoi sa vie fut edifante ; sa mort bienheureuse
realisa les derniers vers qu'il ecrifit, comme dans un prtsseutnnett, peu avant de mourir, et que le a Measageiro *
publia daus ses pages, en ce umeme mois de juin otu i
mourut :
..................
La Mort
C'est Le libre vol de La Itamme,
C'est la rencontre de ceiui que 'an aime,
C'est I'immorltaSi
!... C'est Dieu ...

"MOZAMBIQUE-NOUVELLES

DE LA MISSION

LAZARISTE DE MAGUDE.

D"apr"s le Mensageiro de S. Vicente de Paulo, No de
mars 1942, pp. 84-)
:
A cette date, la Mission Saint-Jerdme de Magude compte
3 pr4tres : MM. Franuois de Sousa, superieur, Antoine Silva et Antoine Almeida, et 4 fr6res coadjuteurs (dont ftre
Freitas).
Le 18 novembre 1941, M. de Sousa 4crit de Magud6 et,
entre autres choses, fait part da desir de l'archeveque de
Lourcngo-Mlarques, de confler aux Filles de la Charite, dans
les eavirons de la ville, une maison et des ceuvres conformes a leur esprit. t1s'agit d'une ecole assez grande . laquelle est autexee une ecole menagere et un dispensaire.
11 faudrait 6 ou 8 religieuses : 3 sceurs enseignautes et 3
inflrmiBres. L'archeveque, desirant ouvrir un seminaire,
qu'il contiera 6 la Congregation de la Mission, demande 2
nouveaux Pretres de La Mission, un qui resterait a Magud4B
In autre qui irait avec MM. Sousa et Silva travailler -Ila
Mission Saint-Vincent-de-Paul de Guija. annexe de celle de
Magud6.
No d'avrti 194 :
.pp. 123-125 : suite d'un article intitule : £ Un voyage 4
travers l'Uanitze et Le Massintonto a et sign6 a Un Pare
missionnaire .. Recit, commencd dans le No de fevrier,
d'une tournde touristico-apostolique a travers le pays de
Lourengo-h•arques, et termin6 au numero de mat, p. 139-140.
No de juin 1942 :
a) pp. 175-179 : * Depart de missionnaires pour le Mozambique i, embarquement A Lisbonne, le 17 mai 1942, sur le
vapeur Colonial. Depart de M. Dias de Azevedo, de M. Gaspar et du frbre coadjuteur Gomes.
Jean Dias de Azevedo, ad le 3 octobre 1915.
Antoine Gaspar, n6 le 31 aodt 1911, entr6 an S6minaire sl
19 juillet 1934.
(1) (Mensageiro de S.
274 ; 305-3.)

Vincente de

Paulo. 1941 pp.

7-
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Joseph Gomes, ne le 6 octobre 1908, entre au s6minaire
le 21 fivrier 1932.
b) pp. 184-185 ; 4 Mouvement missionnaire pour l'ann6e
1941 a : Population du territoire de la Mission de Saini-Jb.
rdme de Magudd : Catholiques : 1472 ; Catechumnes :
1405; Musulmans : 37 ; Paiens : 35.997. Total : 38.911.
Population catholique : Europeens : 243 ; Indiens : 69 ;
Jaunes : 3 ;MBtis : 188 ; Noirs : 969.
Personnel de la Mission : Pr6tres : 3 ; Frbres : 4 ; Rellgieuses : 4.
Mouvement religieux de I'annte : Baptisds : 247 ; Cathchumenes : 1.405 ; Confessions : 5.219 ; Communions : 13.982;
Messes c61lbr6es : 1.080 ; Confirmations : 310 ; Marages :
2G ; Obsiques : 10 ; Lecons de catchisme : 6.757.
Queues nouvelles de la Mission,.
Qu
c) pp. 186-181 :
D'apres une lettre de M. Almeida. le Sdminaire a commence sa premibre annde scolaire au commencement de i6vrier
1942, 11 compte 5 indigenes et 1 blanc.
No de juillet 192.
pp. 202-203 : a Vol des ailes de la cornette. Depart de
missionnaires pour le Mozambique 2. 5 Filles de la Chariti
s'embarquent le 6 juin 1942, A Lisbonne, sur le vapeur Angola. Ce sent Sr Rodrigues, sup6rieure, auparavant sup6rieure de I'hOpital d'Alenquer, et Srs Costa, Graca, Campos et Fernandes.
pp. 220-223 : - Missionnaires en. voyage a. Deux lettres &
la Scaur Visitatrice 6crites par les Scours en mer et racontanit le d6but de leur voyage.
No d'aolWtseptembre 1942 :
p. 245 : a Nouveles de nos missions a. MM. Azevedo et
Gaspar sont arrives a la mission de Magudd, le 22 juin
1942. Les 5 Sours sent arrivees la 3 juillet 1942, a LourencoMarques.
No d'octobre 1942 :

pp. 289-291 : £ Nos Scurs missionnaires. Journal de voyage de Lisbonne d Lourengo-Marques * (4crit par Sr Rodrigues).
pp. 291-293 : a Nouveaux missionnaires et nouvelle mission de Guijld . U y a maintenant 15 enfants de Saint Vincent dans la mission de Mozambique : 5 pretres, 5 frbres,
5 smurs. D'une lettre du 7 juillet 1942 de 1'6veque de Lourenco-Marques : a Nous allons pouvoir commencer la mission de Saint-Vincent de Paul de Guij. Les smurs, apres
s'etre installdes en ville, devront avoir des maisons dans la
a.
brousse ; elles seront aiors v4ritablement missionnaires
D'un t6l6gramme de M. Sousa, du 2 septembre 1942 :
* La mission de Saint-Jdrome de Magude a connu encore
une fois les honneurs de la maternit6 spirituelle (la premiere fois, ce fut & la fondation du S6minaire de SantaTeresinha pour la formation du clerg- indigbne). Aujourd'hui, c'est une nouvelle mission qui est fondee, & un
centaine de kilometres de la premiere (Magude), la mission
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de Saint-Vincent de Paul de Guija, avec rdsidence A Carricado... , le personnel de la mission comprend MM. Almeida et Gaspar et le fr. Gomes.
M. Silva dirige l'Ecole apostolique (6 dlevesj. On construit, sous la direction de M. Silva, un bAtiment pour le logement des 616ves (Sdminaire de Santa Teresinha). Inauguration le 3 octobre 1942.
No de novembre 1942 :
pp. 314-315 : D'une lettre de M. Silva, du 24 juin 1942 .
Compte rendu de la ifte. c61lbr6e & Magud,6 pour le 25
anniversaire des apparitions de Fatima.
pp. 315-318 : a Coutumes indigenes *.
pp. 318-322 : suite du journal de voyage des 5 Filles de la
Charitk de Lisbonne B Lourengo-Marques.

ALGERIE
Le centenaire de I'arrivde des Filles de la Charit
(1842-22 decembre 1942)
Mettant fin malgre eu
une pdriode de travauc (1) qui
duraient depuis 1668, les Lazarisles quittatent Alger (2) le
12 juin 1827 : its y revenaiett quiaze aas apres. Le 13 no
vembre 1842 en effet, la conquite algrrienne etait d4ja bien
avancee ; ce four 14 debarquaielrt d Alger MM. FrancoisAlphonse ViaUlier, Louis-Hercule Mathieu, et le frere coadjuteur Pierre Cazarr. Le 2A novembre, arrivait M. Theodore
Bricet (3) avec 12 Filles de la Charitl pour 'H6pitel civil ;
Le 17 ddcembre, M. Jean Domingo. Cinq jours plus tard, le
22 ddcembre, parvenaient 4 Alger neuf autres, scurs, chargees de la Maison de Chariti ou Misericorde. L'wuvre. vincentienne recommengait, reprenait racines. Le 8 octobre 1843,
abordait 4 son tour, M. Joseph Girard qui venatt remplacer
M. Vialtier, nomme procureur general, apres l'election de
M. Etienne comme Superieur genral. C'dtait la pierre d'angle du nouvel edifice. DC ce siecle de travaux et devouement,
La province d'Algerie, confiante malgre tout, s'apprtlait d
celdbrer, 4 rappeler le centenaire, au cours de novembre 1942;
mais Le 8 de ce mots, la guerre se portait sur les cotes
d'Afrique.
Ces cent ans du travail des missionnaires et des scwrs,
M. Pierre Verges, Visiteur, les resume en un bref et schematique condensd qui sera repris et amplifie en divers cha(i) Sur ces quelque 160 ans de travaux et de souffrances. volt les

deux volumes : Memnotir de la CongrtgaUon de caMistion
et d Alger. 1864-1865, 0I et 768 p.

& Tunis

(9) Le 25 jain i7, parrenaient a Marseille, M. Jean Marre et le

frtre Joseph Delorys qui avait dmls ses voeux a Alger le TI mal
1825. M. Sollnhac, de son cOt6, parti de BOne. se trouvalt & Toulon,
i la an du mois de juin 1827.

(3) M. Brcet, d s le

comma le trar

ode
s
mal 1843, italt rappeu a Paris. tout

Cazarr&
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pitres. Et tout d'abord, aprfs 'Phistoiredu seminaire d'Alger
dtjd parue dans les Annales (4) en 1935-1939. on trouvera plus
loin le chapitre des Cures que les Lazaristes furent amends,
d rdgir en Algerie. C'est dejd de I'histoire classee.
F. C.
LES FILLES DE LA CHARITE EN ALGERIE
1842-1942
Les Filles de la CharitA arrivyrent en Algdrie & la fin de
1842. Elles y dtaient appel6es par le Gouvernement et l'Autorit6 Eccl4siastique. Un trait6 tut sign6 & Paris, le 27 juillet 1842, par le Marechal Soult, Ministre de la Guerre, au
nom du Gouvernement francais, par M. Dagret, Vicaire gen6ral, au nom de Monseigneur Dupuch, dveque d'Alger et par
M. Etienne, alors Procureur General de la Congregation de
la Mission, au nom des Lazaristes et des Flles de la Charite.
En vertu de ce contrat, les Sceurs de St-Vincent de Paul
devaient venir dans la nouvelle colonie pour s'y occuper des
h6pitaux, des ecoles et des oeuvres de leur Institut. Elles
remplagaient les swurs de St Joseph de 1'Apparition. recemment fonddes par la Bse Emilie de Vialar, et que de pdnibles et retentissants demels avec Mgr Dupuch avaient obligees de quitter l'Algerie.
Les Filles de la Charit6 s'dtablirent d'abord dans la ville
d'Alger et les premieres maisons qu'eUes ouvrirent furent
celles de la Misericorde, de l'HT6ptal Civil et de I'Orphelina
de Mustapha-Supdrieur.
En 1849, une epidemie de cholera eclata, causant de grands
ravages dans une population encore mal acclimatee et un
pays encore mal assaini. On fit officiellement appel & leur
devouement. Douze lles de la Charit6 furent envoydes de
France en mission temporaire, et les maisons d'Alger fournirent chacune autant de sceurs qu'il leur tut possible pour
combattre le fldau. On les vit au chevet des malades dans
les h6pitaux d'Alger, Blida, MWdda, Cherchell, OrlIansviUe,
et dans les colonies agricoles, & Boufarik, Dondra, Marengo,
El Affroun, Tenes, etc. Flies firent vaillamment leur. devoir
et plusieurs payerent de leur vie leur devouement au service
des choldriques, ainsi qu'en temoigna le Ministre de la
Guerre lui-meme : a Le cholera, ayant d peu pros cessd ses
" ravages en Algfrie. cdrivait-il, la mission des Swurs de
SSt-Vincent de *Paul, envoyJes dans la province d'Alger,
" pour y soigner les malades, dolt etre considgrde comme
" terminde, et fe crois qu'eUes peuvent quitter sans incon" vinient. un pays oil leur admirable conduite dans ces cir" constances cruelles, laissera un profond souvenir. Les rap' ports des autoritts locales out et6 unanimes pour louer le
(4) HRistore du Stnmitre ditocain Sant-EugaEn,

7 ;
rican. Annales, 1935, p. 1 -187
1938, p. 777-793 ; 193, p. 5•22-IS,

pw Albert Dar-

45s 7 ; S9-96 ; 193.

. 110.11 :

* dvousment soan

borne des Saurs de St-Vinccnt de Paul
St deplorer les pertes douloureuses qu'eUes ont eprouvles.
Alnst s'exprimait le Ministre de la Guerre.
Cette 6pld6eme de cholera avait fait connaltre et aimer en
Alg6rie les Filles de la Charit6. BientOt on voulut des Soeurs
partout pour soigner les malades et tenir les 6coles, et les
fondations se multiplitrent rapidement. I1 y en avalt d1&j
24 en 1865, ainsi qu'on peut le voir au tome III des Me~ oires
de la Congregation de la Mission, oh leur origine est succinctement racontee.
Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1877, quand M. Bor6,
Superieur g6enral, vint visiter l'Alg6rie, le rapport officiel
de M. Chevalier. Assistant, qui l'accompagnait, en mentionne
exactement 32. I y avait done, en moyenne, depuis l'origine,
uue fondation chaque annie. C'eait une belle marche ascendante.
En 1942, le nombre total des maisons des Filles de la
Charite en Alg6rie, en y comprenant les trois de Tunis, n'est
plus que de 21. C'est que le vent de la persecution religieuse
a soufll6 sur cette belle floraison qui ne demandait qu'b.
croltre et qu'a s'6panouir. La plupart de celles qui n'existent
plus ont WtAferm6es en vertus des lois de lalcisation qui
ont sevi en France de 1880 B 1910. Les autres ont disparu
pour diverses raisons.
Les maisons qui ont OtA frappdes par les lois de laicisation
sont de 2 sortes : les HOpitaux et les Ecoles. Les Filles de
la Charit6 avaient en Alg6rie 4 h6pitaux militaires, d'indgale
importance : Alger, Constantine, BOne, Biskra.
L'HOpital du Dey, appel6 aujourd'hui HOpital Maillot, &
Alger, avait ete confl aux saeurs en 1859. La premiere sup&rieume en fut la sceur Bisqueyburn, 1'heureuse voyante qui
regut la revelation du Scapulaire Vert. Elle y resta 8-ans,
de 1859 & 1867. Apres elle, la seur Maria Gaudichon gouverna la maison pendant 37 ans. Elle s'y trouvait encore au
moment de l'expulsion, en 1904. Les Sceurs y 4taient au
nombre de 16. M. Blanchet, lazariste, y fut quelque temps
charg4 dn service. religieux & titre d'aumOnier.
Les seeurs desservaient I'Hdpital militaire de Constantine,
depuis l'annde 1860. La saBur Tivollier premibre supdrieure,
y a laisse un grand souvenir.- n y avait de 12 & 15 compagnes.
En 1880, les Filles de la Charite prirent~ la direction de
'HOpital militaire de Bdne. Elles etaient au nombre de 12,
avec sceur Befort, pour supdrieure. L'ann6e mAme de leur
installation, elles eurent & donner la mesure de leur courage et de leur devouement dans une grave Apiddmie de typhus. Plusieurs furent d6cordes pour leurs services.
Enfln les sceurs, arriv6es & Biskra, en 1868, pour faire la
classe, regurent aussi le soln du petit Hdpital militatre.tabli
dans cette oasis, situde en plein d6sert. Deux sceurs suffisalent, en temps ordinaire, pour le service des soldatq malades.
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Tous oee h6pitaux furent lalciss en meme temps, en 1904
Outre ces h6pitaux militaires, 2 petits hopitaux civils fu.
rent egalement laicisds, l'un A Oued Athmenia, au diocese de
Constantine, 1'autre A I'Habra, au diocese d'Oran.
Arrivdes & Oued-Athmenia en 1872, les soeurs eurent beaucoup & souffrir de la pauvret6 et surtout de la malveillance
d'une raunicipalit6 sectaire qui les obligea & partir, en 1878.
A L'Habra, dans la region alors tres flvreuse de Perrgaux, elles tenaient depuis 1907, une c ambulance-pharmacie v. au compte d'une vaste exploitation agricole, appelec
. Ferme-Blanche a. Cette maison faisait beaucoup de bien
corporel et spirituel aux ouvriers europdens et indigbnes.
Les soeurs y dtaient tres aimees. Malheureusement, le Domaine de l'exploitation ayant 6et vendu & 1'Etat, elles turent
laicisdes en 1914.
Les Bcoles tenues par les Filles de la Charit6, en Algerie,
etaient en plus grand nombre. On peut meme dire que ce
fut au debut, leur oeuvre principale. D'autres oeuvres s'y
ajoutaient souvent, comme les ouvroirs, les pharmacies, le
soin des malades dans les dispensaires et la visite des pauvres A domicile, surtout dans les localitds importantes. Mais
l'oeuvre premiere dtait I'instruction et 1'dducation des enfants dans les classes. Les stEurs etaient au moins 3 et allaient gendralement jusqu'a 5 ou 6 et meme davantage.
C'est ainsi que s'ouvrirent successivement les dcoles conflees aux Filles de la Charit6, A la Mistricorde d'Alger. A
l'Orphelinat de Mustapha-Supdrieur, a Ste-Marie de Mustapha-Supdrieur, -A la CitA Bugeaud de Bab-el-Oued, au Fondouck, A Marengo, A Zurich, A El-Affroun, A Lodi, A Orleansvile, A Ponteba, A Novi, A Tents, A Fouka, a Mustapha-lnfjrieur, A Wddda, A Kouba, A Hussein-Dey, & Laghouat, A
VAlma, B Maison-Carrde, a Mouzaiaville, A Boghar, a Affreville, & Oued-Fodda, A Meurad, A St-Michel et a St-Vincent
d'EI-Biar. Toutes ces ecoles Btaient dans le diocese d'Alger.
Quelques-unes s'ouvrirent aussi au diocese de Constantine,
A Biskra, a DjidjeUi, A Conde-Smendou, A BDizot, a I'Orphelinat d'Alsace-Lorraine de Constantine.
II n'y en avait point au diocese d'Oran, ot l'enseignement
et les ceuvres charitables Btaient exclusivement confls aux
Religieuses Trinitaires.
C'est done dans 33 bcoles, presque toutes communales, que
les Filles de la Charite ont donne 1'instruction et l'education
chrdtienne aux enfants des colons algeriens pendant de nombriuses anndes. Des milliers et des milliers d'Ames ont ainsi
pass5 par leurs mains, car dans plusieurs de ces ecoles, le
nombre des Blves dtait important. On en comptait juqu'id
800 a la Misericorde d'Alger, 600 A la Cit6 Bugeaud de BabEI-Oued, autaht A Mustapha-In!frieur, 300 & Maison-Carree,
etc. Le bien qui a Atd accompli est done consid6rable. II se
reconnalt encore dans les paroisses oil les soeurs ont habite.
La mentalit6 y est manifestement plus chretienne. Quand on
passe dans quelqu'une de ces localit6s, leurs anclennes 616-
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ves devenues meres et grand'mnres, ne tarissent pas d'4loges
sur les mattresses de leur enfance et elles regrettent toufours
leur dfpart.
Quatre de ces ecoles se fermnrent avant les d6crets de
laicisation, pour des raisons locales : celles de Zurich, de
Ponteba; de Fouka et de Laghouat. Toutes les autres oat
disparu progressivement dans la p6riode gui va de 1871
a 1914.
On sait en effet que la persecution a proc6d6 par degres
laicisant d'abord les 6coles Communales, puis retirant aux te. ligieux et religieuses le droit d'enseigner meme dans les ecoles libres. A partir de 1901 surtout, comme en une coupe
rdglee. un certain nombre de maisons reQurent chaque annie
leur ddcret de fermeture, et les pauvres soeurs, I'ame ddchiree et le coeur meurtri, durent se s4parer de leurs enfants.
Ce fut un douloureux martyrs que connurent aussi un grand
nombre de soeurs de France.
L'hMcatombe pourtant n'a pas et6 complbte et trois ecoles
libres tenues par les Filles de la Charit6 subsistent encore
en Algerie. Ce sent celles de la Mistricorde, de la CGit-Bu. eaud et de Mustapha-lnfdrieur, & Alger. Elles ont ete sauvdes par la guerre de 1914-1918 qui n'a pas permis de leur appliquer les funestes d6crets de laicisation.
Les classes 6tant interdites aux scours, la plupart de leurs
maisons se ferm6rent purement et simplement. Quelques-unes
ont subsist6 sous forme d'ecoles libres fonctionnant avec des
institutrices chr6tiennes. D'autres enfin, s'adaptant aux circonstances, se sent transformdes en donnant naissance A des

couvres nouvelles.

Au cours de la pdriode centenaire qui va de 1842 A 1942,
en dehors des brutales suppressions dont nous venons de
parler, la Province des Filles de la Charite en Alg6rie n'a
fermBque 12 de s'es dtablissements, d'ailleurs peu importants.
En voici la liste avec un mot d'histoire.
Peu aprds leur arrivde, les soeurs furent chargdes du service de la Prison civile d'Alger, et dl'une sorte de petit lazaret, appel6 e Dipdt v, qui Atait situd au bord de la mer, et
oif l'on hospitalisait provisoirement les ouvriers, malades ou
non, qui venaient de France on qui y revenaient. Ces 2 maisons furent termnes presque en meme temps, la premiere
en 1861, la seconde en 18683
Le soin des detenus, A la prison centrale de Maison-Carrte,
qui s'appelait alors l'Harrach, avaitet6 confl aux scours
en 1857. Mais oette fondation ne dura que 4 ans. En 1861, elle
fut laIcisde, les scours quittdrent le service de la Prisonet
furent chargdes de I'dcole communale.
C'est en 1862 que cessa la c Filature ,.C'Btait un fillale
de l'Orphelinat de Mustapha-Supdrieur, situde sur le territoire de Birmandreis, an Ravin de la femme sauvage. On y
avalt installU une petite maison de trois scours, avec une
trentaine de grandes orphelines pour y essayer la culture
des vers & sole. L'essai ne rdussit pas et aprbs quelques anndes. la • Filature - disparut.

-

507 -

Les 6coles communales de Zurich, Ponleba et Fouka, ne
durerent 6galement que peu de temps, b cause de la faible
1861.
population de ces villages. Elles se fermerent de 1854
A ne considerer que le nombre des Bieves, l'ecole de Laghouat aurait pu durer. Mais les seurs de cette localitt,
situ6e & l'entrde du Sahara, furent rappelees en 1868, parce
qus A cette 6poque, le gouvernement de Napoleon III avait
1'intention d'abandonner les Territoires du Sud-algerien.
en pleine
En 1861, la marechale de Mac Mahon avait fonda,
Kasbah, A Alger, un orphelinat pour les jeunes flles indig6nes. Cet 6tablissement oH I'on soignait aussi quelques vieillards arabes, subsista jusqu'en 1881, en faisant beaucoup de
bien. Les soeurs et leurs orphelines durent alors se disperser,
& la suite de la laicisation de la a Misdricorde i d'Alger,
et la maison de la Kasbah fut termde.
L'6cole communale de Boghar,. ouverte en 1866, avait 6te
laicis6e en 1902. Les sceurs resterent cependant dans le pays
et fonddrent un petit pensionnat interne, un ouvroir de jeunes flles, et s'occupeSent des malades et de la visite des
pauvres. Mais faute de ressources, elles durent termer ces
oeuvres et partir en 1923, apres 57 ans de ddvouement dans
ce bled lointain.
Le dispensaire'de l'Agha, sur la paroisse de Ste-Marie-StCharles, & Alger, avait t6e fondoen 1909. II devint vite prospere et rendit de grands services aux pauvres, durant une
vingtaine d'annees. D'autres oeuvres y furent meme annex~es,
en particulier une e Bonne Garde * pour jeunes filles. U disparut malheureusement en 1929, parce que le local fut retyr6
aux Filles de la Charitd pour devenir une ecole libre.
Les smBurs de Boghar qui avaient quitti ce pays, en 1923,
furent instalides peu aprbs & Rouiba, petite ville de la plaine
de la Mitidja. Elles devalent s'y occuper des ceuvres de jeunesse, garderie, gatronages, ouvroir externe, et de la visite
des pauvres. Cette fondation ne put 6tre maintenue, faute
de ressources. Elle fut abandonn6e en 1929, apres 5 ans seulement d'existence.
Les maisons des Filles de la Charitt, actuellement existantes dans la province d'Algirie, sont au nombre de 21, dont
quelques-unes plus importantes, comptent de 15 B 20 sceurs
et meme davantage. Ce sont :
1) - Dans la ville d'Alger on dans la banlieue ; La Misericordo on Maison Provinciale, l'HOpital Civil de Mustapha,
I'Orphelinat de Mustapha-Superieur, St-Bonaventure on Mustapha-rnf6rieur, la cite Bugeaud ou Bab-ElOued. HusseinDey, Maison-Carr~e, Kouba, St-Michel et St-Vincent d'El Biar.
2) - Dans le diocese d'Alger : L'HOpital-Hospice de Douera,
Novi, Marengo, Tenes.
3) - Dans la ville de Constantine : L'HOpital Civil, Ia
Creche, I'Orphelinat d'Alsace Lorraine.
4) -ý Dans le diocese de Constantine : Didjelli, et la Cr6che de B6ne.
5) - 1 y a. aussi 3 maisons & Tunis qui font partie de la
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province d'Algerie. Ce sent : La Creche, 1e Fourneau des
Pauvres, et I'Orphelinat de gargons de la Marsa, appeld ausal
Institut St-Vincent de Paul.
La plupart de ces maisons abritent des ceuvres multiples
et prospbres. Elles seraient plus florissantes encore, si elles
ne souffraient pas de la pndurie de personneL Le nombre tow
tal des swours de la Province qui s'est Olevd iusqu'& pres de
400, n'est plus aujourd'hui que de 275.
LES LAZARISTES EN ALGERIE
(1668-1827 - 1842-1942)
C'est St Vincent de Paul lui-m6me qui envoya ses missionnaires en Afrique du Nord. Us vnrent d'abord a& unts,
en 1647, puis & Alger, en 1668. Pendant plus de 150 ans, les
Lazaristes travaillerent suitout au rachat des esclaves chr6tiens et & leur bien spirituel, dans les bagnes o i Us 6taient
renlermes et qui en contenaient chacun jusqu'i 500, 1000
et meme davantage.
Quand Jean Le Vacher arriva & Alger en 1668, il y trou
va de 14 & 15.000 esclaves chr6tiens. Cet apostolat des Lazaristes fut souvent entrav4 par les pires vexations que
leur suscitaient la politique ombrageuse des deys d'Alger
et la haine religieuse des Musulmans. Trois d'entre eux
moururent a la bouche d'un canon : d'abord Jean Le Vacher,
en 1683, puis Michel Montmasson et le frere coadjuteur Frangois Francillon, en 1688.
Le Superieur des Lazaristes exerCait & la fois les tonctions
de Vicaire apostolique et de consul de France.
*

Apr0s les debuts de la conqutte de 1830, les Lazaristes
qul avaient quitt6 Alger, en 1827, y revinrent le 13 novembre 1842.
Selon l'esprit de leur Institut qui les applique & la formation du clerg6 et aux missions dioc6saines et 6trangeres,
ils s'occuperent d'abord d'ouvrir un seminaire. Celuiicommenqa modestement dans I'impasse Sainte-PhUiombte,
aujourd'hui disparue -et qui se trouvait tout pres de l'Oglise de Notre-Dame des Victoires. En 1848, il fut transportA
& Kouba, oa le P. Joseph Girard, surnomm6 le a Pdre Eternet , fit construire, avec le concours de 1'Etat, les magnifiques bltiments qui ont abritA, jusqu'en 1908 tant de
gen6rations sacerdotales.
Quand I'Algbrie, en 1866, fut divisde en 3 dioceses distincts, chacun d'eux voulut avoir son Sdminaire. Les Lazaristes furent done appeles & diriger les S6minaires d'Oran
et de Constantine, qui s'ouvrirent tous deux la meme annee, en 1869. .
Un moment interrompus par la pers6cution religieuse
d'Emile Combes, en 1906, les S6minaires d'Alger et de
Constantine furent repris le premier, en 1917, grAce au zele
de Mgr Leynaud, et le second, en 1918, par les soins de
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Mgr Bessibres. Seul le Sdminaire d'Oran ne fut pas touch6 par la tourmente. qui en emporta tant d'autres. Malheureusement les Lazaristes le quitterent en 1933.
Les Seminaires d'Algerie ont actuellement une particularite qui augmente le travail mais aussi le merite des maltres. C'est qu'ils comprennent a la fois dans le meme local,
le grand et le petit Seminaire, tout en ayant chacun leur
vie propre. Cependant, il n'en fut pas toujours ainsi, et
pendant quelque temps, a Alger et & Constantine, le grand
et le petit Seminaire furent sdpards. Dans le petit, des
pretres s6culiers collaborent aujourd'hui avec les Lazaristes pour la formation intellectuelle des e16ves.
Pour aider le clerg6 seculier encore pen nombreux, les
Lazaristes accepterent, au ddbut, le ministare pastoral dans
quelques paroisses du diocese d'Alger. C'est eux qul livrbrent au culle une ancienne mosqude dont ils firent 1'6glise
actuelle de Notre-Dame des Victoires. C'est eux aussi qui
cre6rent les paroisses de Djelfa et de Saint-Bonaventure &
Mustapha-Infdrieur. Us furent cures de Kouba, de SainteMarie de Mustapha, de Laghouat, de Biskra et d'Aumale.
En 1871, toutes ces paroisses furent remises au clerg6 s6culier, quand celui-ci fut assez nombreux pour les desservir. Seule, la paroisse de Kouba resta aux mains des
Lazaristes, jusqu'A leur d6part du Seminaire en 1904.
Quelques aumOneries leur turent aussi conflees, des 1'origine, dans des maisons tenues par les Filles de la Charite. C'est ainst qu'ils sont encore aujourd'hui aumoniers
& la Mis6ricorde ou maison provinciale, & I'h6pital civil
de Mustapha., l'Orphelinat de Mustapha-Sup6rieur, & SaintMichel et & Saint-Vincent dEl Blar, A la Sainte Enfance
de Kouba.
A l'oeuvre du S6minaire et des paroisses, les Lazaristes
ajoutbrent celle des Missions diocisaines qui est pour eux
la principale. Ils I'entreprirent des I'origine, dans des conditions particulierement difficiles, alors qu'll n'y avalt pas
encore de chemins de fer, ni de moyens commodes de communication. 11 fallait voyager a cheval ou A dos de chamean pour couvrir d'enormes distances. lls eurent d'abord
A parcourir 1'Algerie entiere, allant d'Alger jusqu'n
Constantine et B6ne, & l'est, et jusqu'a Oran et Tlemcen, a
l'ouest, durant les 24 ans of il n'y avait encore qu'un seul
diocese.
Quand les dioceses de Constaptine et d'Oran furent cris
en 1866, les missionnaires lazaristes d'Alger limlntrent leur
action au seul diocese de leur residence. Au nombre de
4, ils le sillonnerent en tout sens, aliant de 5 ans en 5 ans
dans toutes les paroisses et annexes. Jusqu'en 1930, ils furent seuls B se consacrer A ce travail souvent pdnible,
surtout dans les localites de l'inthrieur oh l'on ne trouve
pas toujours de lieu de culte ni de presbytbre.
Les R. P. RBdemptoristes 6tant alors venus s'dtablir &
Alger, le diocese fut p4rtag6 en 2 zones, reservdes pour les
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missions, 'une aux enaants de St Vincent de Paul, l'autre
& ceux de St Alphonse de Liguori.
Deux autres maisons de missionnaires lazaristes furent
fond6es, 1'une & Constanine en 1879, I'autre A Oran, en
1882, pour travailler aux missions dans ces dioceses. Eles
disparurent malheureusement apres quelques annees, faute
de persounel.
Pendant le siecle qui vient de s'6couler, (1842-1942), bon
nombre d'ouvriers ont travaill6 A ces diverses oeuvres. Quelques-uns lurent des hommes de tout premier plan et meritent une mention sp6ciale. Le plus grand de tous est sans
contredit M. Joseph Girard qui fut *le createur et 1'organisateur du Seminaire de Kouba. Homme d'une foi vive
et d'un terme bon sens, 11 se ddvoua sans reltche et avec
succts, pendant 36 ans, a la formation du clerge du diocese d'Alger, et meme, au ddbut, de toute 1'Algerie. 11 mourut en 1879, charg6 d'ans et de m6rites, laissant la reputation d'un saint.
tin de ses premiers collaborateurs, M. Dazincourt, fut
un thdologien et un orateur distingue, qui mourut Supdrieur du Grand s6minaire de Marseille.
Avant de partir pour les missions dtrangeres, MM. Coqset
et Boscat furent prolesseurs au Grand seminaire de Kouba.
Par la suite, le premier devint Vicaire apostolique au KiangSi meridional, et le second, Visiteur provincial des missions lazaristes en Chine.
M. Jean-Baptiste Lacour, londateur et premier Suplrieur
du Berce4u de St Vincent de Paul (Landes), fut pendant
quelques annres missionnaire a Alger. M. Alauzet, longtemps directeur du Seminaire interne ou noviciat des Lazaristes, & Paris, puis Visiteur provincial de Lyon, avait dgalement travaill6 en AlgBrie, ol il fut tour a tour missionnaire et curd de paroisse, selon le besoin des circonstances.
Les atnes du clerg6 algerien actuel parlent encore avec
une affectueuse vendration de leurs ancieus maitres uu superieurs de Kouba : MM. Demiautte, Valette, Lacquieze, etc.
IIs se souviennent aussi des fructueuses missions donnaes
par MM. Pages et Castel, morts depuis, I'un, Superieur des
missionnaires de Tunis, I'autre, Suplrieur du Grand seminaire de Montpellier.
MM. Ragot et Bonner, deux v6tdrans du sacerdoce en Algerie, furent des aumOniers modeles. L'un et l'autre passrent par le 'ministere paroissial, le premier a Sainte-Marie
de Mustapha, le second a Laghouat, puis & Aumale. M. Ragot
fut ensuite aumonier A l'Orphelinat de Mustapha Supdrieur
et & l'etablissement Saint-Vincent d'El Biar, et M. Bonner
A I'h6pital civil de Mustapha. Tous les deux exercarent leurs
fonctions pendant de longues anndes et avec un davouement admirable, au milieu de toutes sortes de difficults.
Is .vivaient en effet & une 6poque oti svissait en France la
persecution religieuse.
Le T. H. P. Villette, Supbrieur gandral des Lazaristes,
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mort en 1916, avait ,t6 professeur au Grand sdminaire d'Oran,
ainsi que M. Edouard Mott, qui fut en son temps un pred4cateur fort gout6 de retraites ecclesiastiques. Le clerge d'Oranie garde une prolonde reconnaissance a 1'4gard de MM. Irlandbs. Devriere et Bouat, qui furent an Seminaire des Sup6rieurs trbs appr-cids.
Le SUminaire de Constantine compta aussi des hommes de
valeur : MM. Pemartin, Soulid, Grandhomme, Rouvelet,
Goudy, et plus pros de nous Mgr Gounot, aujourd'hui archevique de Carthage. M. P6martin fut le premier Superieur du
seminaire de Constantine, apres quoi il devint Secr6taire gen6ral de. la Congregation de la Mission. Dans l'exercice de
cette charge, 11 deploya une grande activit6 littdraire et publia la premiere edition imprimee des oeuvres de St Vincent
de Paul. Apres quelques annees passhes an Grand skminaire
de Constantine, M. Rouvelet fut nomm6 Directeur du seminaire interne des Lazaristes, nouveUement cre en 1881, a
Notre-Dame du Pquy. Dax (Landes).
Dieu seul connalt le bien que les efforts humains operent
dans les Ames, et il ne nous est pas possible d'apprdcier
exactement celul que les Lazaristes ont accompli au cours
de ce premier sibcle de leur histoire en Algerie, depuis la
conquete de 1830.
Mais si l'on envisage l'importance et la multiplicit des
oeuvres auxquelles its se sont consacres, on pent dire avec
certitude que ce bien a dtd considdrable. Par la formation
de bons pritres dans les S6minaires, par ies prddications
dans les missions et les retraites, par le ministbre pastoral
dans les paroisses et les aumOneries, ils ont largement contribue pour leur part a conserver la fol, & promouvoir la
vertu et a sanctifier les Ames. Dieu veuille que ce blen continue et s'accroisse encore au cours du nouveau siecle qui
commence.
CURES CONFIEES AUX LAZARISTES EN ALGERIE
La grande penurie du clerge en Algrie apres la conquOte fit offrir aux Laparistes par I'autoritd dioc6saine
quelques paroisses & desservir, spdcialement lorsque quelque
oeuvre de Files de la Charitd s'y trouvait etablle. Le Sup6rieur general, M. Jean-Baptiste Etienne, les accepta, en stipulant que le cur6 lazariste vivrait en communaute avec
un on deux conferres. Sage precaution qui sauvegardalt la
vie de rIgle, maintenait la vie intirieure de I'me. et dvitalt 'isolement plus dangereux encore dans un pays, au
climat d6bilitant et bi les distances entre paroisses volsines,
souvent tres considerables, rendaient les relations (alors surtout) longues et difficiles.
C'est dans ces conditions que s'organiserent les paroisses
confltes a la Congr4gation de la Mission, dans 1'Afrique du
Nord. De ce ministere voici une courts notice, d'aprfs les
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reMelgnements pulses aux archives de larchevech6, dane
les documents des diverses malsons lazaristes d'Alger et dans
lea registres paroisslaux.
I. -

ALGER : NOTRE-DAME

DES VICTOIRES (18t-1813).

L'eglise de Notre-Dame des Victoires est situde an ceur
du vieil Alger, an has de la Kasbah, non loin de 1'Amirauti,
dans un quartier extremement melang6 et grouillant, compose d'Arabes, de Juifs, d'Italiens, de Francais et d'Espagnols. L'ediflce est une ancienne mosqu~e de forme circulaire, soutenue a P'interieur par de gracieuses colonnes. Au
dessous se trouvaient autrefois des bagnes oi jadis furent
enfermds des esclaves chretiens.
Les Lazaristes n'ont jamais et6. A proprement parler, cnres de Notre-Dame des Victoires. Mais c'est & eux qu'est due
1'egllse actuelle de cette paroisse, I'une des plus anciennes
et des plus v6nerables de la vile. L'histoire merite d'en atre
racontee : outre son inte6rt propre, elle a I'avantage de-faire
connaltre celut que la vn6aration universelle en Algerie a
surnomm6 le bon Pare Girard, lun des hommes qui ont le
plus honor6 la Congregation de la Mission, sur la terre
d'Arique.
Les premiers Lazaristes qui aborderent & Alger aprbs la
conquete, le 13 novembre 1842, etaient M. Viallier et M. Mathieu qui furent bient6t rejoints par M. Domingo et M. Bncet, ce dernier, ancien prefet apostolique & Constantinople.
C'etaient les quatre pierres qui devalent servir de -fondement au nouvel edifice qu'allaient bAtir les enfants de
St Vincent de Paul en Algerie. Ils continuaient en effet la
longue et glorieuse chalne de leurs atnds qut etalent venlis
feconder de leurs sueurs et de leur sang ce sol jusque-la
stdrile et qu'on appelait les Etats Barbaresques, depuis
MM.Guerin, Philippe et lean Le Vacher an xvir siecle, jusqu'& MM. Vicherat, Joussouy et Solignac au commencement
du axx*.
M. Viallier et ses confreres venaient B Alger avec mission
de s'occuper da Seminaire diocesain et de la direction des
Flles de la Charitd. On leur donna pour logement un imreuble situe dans une impasse qut n'etait meme pas class6e
et qui dbdouchait dans la rue Philippe.
Laissons ici le PBre Girard nous dire dans ses c Mtmoires 5.
comment t1 fit donner a cette impasse le nom de Sainte-Phllombne. Son rtcit a une saveur Dleine de charmte. en m 0me
temps que la valeur d'un t6moin oculaire. . Nntre maisnn,
cril-ll, Itait dans une impasse de la rie hfIlppe,, et dOns
cette rue it y avait quatre impasses ; de Id beaucoup d'erretirs, de ilprisev, parce qu'auctiie de ces rln:.,ares Wn'aiva
de nom. Je conCus I. penste de donner un noma la n6dre
et de I'appeler Sainte-Philomtne. Mats it fallait pour cela
oblenir Vautorisation de I'autorite civile, ce qut etat difftcile, car jusque-lW aucsue rue e porLtat le wno d'un Santn
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.u d'une Sainte. Mgr Dupuch L'avatt demandd pLusfeur fois
inutilemeltt ; it n'aoaui pas memr e pu laire doitner a une
rue de Bdne i norm de Saint-Aduusttn, parce quo c'tait ms.

Saint.
a Je fis ma pri*re d Sainte-Philomene et 'allat trouver Le
Directeur de I'lnterieur 4 qui jexposai L'inconvnient d'avoir
quatre impasses sans nom et mon dssir de donner un norm
a la natre. 11 gotia mes raisons et approuva man projet,
mais it me demanda quel nom je voulais 1;i donner. Quand
j'eus dictind Ie nom de Sainte-Philomine, it ne dit pas non,

heureusement, muis i

me renvoy

a L'architecte en chef.

t Celui-ci m'exauca par une confusion amusante. Quand il
apprit que je voulais appeter Sainte-Philomene I'impasse en
question, U me dit : - g Je connais bien le nom de Philomele (Hossignol), je V'ai vu dans mes classes, ,.

mene

G n'est pas Philomule, lui dis-je, mats Sainte-PhioCe
a.

- C'est 4 peu pres la meme chose, me rdpodit-lU a.
* t i jut decide que L'impasse serait appelee Sainte-Philomtne a.
L'impasse avait son nom, elle eut aussi son a reverbere D.
Comme elle 6tait fort obscure, ce qui occasionnait des accidents, le Pere Girard demanda qu'on y placet un bec de
gaz. 11 l'obtint avec la mume facilitd et on vint le placer
precisement le jour de Sainte Philomene. Les voisins disaient entre eux : 4 - C'est chose itonnante, voild 18 mois
que nous demandions un rtverbtre sans obtenir de reponse,
et voild que tout a coup it arrive quand on n'y pense plus a.
- C'est que Sainte PhiloEt le P. Girard de conclure :
I
mene aime la lumitreT
£

A quelques pas de la maison de M. Viallier, a I'impqsse
Ste-Philomene, se trouvait la mosquke de la rue Bab et Oued,
alors occupee par I'autorite militaire. Sur les conseils de
Mgr Dupuch; tveque d'Alger, M. Viallier demanda au gouvernement que cette mosquee fat cd6ee aux Lazaristes pour
leur servir de chapelle publique. Sa demande tut agr6e,
sans trop de difficultes par e Ministre, mais il n'en fut pas
de m6me du Mardehal Bugeaud, alors gouverneur general.
II obdit de mauvaise grAce & l'ordre venu de Paris.

SLe martchat Bugeaud, continuent les a Memoires a du
Pere Girard, ne ceda qu'avec peine la mosque 'de Bab el
Oued, parce qu'i avail 14 son matlriel d'armes, et Ui ne
comprenait pas que des pritres fissent ddloger des soldats,
car it disait quelquefois : - Id, nous n'avons pas besoin de
prdtres, tes soldats suffisent. * Mais le. Dieu des Armnes voulait autre chose que la conqudte de I'Algirie par les Francais et it marchait doucement mats fortement vers son but.
L'armde brisait les obstacles d L'Evangile, 4 pen pres, s'tt
est permis de comparer Les petites choses aux grandes, conw

me les Romains, en brisant toutes les portes des empires,

preparaient le monde d recevoir la bonue nouvelle. •
a Quand La mosqude fut debarrassde de tout le matlriet,
dans
on la benit at on y dit la sainte messe, quoiqu'elle ft
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un dtat diplorable et mime hideuz. On avail enlevd le pavt,
degradd les murs, plante et arrachi de grands clous. On
mettait le pied dans des creux profonds en marchant, el
it falait avancer avec precaution pour ne pas laire de chute.
On ne pensait pas 4 y faire des reparations. Les militaires,
forces d'en sortir parT'autoril6 du Ministre, ne disesperaienl
pas d'y rentrer.
a Aussi, ii fallait aller doucement, d'autant plus qu'on
surveillait le clerge, et l'on envoyait tous les mois des notes
sur chaque pretre, dont le plus grand crime etait le zale.
M. ViaUier ne pouvait metlre la main nulle part, sans la
mettre sur des epines. a
C'est dans ces conditions dpplorables que M. Viallier prit
possession de la mosquee de la rue Bab el Oued. II la dedia
& Notre-Dame des Victoires, en souvenir sans doute du sanctuaire parisien de ce nom que la pitt6 de M. Desgenette
rendait universelement c616bre. ddj& dbs cette 6poque.
Ne voulait-il pas aussi signifier par ce choix qu'il conflait & la Sainte Vierge le ministere qu'il venait remplir en
terre musulmane et lui faire hommage des victoires spirituelles qu'il esperait remporter sur les ennemis de la fol t
iiy organisa peu A peu les exercices du culte et les offices
y iurent cel6bres comme dans une paroisse.
Le Pbre Girard, venu lui-meme l'ann6e suivante (1843), pour
remplacer M. Viallier, notmm6 Procureur general de la
Congregation de la Mission, donna encore plus d'essor a
1'eglise naissante. Ecoutons-le nous raconter ses espoirs et
les industries de son zele.
1 Apr4s un certain nombre de visites, je portal mes affections vers la maison de la Misericorde, oa it y avail
une nombreuse jeunesse, ou plutlt un grand nombre de
petites filles, puisque sur ce grand nombre, inne seule avail
fait la premitre communion. Je voyais la une occupation
selon wmon gout et mes habitudes de missionnaire, et une
ressource pour mes projets sur L'tglise de Bab el Oued que
le croyais possdder pour longtemps et dans laquele je oulais attirer la population par les predications, Le chant des
cantiques, et aussi par les enfants qui sont un puissant levier
pour relever les masses insouciantes. a
SLa vUle d'Alger avail besoin plus que route autre d'etre
remuAe ; on n'y avait rien fait fusque-ld pour la tirer de
soa Lthargie. Chaque pretre avail cherchd 4 s'instaUer.L'4glise
de la Cathedrale n'7tatt pas frequentae et c'dtait la seule.
Au careme passe, un Pdre Jdsuite avait entrepris de precher
la station. IL ne precha qu'une fots, faule d'auditews.
* Cependant, je commnenat mes predications avec renthousiasme d'un missionnaire. Les chants dirigds du cO6t
des filles pai la se.ur Meslier, etaient magnifiques. On venatt en foule, 'eglise se remplissatt chaque dimanche. On
entendait de la rue les chants et la voix du prddicateur, on
s'arretatt, on quittaft la promenade pour venir d 1'egise,
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on se confessait. M. Domingo prdchaft et eonfessait en espagnol. *
On salt que le Pere Girard fut un fervent de la devotion.
& sainte PhilomBne, mise en vogue & cette dpoque par le
saint cure d'Ars. Un de ses premiers soins fut de l'6tablir
& Notre-Dame des Victoires. Void comment 11 raconto ces
humbles commencements :
a JI'tais arrive depuis quelques jours 4 Alger, dit-il, quand
f'eus I'idee de faire dans I'dglise de Bab el Oued, un petit
autel en I'honneur de sainte Philomene que j'avais dans le
cceur depuis 9 ans. Cette sainte m'avait toujours protege et
favoris6, depuis quee e 'avais connue. Voulant done lui dlever un autel, je my pris de la maniere la plus economique.
parce que nous etions pauvres. le fis servir pour cela de
vieilles planches ; on employa pour les couvrir des draps,
des serviettes et de petits ornements qui me furent prEtes.
en sorte que lorsque I'autel fut acheve, it ne m'avait cotlt
que 7 sous (0,35).
• Comme it fallait eclairer I'autel de la fille de la lumiere > et que I'argentfmanq'iait, je fis appel aux fiddles. Bientot le luminaire devint abondant, On vit entrer dans l'dglise
un homme inconnu, portant une brassde de grands cierges,
qu'il dtposa sur le marchepied de l'autel. Cela fait, il partit
sans rien dire et s'en alla. Quelques moments apres, on
le vit rentrer avec une charge pareille qu'il ddposa egalemeat sur le marchepied. Puis it dit : a - En voulez-vous
encore ? a - On lui rdpondit : a C'est assez I v II y en
avail tellement qu'on dut eriprunter tous les chandeliers des
voisins et que l'illumination fut splendide. n
La devotion & sainte PhilomBne 6tabTre a Notre-Dame des
Victoires par le P. Girard en 1843, n'a pas cess6 depuis cette
6poque. Des cierges brOlent & peu pres continuellement & son
autel et temoignent de la confiance des fideles.
Rien n'arretait son zle hardi et entreprenant. Malgrg I'usage contraire fl voulut avoir la messe de minult comme en
France. a Lorsque vint le our de Noel, raconte-t-il, Les ha-.
bitudes de France I'emporterent sur celles d'Alger oft la timidite, la crainte des scandales et des ddsordres avaient empdche jusque-ld de dire la messe ,dans la cathddrale et dans
les chapelles. Nous passdmes par dessus les vaines craintes,
nous dimes la messe sans bruit et comme d huis elos. Cependant on laissa entrer dans la chapeUe un petit nombre de
personnes pieuses. It n'en resulta aucun inconvenient ni
aucun bldme de I'autoritd qut craignait beaucoup on faisait
semblant de craindre beaucoup de blesser et de soulever les
Arabes, en sorte que la religion osait 4 peine se montrer
comme dans le temps des persecutions. Notre exerple encouragea les autres et'peu a peu la messe de minuUt se dit
et meme se chanta dans toutes les chapelles de communaute
et dans toutes les eglises de paroisse. *
H1las I ces beaux debuts devaient etre sans lendemain.
.Mgr Dupuch avait rAsolu d'agrandir la mosquee de Ketchaoua
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qui servatt alors de cathedrale, et qui as trouvait A la
place de la Cathedrale actuelle, bAtie assez longtemps plus
tard. Pendant la durde des r6parations, ii fit transf6rer le
culte A Notre-Dame des Victoires et le Pere Girard et ses con
trtres se trouverent naturellement evinces.
Les a Memoires a du PBre Girard donnent sur cette eviction des d6tails Inedits jusqu'& present mats que l'histoire
impartiale a le droit de connaltre aujourd'hui. a Ii y avait
d peine quelques mois, racontent-ils, que nous faisions ces
admirables rdunions de fideles les dimanches et fetes dans
la mosqude rotonde, lorsqu'il s'dleva contre notre euvre une
temptte furieuse qui finit par un naufrage. D'abord les fabriciens de la Cathedrale commencerent d se plaindre que
les offices de cette eglise etaient abandonnes, que les quites
ne produisatent plus rfen, que I'argent allatt 4 la mosqude
de Notre:Dame. Le clergd de son c6tE disait que les Lazarlstes qui n'dlatent que d'hier s'emparatent de tout, qu'ils
avalent une chapelle chez eux, une eglise en ville, une chapelle d I'hdpital et une chapelle tres Ifrquente d la Mis&ricorde.
* On ne pouvaft pas nous 0ter nos petites chapelles intnrfeures sans attaquer r'eistence de nos maisons. Quant d
I'eglise, it fut rdsolu qu'on nous I'dterait. On s'y prtt habMlement. On trouva une raison plausible pour atteindre ce but
et on prit des moyens s4rs mats secrets. D'abord on persuada pew d peu a nos Gouvernants qu'tl fallatt absolument
un agrandissement et des reparations d la mosqute devenue
cathedrale, parce qu'elle tenatt au palais du gouverneur et
regardaft en face le palais episcopaL
i Quand toutes les dispositions qut devatent amener le
succes furent prises aupres du Gouvernement A Alqer et d
Paris, on porta dans notre eglise I'Archiconfrerie de NotreDame qui vegetait 4 la cathddrale, et qui prit alors un essor
et un ddveloppement etonnants. Cette introduction se fit
habilement. Pendant quelques dimanches, M. Dagret, premier Vicaire general, prtchait alternativement avec mot qut
ne soupconnais rien de ce qut Etatt sur le point d'eclater.
Mes confreres non plus n'eurent pas vent des dispositions prises contre nous. On avaft garde un profond secret de peuW
que nous n'tcrivissions 4 Paris et que nous ne fissions avorter 'entrevrtse.
* Un lour, tout d coup, un entrepreneur de travaux vint,
sans aucun ecrit, me demander un peu brutalement les clefs
de I'glise. Je les lut refusal. Mats sans insister, ii sortil,
alla enfoncer les portes et peu de temps apres, on vint me
dire que beaucoup d'ouvriers etalent dans I'eglise, qu'Wls
avalent brisd un beau bEnitter, qu'tls avaient dEmoli les autels et qu'en ce moment on mettaft en pieces un confessionnal dont plus tard on me porta les morceaux. Tout cela produtsit en mof une irritation profonde quf dura longtemps,
tres longtemps et meme trop longtsmps pour ma tranqutllitt
at pour ma conscience. *
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Teale fut l'orlgine de l'6glise de Notre-Dame des Victotres
qai fut erigde en parolsse en 1843 et servit de cathedrals
i Mgr Dupuch et & Mgr Pavy jusqu'en 1850. Le P.re Girard,
- 1 le dit lui-m4me, - fut profonddment blessd du procdd6
dont on usa envers lui.
I se vengea. la facon des saints, en rendant le bien pour
le mal : i fonda. an milieu de, difficult4s de toutes sortes, le
magniflque s6minaire de Kouba et donna A 1'Afrique du
Nord de nombreuses generations de bons et saints pritres.
II. -

MUSTAPHA : SAINTE MARIE (1844-1871).

La paroisse Sainte-Marie de Mustkpha est une des premieres drigdes apres la conquete par Mgr Dupuch, le premier 6veque d'Alger. Les plus anciens actes qui en fassen
mention remontent a 1840, mais la date de 1'erection canonique est 1842. Elle est situde sur une colline dominant la
ville et la bale d'Alger, dans un cadre merveilleux rappelant,
dit-on, les magnlflques panoramas de Naples et de Constantinople. C'est la paroisse oil se trouvent, emergeant de la
verdure, le Palais d'ete du Gouverneur general, les villas
de plaisance, les riches habitations mauresques an style si
original.
Le premier lazariste qui apparait A Sainte-Marie de Mustapha, d'abord & titre provisoire, est. M. Fraissignes et son
premier acte dans la paroisse est signd du 17 ddcembre 1844.
Son arrivde est lide A celle des Filles de la ChsritB A
qui on avait confli l'Orphelinat de Mustapha, dtabli dans
le palais d'un ancien dey. C'est A cause de det orphelinat
que Mgr Dupuch donna aux Lazaristes la cure de Mustapha.
M. Fraissigdes etait un ancien sergent qui avait gard.
du metier militaire une predilection marquee pour les soldats. I -tait plein de zble et de pietd, mais la predication
lui cofitait beautoup. Aussi abandonna-t-il volontiers apres
quelques mois la cure de Mustapha pour devenir a L'dconome
modtle : du sdminaire de Kouba. En 1854, i fut envoyd en
'Crime cogime aumanier militaire. Cette nomination le remplit de joie. a H ddptoya pour les soldats, dit le Pere Girard,
dans ses a Me•loires *, un divouement qut ne peut etre
ddpassd. n se fit admirer et aimer ; on 18 nommait saint
Joseph.
tn ourut au service des malades.
M. Schlick lui succeda en 1845 avec M. Mathieu comme
Vicaire. Celul-ci s'occupait sp6cialement de 1orphellnat des
Filles de la Charitk, qui comptait deja plus de 300 enfants,
tandis que M. Duhirel prenalt soin de la paroisse. Au thmoignage du Pere Girard, la population catholique de la paroisse ttait alors de 5 & 6.000 Ames, et ses limites etaient
fort 6tendues puisqu'elles comprenaient un territoire dont on
a fait, depuis, 3 et meme 4 autres grandes paroisses.
Le curd et le vicaire avaient aussi la charge spirituelle
de I'HOpital militaire de Mustapha qui abritait fusqu'a 600
malades. Cat hopital dtalt instaldl dans des baraqu9ments &
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fere plus tard & Bab el Oued et s'appelle maintenant H6pital
du dey on Hdpital Maillot. Deux frBres coadjuteurs charges
du materiel vinrent bientOt completer la petite famile dont
les membres menaient ensemble la vie de communaut6 voulue par saint Vincent. Ce r6gime dtabli a la cure de Mustapha y subsista jusqu'au depart des Lazaristes en 1871.
M. Schlick etait un homme de haute valeur intellectuelle et
morale, plein de zble et d'amour pour les ames (1). Son activitd fut particulikrement bienfaisante et eut le temps de
s'exercer, puisqu'il resta curd de Mustapha jusqu'au 15
aoit 1853. C'est a lui qu'on dolt 1'dglise actuelle de SainteMarie. Jusque 1l les exercices du culte avaient lieu dans une
tour dite a TWldgraphie optique s, ddtruite seulement en 1914,
et qui se trouvait en bordure de la rue Michelet, a 1'angle
oi commence le boulevard Gallidni. M. Schlick fit I'acqulsition d'une maison mauresque et la transforma en dglise.
paroissiale en couvrant d'un vitrage le haut de la cour
intdrieure C'est 1'dglise qui subsiste encore aujourd'hut
416gante et gracieuse, mais devenue plus que jamais insuffisante pour la population.
C'est a lui dgalement qu'on doit la creation de la paroisse
Saint-Bonaventure. Jusqu'alors les deux communes connues
respectivement sous le nom de Mustapha-Supdrieur et de
Mustapha-Inferieur ne formaient qu'une seule paroisse. En
1849, afln de faciliter aux fldbles la pratique de leurs devoirs
religieux, M. Schlick fit construire a Mustapha-Inferieur,
avec des baraquements militaires, une chapelle provisoire
d'assez .vaste dimension. Pour venir a bout de son projet.
ileut A surmonter des obstacles de toute espkce. Mais plein
de conflance en Dieu pour la gloire de qui il travaillait, 11
finit par triompher de toutes les difficultes, grace a son
d6sintdressement et a sa perseverance. En 1851, 1'dglise 6talt
achevde et le T. H. PBre Etienne, Supdrieur gendral, alors
de passage en Algerie, en fit la benddiction solennele.
Pour ddvelopper la vie religieuse dans ce nouveau centre,
M. Schlick s'installa a Mustapha-lanfrieur avec son confrere
M. Chambovet. En 1852, ii y appela les Filles de la Charith et
leur confla avec la visite des pauvres le soin d'un petit
Hospice de vieiflards qu'll avait recueillis. nIles fit agreer
aussi comme institutrices et la municipalitd donna aux Sceurs
la direction de 1'ecole communale des filles, de la Rue du
4 septembre qu'elles gard6rent jusqu'en 1879, saul une petite
interruption de 1870 & 1873.
Pendant ce temps, MM. Damprun et Ragot s'occupaient
de Mustapha-Supdrieur dont M. Schlick gardait toujours le
titre de cur. 'Cet etat de choses dura jusqu'en 1853. Mgr Pavy, eveque d'Alger, jugea alors que le moment etait venu,
(1) Voir : a Relations abrog6es de la vie et de la mort des
prZtres, frres et clercs de la Congregation de la Mission *, Paris. 1881, tome IV, 373-460 (Note des Annales).
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pour le plus grand bien des Ames, de separer les deux Muslapha et de crder deux paroisses distinctes. II lalssa &
M. Schlick le choix entre I'une et I'autre, celle qu'il ne
prendrait pas devant etre confide au clerge skculier.
Sur I'avls du T. H. P. Etienne, M. Schlick garda pour lui
la modeste eglise de Mustapha-Su•rieur, s'estimant heureux de l6guer A d'autres le fruit '%;ses travaux et de ses
sacrifices. L'dglise qu'l1 avait construite A Mustapha-lnftrieur
se trouvait & 1'entrde du K Champ de Manceuvres *, A peu
prds a 1'endroit occup6 aujourd'hui par la Station des
C.F.R.A.
Quand elle fut trop ddlabrde, - elle 6tait en planches, on installa le culte dans une sorte de grand magasin appeil
la a Villa Rouw a, situe un peu plus & l'est, A I'angle forme
maintenant par la rue de Lyon et la rue Bdranger. Cette
, Villa Roux a faisait face au groupe scolaire actuel. Elle
servit d'6glise paroissiale jusqu'& ce que M. Lafitte eut erig6 en 1893, la grande et belle dglise dddide a saint Bonaventure.
Au milieu de 1'annee 1853, M. Schlick fut rappeld en France et devint plus tard Visiteur de la province d'Autriche. II
eat pour successeur a la cure de Mustapha-Supdrieur
M. Damprun, avec MM. Ragot et Lavayssibre pour vicaires.
M. Damprun exerca ses fonctions jusqu'au 12 juillet 1857, date
& laquelle ii fut envoy6 au Pdrou.
M. Alauzet lul succdda. C'dtait un pretre dminent qui sui
se faire apprdcier dans tous les postes qu'il eut a remplir
en Algerie. Pendant le court sejour qu'il fit A Mustapha, ii
deplcya un zele ardent ; c'etait d'ailleurs un des traits distinctifs de sa figure sacerdotale. C'est A lui qu'on doit l'erection de la Croix en fer forge, que l'on volt encore aujourd'hui, dressee sur us socle de pierre, dominant la ville et
la rade d'Alger, a un des points les plus admirables de la
route qui monte vers El Biar par la rue Foureau-Lamy.
L'occasion en fut, dit-on, la prdservation d'un conducteur
dont I'attelage emballd allait se briser a ce tournant extremement dangereux. ULn signe de croix fait avant la chute
fatale avait miraculeusement sauvo I'homme. La cnr6monie d'6rection de cette Croix eut lieu le 1S juillet 1858 et fut
trds solennelle. Toute la paroisse s'y rendit processionnellement. L'Aveque, Mgr Pavy, fit lui-m6me la bdendiction liturgique et prononca un discours. L'Etat major du r4giment
y assista, ayant & sa tAte le general de Sonis. La musique
militaire y joua ses plus beaux airs. Ce fut un acte de foi
dont les musulmans eux-memes se declar~rent edifOs.
M. Alauzet ne fit guere que passer & Mustapha. n en partit
apr&s deux ans pour etre, successivement, curd de Kouba,
puis d'Aumale, et longtemps missionnaire diocsain. '11 devnt par la suite directeur du seminaire interne, ou noviciat
des lazaristes A Paris, poste de conflance qu'il occupa pendant de longues anndes. De nombreuses gdenrations de pretres ont passe par ses mains et out 6et tormesa par luJ a
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1'esprit et aux ceuvres de la Congregation de la mission.
11 mourut, en 1900, Visiteur de la province de Llor,.
Le 15 janvier 1860, M. de Lavayssiwre succedait & M. Alauzet et prenait possession de la cure de Sainte-larie de Mus.
tapha qu'il administra iusqu'en 1864. C'est pendant son pas
torat que fut antrepris I'etablissement dit de * la Filature a,
situ6 & Birmandreis, au ravin de a la Femme sauv4ge >, i
six kilometres environ de Mustapha. C'etait une filiale de
I'orphelinat. Une trentaine de jeunes tilles, sous la couduite
des Filles de la Charite, y essayrrent la culture des vers
a sole. Un des vicaires de la cure de Mustapha y assurait le
service religieux. Get essai ne reussit pas et tut abandonn
en 1862.
M. Cartel remplaga M. de Lavayssiere le 1* octobre 1864.
Sous son administration, en 1869, fut d6cid6e la creation
d'une nouvelle paroisse, prise sur le territoire de SainteMarie. L'agglomBration de 3uslapha prenait de jour en jour
plus d'importance. Les habitants de la Cit d'lsly et ceux
du plateau de l'Agha, qui en faisaient partie, demanderent
qu'on leur construisit une eglise et qu'on leur donnAt un
pr6tre pour favoriser l'accomplissement de leurs devoirs religieux. Telle fut 1'origine de la paroisse Sainte-Marie Saint.
Charles de I'Agha, qui est aujourd'hui l'une des plus populeuses d'Alger, et possede l'eglise incontestablement la plus
belle de la ville.
11 n'est pas sans interet de constater, a plus d'un demisiecle de distance, le zlee intelligent des cures Lazaristes
d'Algerie, qui les porta & s'occuper de la question vitale du
recrutement sacerdotal. Grace sans doute & l'inspiration du
Pare Girard, et toujours avec son approbation, ils crerent
dans les paroisses qu'ils dirigeaient des a mattrises a dont
le but dtait d'assurer la bonne excutfion des chants liturgiques et de preparer, par une education appropriee, des
sujets pour le Seminaire. C'est ainsi que nous trouvons
des a malrises x 6tablies & Mustapha-Suptrieur et a Kouba.
d&s 1860. Pris tard, par une ordonnance de 1869, Mgr Lavigerie rendit ces mattrises obligatoires pour les paroisses de
la classe de son diocese, sous peine de voir leur titre transf6re & une autre eglise.
La maltrise de Mustapha fut une des oeuvres les plus consolantes de M. Cartel. Elle comptait de 12 a 15 enfants qui
su faisaient remarquer par leur pi6t6 et leur bonne tenue.
On les formait a 1'etude de la langue latine, au chant et
aux ceremonies, et le P. Girard avec quelque autre conlrber,
venait de temps en temps encourager de sa presence leurs
examens ou leurs petits exercices littdraires. De bons pr1tres sont sortis ,e cette modeste p6pinitre et ont fait honneur & leurs premiers maltres.
M. Cartel fut le dcrnier cur4 de Sainte-Marie de MustaphaSuperieur. En 1871, M. Etienne, Superieur general, d'accord
avec Mgr Lavigerie, archeveque d'Alger, abandonna les cures
tenues jusque-lk en AlgBrie par la Congr6gation de la MUe-
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sion. Le clerge sdculier dtait devenu assez nombreux pour
les desservir. M. Cartel quitta done Sainte-Aarie de Mustapha et iut nomm6 Superieur de la mission de Smyrne. Les

Lazarises avaient administre la paroisse pendant 27 ans (1).

II. - KOUBA (184-1904).
Kbuba est une agrdable petite ville situee a 8 kilometres
rl'est d'Alger, sur des collines dominant & la fois la ville,
la iuer et la riche plaine de la Mitidja Des terrasses de
lancien grand seminaire aujourd'hui d6safIect4, le coup
d'•eil est incomparable. Le nom. de Kouba (Kouba, coupolej
lui vient d'un marabout ou oratoire arabe qui existait pros
de 1'emplacement de 1'6glise actuelle et qul fut transform6
en chapelle par le Pere Girard, lors de la creation du seminaire. Ce marabout ainsi restaur4 et consacre & la Sainte
Vierge, resta longtemps cher aux enfants de St Vincent.
Cest la que prinitivement Us faisaient les exercices de communautd, 1a qu'ils Cdlebraient la messe. Plusieurs bons missionnaires y oat prononc& les saints Vaeux, entre autres
M Ragot, M. Juillard et M. Jean-Baptiste Girard. U Iut demoll lorsqu'on bAtit la neuvelle 6glise en 1890.
Le Pere Girard raconte dans ses * Memoires a, que la
forme de ce marabout fit jaillir 1'idde lumineuse qui ddcida
de la construction du sdminaire et de sa chapelle. On hesitait sur le plan A adopter ; 11 y avait eu plusieurs projets
qui n'avaient pas abouti. Ie Pere Girard expliquant un jour
A l'architecte du gouvernement, M. Feraud, que Kouba voulait dire coupole, celui-ci s'eeria : a. C'est asset, mon plan
est fatt I Koutb, coupole, ou, 'est une coupole, man plan
est fait. a
Et I'on construisit un magniflque seminaire avec, an centre, une grande chapelle surmont6e d'une belle coupole aux
proportions harmonieuses que l'on apergoit de tres loin. Plus
tard, quand on b&tit 1'6glise actuelle, on lui donna aussi la
forme d'une coupole byzantine, en sorte que mieux encore
qu'autrefois Kouba justifle aujourd'hui son nom.
Au moment de la conquete, le village ne comptait que
quelques maisons d'indigenes, groupies au a Vieuz Kouba s.
L'autoritd militaire 6tablit en cet endroit un camp avec des
baraquements pour les soldats.
DMs 1832, elle construisit un second camp & deux kilometres au nord-est du premier, et une caserne de gendarmerie.
Ces agglomerations de soldats attirerent une population considerable, en general peu recpmmandable, parmi laquelle se
trouvaient cependant quelques families mahonnaises foncirement chr6tiennes qui se lvrrrent & 1'agriculture. Ce iut
I'origine du Kouba neuf wo Kouba actueL
(1) Lste des Curg Lazariates de Sainte-Marie de Murtapha :

MM. Pralssignes Jean-pierre. 1844-1845 : Schlick Marie-DominlQue-Adolphe, 1845-1853 ; Damprun Antoine, 1853-1857 ; Alauset Marin, 1857-1860 : de L&vayadler JacquesLouls, 1860-1884
Oatal PranCol, 18641871.
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Un aum6mer militaire venait assurer le service religieux
le dimanche ; il celdbrait la messe au camp du Vieux-Kouba.
Comme le village allait toujours an augmentant, Mgr Dupuch I'erigea en paroisse en k42. Une petite liapelle y fut
construite et dediee & Saint Victor de Marseille. La bne6diction eut lieu le 21 juillet, jour de la Iete de ce martyr.
En 1i48, Mgr Pavy, grace aux instances et aux ddmarches
du Pere Girard, obtint du gdneral Cavaignac la cession du
camp situd au Kouba-Neuf. pour y etablir son Seminaire.
Les Lazaristes en prirert possesion le 31 mai de la imme annse. I1 etait naturel que s'cccupant & Kouba du soin du
s6miuaire, is eussent aussi celui de la paroisse, surtout dans
un temps ot le clergd manquait. C'est ce qui fut rdgl6 apres
accord intervenu entre Mgr Pavy, eveque d'Alger et le
-T. H. P. Etienne, Superieur general.
Le premier lazariste qui eut le titre de cur6 fut M. Vasseur.
II vivait en communaut6 au sdminaire sous I'autoritt du
Pere Girard, et allait accomplir les fonctions de sa charge i
la petite 6glise du Vieux-Kouba. Ce r6gime assez penible I
cause de la distance a franchir chaque jour, dura trois ans.
Quaad les Lazaristes prircnt la paroisse, elle e6ait dans
un dtat d6plorable. Dans 'ensemble, 1'esprit de la population dtait franchement hostile. * En arrivant d Kouba, dit
le Pere Girard dans ses a Memoires a, nous trpuvdmes une
haine profonde de notre habit et .de nos personnes, surtout
dans une
chez quelques lemmes. Une espagnole disait
grande colere qu'elle serait bien heureuse st eUe pouvait
voir brtUds vivants tous les cures. La pauvre malheureuse
dprouva plus tard le sort qu'elle nous souhailait : ee tonba dans un bassin de chaux vive et se briUa tot lIe bas du
corps. Elle alia rendre le dernier soupir & I'hpital.
a Une autre femme, celle du concierge qui resta quelques
jours comme gardien du sdminaire, dtait st furteuse qu'elle
brisait, brtllait Les arbres, les hates sous nos yeux, ajoutant
toutes les injures imaginables avec une figure de demon bac*
chante ; on la croyatt folle. Son mart, craignant qu'elle ne
mit le feu el ne le compromUt, la frappa et afme I'enferns.
Apres plusieurs jours, sa coldre se calma. EUe dtait izonteuse
d'en avoir tant dit et tant fait.
a Comment aunons-nous pu trouver quelque sympathie en
ce pays, puisque totzes les maisons etaient des lieux de
dibauche, et qu'tt n'y avalt pas, selon M. le Card de ce
temps, une seule matson qui n'eat quelque femme de mauvaise vie ? m
* On devine cc que devaient dire les ames dans un pareil
milieu. II n'y avait n fot, ni pidtd, at pratiques religieuses, ezceptd chez les mahonnais dissdminds dans la cam
pagne. Le c6te moral de la paroisse etait affreux, continue
le Pere Girard. Il y avait un cure qui demeurait tantot ide,
tant6t 14, selon son golt, L'dglise etait au Vieux-Kouba ;
on y allait trds peu. Jamais je n'y ai vu, en plusiturs anmdes, plus de trente personnes, y compris lee enfants, tou-
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Jours les plus nombreux. Pendant toutes les annees que
l'dglise a Mtdau Vieux-Kouba, je n'af pas vu une seule
personne du nouveau-Kouba alter 4 une messe ou 4 un office. a
Ce triste tableau montre assez tout ce qu'il y avait &
faire. Le nouveau curd, aid6 des conseils et des secours du
Pere Girard, se mit r6solument & l'ceuvre. 11 s'apercut vite
qu'il 6tait necessaire de transporter l'6glise du Vieux-Kouba
trop 6loignd, au Kouba-Neuf qui prenait chaque jour plus
d'importance. Deji quelques voisins venaient assister aux oftices du dimanche dans les pauvres baraquements qui servaient de chapelle au s6minalre. 11 n'y avait ni banes, ni
chaises, et il fallait courir dans toutes les chambres, pour
trouver des. siges que 1'on rapportait aprbs la cerdmonie.
En 1851, M. Jean-Baptiste Girard, neveu du Pere Girard,
succeda & M. Vasseur. Sous son administration, on loua au
Kouba-Neuf une maison qui fut aminagee en dglise avec
un modeste clocher. Mgr. Pavy vint lui-meme en faire la
benediction solennelle, le 9 novembre 1851. II y conf6ra mime les ordres sacres A deux seminarisfes. La nouvelle dglise
fut dediee & saint Vincent de Paul. EUe se trouvait sur la
droite de la route qui monte d'Alger, un peu au-dessus de
la mairie actuelle. Ele a servi an culte jusqu'en 1892. Elle
fut alors ddsaffect6e et devint I'atelier d'un charron, puis
d'un tonnelier. Elle a aujourd'hul completement disparu.
Apres que l'dglise eut Mt4transportee A Kouba-Neuf, la
paroisse prit un essor qui ne s'arreta plus jusqu'au premier
depart des Lazaristes, en 1871. Sous 1'active et forte impulsion du Pbre Girard, les cures de Kouba transformbrent pen
A peu l'Ame de leurs ouailles. Ils s'occuperent serieusement
du catechisme des enfants. Chaque dimanche, ulf pr6ne de
circonstance que le Pere Girard faisait volontiers lui-m6me,
instruisait le peuple. Les belles erebmonies furent mises en
honneur et rendues avec toutes la pidtf et la dignitd desirables. Les chants executes par l'assistance entibre. attiralent
mime les indiffdrents. Un vigoureux elan fut imprim6 i la
pi6te. La devotion a la Sainte Vierge pdnAtra dans les familles par l'institution de la confr6rie du Rosaire et de
1'Asociation des Enfants de Marie. Les sacrements furent
frequentds rdgulibrement, la vie chr6tienne s'epanouit, et
Kouba devint comme une bonne paroisse de France.
Parmi les moyens employds pour obtenir ce renouvellement
moral, il faut mentionner les predications extraordinaires qui
furent prodigudes avec abondance. Le voisinage du seminaire les rendait plus faciles, car les piofesseurs pretaient
souvent au cur6 leur concours ddvoue. Us prachaient aux
jours les plus solennels ; ils donnaient chaque annee une
retraite pascale qui 6tait si avidement suivie que 1'eglise
se trouvait trop petite. Plusieurs fois, les Missionnaires prtcherent la mission proprement dite et toujours avec des
fruits consolants.
La devotion A sainte Philomine fut aussi un moyen *eI-
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de l'etablir aussi & la paroiss' de Kouba.
Sous l'administration de M. de LavayssiBre, 11 se procura
une relique de la sainte et la plaCa dans une grande et belle
chAsse & l'autel qu'll avait fait driger en son honneur. Pour
parler aux yeux des fideles et aider leur pidte, 1t exposa
dans cette chIsse une representation du corps de sainte Pht
lomene, modelA en cire, et couvert de riches vetements brodes d'or et de sole. La translation de cette relique out lieu trbs
solennellement le 24 octobre 1858. Elle fut pr6sidde par Mgr
Pavy qui voulnt prononcer lui-mame l'1loge de Irbrolque
martyre. Cette chAsse existe encore aujourd'hul.
Deputs lors, la devotion & la I chere petite sainte ,. comme
disait le pere Girard aprbs le cure d'Ars, n'a fait que s'accroltre de jour en jour, & tel point que 1'glise paroissiale
de Kouba est devenue le centre d'un vrai pelerinage. On y
vient d'Alger et meme de fort loin, et les nombreux ex-votoe
qul ornent les murailles font assez connaltre que sainte
Philomene ne se montre pas sourde aux prieres de ceux
qui l'invoquent avec conflance.
Une autre ceitvre qui eut une grande repercussion bienfalsante dans la paroisse, fut I'etablissement des Filles de
la CharitA. Le premier curd, M. Vasseur, etait fermement
convaincu que les Sceurs 4talent indispensables pour I'dducation des petits enfants et la preservation des jeunes filles.
I les fit done venir, avant meme qu'il y eot un local dispose pour les recevoir, ce qui micontenta tout d'abord le
PBre Girard. Mais cette difficult6 fut vite resolue et Ia matson de la Sainte-Enfance commencde .en 1849, fot r6gulilrement constitude en 1852. Elle est ainsi appelee parce que les
Sceurs y recurent d'abord des petits enfants dont les parents
etalent malades & I'hpiltal de Mustapha. Elles alounternt
ensuite & cette premiere oeuvre un asile, une edole, un ouvroir,
la visite des pauvres & domicile, le soin des Enfants de Marie.
En 1860, M. Alauzet etablit une maltrise afln de pourvotr
aux chants religieux el de preparer de bons sujets pour le
sacerdoce. Cet essal nd fonctionna que deux ans, sans doute
A cause de la presence du grand Sdminaire. Les enfants qui
composalent la maltrise furent envoyds an petit seminaire
de Saint Eugene. Telle fut la vie de la paroisse- de Kouba
jusqu'en 1871. Le nombre des pretres du diocese d'AlKer s'etait
alors sensiblement accru et le T. H. P. Etienne, jugeant que
l'ceuvre des cures rdpondait moins a 1'esprit des Lazaristes,
demanda A Mgr Lavigerie de les en d6charger. C'est ainsl
Kouba, & Musqu'ils quitterent les cured qulls occupaient.
tapha-SupArieur, & Aumale et dans le diocese de Constantine, a Biskra. Is etalent restes 23 ans A Kouba.
En 1877, les Lazaristes reprfrent la direction de la paroisse
sur la demande expresse de Mgr Lawigerie. M. Alauzet, fort
avantageusement connu dans le diocese, remplit les tone-
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tions de curd provisoire pendant la durde des n6gociations
engag6es entre lArcheveque d'Alger et le T. H. P. Bort,
Superieur gendral. La titre r6el fut ensuite donn6 M. Bonner
avec M. Tabanous comme vicaire. M. Bonner ne resta que
peu de temps, et en 1878. M. Tabanous eut seul la charge de
la paroisse qu'il administra jusqu'en 1887, date A laquelle
il fut envoyd & Salonique en qualit6 de supdrieur.
II fut remplace par le professeur de dogme du grand senjnaire, M. Fritch, qui exerga les fonctions curiales pendant
une dizaine d'anndes. C'est lui qui fit batir I'4glise actuelle.
Apres entente pr6alable entre le cardinal Lavigerie et les
autoritds locales, une partie de la propridte du Seminaire
fut cedee & la commune pour y construire de nouvelles habitations. C'est sur ce terrain que fut 6levde la nouvelle eglise.
Elle est d'un aspect agreable, de style florentino-byzantin,
bien situ6e sur la hauteur, face & la mairie. Commencee en
1890, elle fut achev6e et inaugur4e le 3 avril 1892. Si les paroissiens dtaient heureux d'avoir enfin une eglise plus convenable, ce n'est pas sans regrets qu'ils virent disparaitre
l'autre plus petite, plus pauvre, mais pleine pour eux de
profonds souvenirs.
M. Mi6ville succ6da A M. Fritch en 1899. Ce n'dtait pas un
inconnu pour la paroisse. Comme missionnaire, il y avait
plusieurs fois exerce son zele en prechant des missions, des
retraites, etc. Aussi fut-il accueilli avec sympathie. 11 sut
imprimer un vigoureux elan aux oeuvres : il institua la confrdrie des Dames de la Charit4 et donna une nouvelle impulsion & 1'association de Sainte Philomene et & celle des
Entants de Marie. n complta l'ornementation de 1'eglise
et fit executer divers embellissements.
La 25 mai 1902, 11 y eut a Kouba de grandes fetes & I'occasion du centenaire de l'invention du corps de Sainte Philomene. Elles furent prdsiddes par Mgr Oury et attirbrent
un grand concours de peuple. Ce fut le crepuscule qui precede
la nuit. Peu de temps apres, en 1903, les funestes decrets
d'Emile Combes frapp6rent les Congregations et couvrirent
la France de ruines religieuses.
La Seminaire et la paroisse de Kouba furent emportes dans
le desastre. Les Lazaristes partirent le coeur plein de tristesse, mais ils pouvaient se rendrd le temoignage qu'ils
avaient fait oeuvre utile et feconde. Is avaient travailld 56
ans au Seminaire de Kouba et 50 A la paroisse (1). En 1917,
grace au zble de Mgr Leynaud, rdcemment promu A I'archeveche d'Alger, le Sdminaire fut repris, non plus a Kouba,
mais & Saint-Eugene, ohi 1 se trouve encore aujourdhui.
(1) Liste des curs Lazaristes de Kouba :
MM. Vassenr Pierre-Elol 1848-1851 ; Girard Jean-Baptiste, 1851185 ; De Lavayssiere Jacques-Louis, 18551859 ; Alauzet Marin, 1801868 ; Frayssinet Pierre, 18618865 ; Girard Jean-Baptiste 1865-1871 ;
Bonner Pierre, 1877-1878 ; Tabanous Francois, 188-1887 ; Frittsc
Francols. 1887-1889 : UMevlle Francois 188-18O1.
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LAGHOUAT

(1858-1866).

Laghouat est une oasis situee & l'entree du Sahara, A 444
kilometres d'Alger. Les territoires du Sud-Algerien furent
soumis assez tardivement par les troupes franvaises et , est
seulement en 1852, vers la fete de 'oel, que le general
Pelissier. depuis Marechal de France, fit son entre dans
Laghouat.
On organisa aussitOt le service religieux pour la petite
population europeenne qui avait suivi 1'armee, et surteut
pour les officiers et soldats catholiques qui s'y trouvaient
en grand nombre. Le general de Sonis qui n'etait encore que
commandant, sejourna plusieurs ann6es A Laghouat, et le
souvenir s'est conserve parmi les indigenes, de ce grand chef
qui etait un a homme de priere aussi bien qu'un vaillant
homme de guerre >.
Les premiers Lazaristes qui vinrent a Laghouat furent
MM. Dumond et Bonner. Ils y arriverent le 21 avril 1858,
l'un comme cure et aumOnier militaire, l'autre comme vicaire. Tout 6tait a faire dans cette paroisse encore A ses
debuts. II y avait pour eglise une mosquee desaffectee,
malpropre et sans nul mobilier. Un pauvre autel, en mottes
de terre durcies au soleil et portant 6 chandeliers, en faisait
tout l'ornement. Le sol n'etait point carrel6 et laissait voir
ca et la de larges crevasses et des trous. Pas de banes, pas
de chaises, pas le moindre tableau, ni la plus petite image.
11 n'y avait qu'un seul siege, specialement r6serv6 B M. le
Commandant Supkrieur, quand ii assistait & la messe militaire. Ce siege unique 6tait fait avec des douves de tonneau
Le premier soin du curd et de son vicaire fut de meubler
et d'embellir cette miserable eglise. Aides du bon pere Girard, le venerable Supdrieur du Sdminaire de Kouba, ilsse
procurbrent peu A peu les differents objets ncessaires au
culte. Un autel convenable fut construit et dedii . Sainte
Philomene. Une statue de la glorieuse martyre y fut plac6e
le 10 janvier 1859, et la devotion a Sainte Philomene, si chere
a.i cur6 d'Ars et au 'pere Girard, fleurit en plein desert,
comme elle fleurissait alors en France. Le 14 aott de la
m~me annee 1859, une belle cloche transport6e a grands
frais, fut baptis6e solennellement sous les noms de MariePhilomBne Le lendemain, en joyeuses envolees, elle chantait
le triomphe de la Sainte Vierge et invitait les flddles A
venir 1'honorer.
En meme temps que du temple materiel, on s'occupait
surtout des ames. Une dcole primaire de garcons fut fond6e
et 11 est piquant de constater que le premier instituteur de la
commune de Laghouat fut un prdtre, fils de St Vhncent de
Paul. Cette ecole s'ouvrit le 15 octobre 1859 et fut confle
au vicaire, M. Bonner.
A l'automne de 1859, M. Dumond quitta Laghouat et M.
Alvernhe fut nomm6 curd. Le nouveau pasteur continua avec
zele et succfs 1'ceuvre commencee par son predecesseur.
II fit construire un clocher, fit venir une seconde cloche,
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erigea un chemin de croix qui fut plac6 le 11 mars 1864,
acheva I'ameublement de I'glise et de la sacristie. Cette
eglise ainsi restauree et embellie, servit au culte jusqu'en 1900.
A cette date, I'abbW Carrel, alors cure de Laghouat, fit
batir la belle et vaste eglise actuelle, avec un grand presbytere parfaitement amenage. L'ancienne 6glise fut alors
desaffectee. On la voit encore au sud-est de la ville. Le 17
juillet 1925, ce lieu de pribre, ilustr6 par la presence du
general de Sonis, a 6td rendu aux musulmans.
Pour multiplier le bien religieux dans la paroisse, les lazaristes y appelerent les Filles de la Charitd. Celles-ci arrivarent le 15 octobre 1859, et ouvrirent aussitOt une ecole
pour les flles, un asile pour les petits enfants, et un dispensaire ol dtaient soignes les indigenes aussi bien que les
europeens. Elles faisaieut egalement la visite des malades
a domicile. Ces oeuvres de bienfaisance leur concilierent bien
vite l'estime religieuse des Arabes qui les avaient en grande
veneration.
Au soin de la paroisse de Laghouat, M. Alvernhe ajoutait
celui de Djelfa, centre militaire situd a 115 kilometres plis
au nord. C'etait un service dangereux et penible, & cause
de la distance, de l'insecurite du pays et du manque de
communications. Le voyage devait se faire a cheval on A
dos de chameau. Cependant le cure de Laghouat ou son vicaire se rendait regulierement A Djelfa, trois lois par an,
et donnait aux ames les secours religieux dont elles avaient
besoin.
La premiere fois que M.- Dumond y parvit, en 1858, 11
ce6lbra la messe sur un autel improvise par les officiers et
fait avec des caisses A biscuits. Par la suite, les r6unions du
culte se flrent dans un magasin du genie qui servait de
chapelle. En 1860, Mgr Pavy, eveque d'Alger, 6rigea Djella
en paroisse distincte. Une eglise y fut commencee en 1861,
et le pieux &evquerecommanda au nouveau cure, M. Busquet,
de mettre une m6daille de I'lmmacul6e Conception avec le
parchemin qui contiendrait 1'acte de fondation et qui serait
depos6 dans la premiere pierre. Cette Medaille de 1'Immaculde Conception est la Medaille Miraculeuse r6vel6e en
1830 A la Bienheureuse Catherine Labourd. C'est le nom
qu'elle porta tout d'abord, et deja a cette 6poque elle dtait
repandue dans le monde entier.
Au mois d'avril 1864, une colonne expeditionnaire partit
de Laghouat vers le Sud. Le general Yusuf qui la commandait, ayant demand6 un aumOnier militaire pour 1'accompigner, Mgr Pavy Aesigna M. Alvernhe qul se trodvalt sur
place. Le cure de Laghouat prit part a cette expedition avec,
disent les documents, a un traitement de 5 francs par jour,
in cheval de 1'Etat, un ordonnance et un mulet de bat. *
Au retour de cette excursion dans le desert saharien, M. AlKouba, pour prendre la chaire de provernhe fut rappel6e
fesseur d'arabe au grand S6minaire. Deja a cette 6poque, on
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pretres qui vivaient au milieu des indigenes, devaient cXnnaltre la langue du pays.
II ut remplace comme curd de Laghouat par M. Dumond
qui en avait 6td l'ouvrier de la premiere heure. Mais celul- ci ne fit gudre que prendre possession de son poste. Install6
en octobre 1865, il quittait defnitivement la paroisse le 2
mai 1866, rappel6 par le T. H. P. Etienne, Superieur gAneral,
avec .son confirre M. Bonner.
DejA 1'annde prdcedente, 11 avait 6t4 question pour les
Lazaristes et les. Filles de la Charitd de quitter Laghouat.
On disait en effet & cette dpoque que le gouvernement frangais avait formd le projet d'abandonner les territoires d
Sud. Le d6part des soldats aurait dvidemment rendu dangereux et meme impossible le mantien des europdens dans ce
milieu musulman. Sur la demande de Mgr Pavy, le T. H. P.
Etienne accorda un ddlai qui fut de courte duree et les.lazaristes se retirdrent en 1866. A cette occasion, M. Dumond
donna un bel exemple d'obissance et de gdndrosito en acceptant d'aller travauller d'abord en Syrie, puis dans la difficile mission de Perse.,II mourut Supdrieur de la maison de
Teheran, le 13 mars 1876.
M. Bonner continua de se ddvouer en Alg6rie. Apres avoir
rempli plusieurs autres tonctions importantes, il fut 27 ans
aumonier de 'Hdpital civil de Mustapha, et mourut A 1'ge
de 80 ans.
Apres le depart des lazaristes, les Filles de la Charit6 restWrent encore 2 ans & Laghouat. & cause de l'4cole qu'elles y
tenaient et port laquelle ii n'y avait pas de remplacantes.
Mais en 1868, elles furent ddflnitivement rappeldes malgre
les instances du gdndral de Sonis et de toute la population
pour les retenir. Les fils et les files de saint Vincent de Paul
ont travailld pr6s de 10 ans & Laghouat, en plein desert. Le
curd actuel, un Pere Blanc, atteste que la population indig&ne conserve d'eux un souvenir plein de vdnration.
V -

BISKRA (1868-1871).

Biskra est une merveilleuse oasis situde & 239 kilometres
au sud de Constantine, dans la direction de Touggourt. C'est
par excellence le pays du palmier. II y en a de grandes
Splantations et les dattes de Biskra passent pour les plus renommnes de 1'Alg6rie.
Biskra fut occupee par le Duc d'Aumale, en 1844. Dix ans
aprds, Mgr Pavy y. erigeait une paroisse que desservait I'aum6nier militaire attache A la troupe qui-avait IA ses canton.nements. DIs 1855, cet aum6nier est M. J. P. Bonner, frMre
du Lazariste du m6me nom que nous avons trouv6 A la cure
de Laghouat et qui fut longtemps aumonier de 1'HOpital
civil de Mustapha. Ddja, en 1863, ce M. Bonner avait .propose
d'6tablir dans sa paroisse une maison de Lazaristes dans le
but de fonder une mission arabe. II offrait pour cela la Jouis-
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sance d'une maison qui 6talt sa proprietd. Ce projet n'abou-

tit pas alors.

Mais en 1867, Mgr de Las Cases, 6evque de Constantine,
demanda lui-mime au T. H. P. Etienne, Superieur gendral,
des Lazaristes pour la cure de Biskra, et des Filles de la
Charit6 pour les ecoles et les ceuvres diverses de la paroisse.
Malgr6 les difficultes que presentait une mission si lointaine,
le T. H. P. Etienne accepta. a persuade que c'etait le seal
moyen pratique de faire le bien en Alg6rie v.
En 1868, M Frayssinet fut done envoy6 & Biskra, en qualite
de cur6 avec M. Lecomte comme vicaire. Un autre confrere,
M. Dedieu, devait s'occuper des missions. Trois Filles de la
Charite les y suivirent la meme ann6e. L'eloignement, le
climat extr4mement chaud, une invasion de sauterelles qui.
en 1871, provoqua une effrayante misere, semerent le decouragement dans la petite communaute. MM. Lecomte et Dedleu
partirent successivement. M. Frayssinet se trouva completement isold.
Le P. Etienne, ne pouvant accepter cette situation et ne
voyant pas d'ayenir pour la mission qu'il avait espr4 fonder,
le rappela, en meme temps qu'il remettait & Mgr Lavigerie,
les cures du diocese d'Alger desservies par les Lazaristes.
M. Frayssinet donna sa demission et fut placd & la mission
d'Alger.
Malgre le d6part des Lazaristes, les Filles de la Charit6
continuerent leurs ceuvres & Biskra. Comme ces ceuvres prosplraient, le nombre des Soeurs fut port6 B 6. Elles avaient le
sin de I'hOpltal militaire : une Soeur s'y rendait chaque 'matin
pour soigner les malades et revenait le soir. Elles tenatent
1'bcole communale des filles et faisaient la visite des malades, tant indigenes qu'europdens. Un ouvroir externe groupalt les jeunes flles qui y apprenaient les divers travaux
de leur sexe et s'y formaient A la vie chrdtienne. Les Seurs
devinrent populaires parmi les Arabes qui 6taient pour elles
plefts de respect et de veneration.
Cet 6tat de choses subsista jusqu'en 1902 oh les lois de
laicisation vinrent leur arracher I'oeuvre capitale des Ecoles.
La Superieure, Sr de Bernis, ne se decouragea pas. Elle voulut continuer le bien commence et fonda de ses propres deniers une 6cole libre et y mit une institutrice chr6tienne.
En 1904, l'h6pital militaire fut lalcise & son tour. C'etait le
coup d6cisif port &Ala petite maison ddjA en souffrance.
Les Sours resterent pourtant une annde encore, sur la demande du Cur6 et de la population qui les aimait et desirait
les garder pour le soin des malades a domicile, l'entretien
de l'dglise et l'ouvroir. Mais en 1905, elles recurent 1'ordre
de fermer la maison. Elles quitterent Biskra, emportant d'unanimes regrets. Eles y etalent rest4es 37 ans, et leur souvenir y est encore vivant,
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AUMALE (1868-1871).

Aunale est une petite ville, b&tie en 1846 par les troupes
d'occupation, sur les ruines de 1'antique Auzia des Romains.
On lui a donne son nom en souvenir du duc d'Aumale, fils
de Louis-Philippe, qul joua un rOle important dans la conqu6te de 1'Algerie. Elle est situee & 126 kilometres d'Alger,
dans la direction du sud-est.
Mgr Pavy l'rigea en paroisse en 1849, avec un aum6nier
militaire pour la desservir. Le centre devenant plus important, il s'y 4tablit des oeuvres confl6es aux Seurs de la Doctrine Chr6tienne de Nancy : asile, dcoles, soin des malades,
confrerie des Dames de la Charit6.
L'etablissement des Lazaristes A Aumale ressemble singulierement A celui de Biskra : i se fit a peu pros dans les
memes conditions, dans la meme annie 1868, et I'acceptation
de Biskra entraina celle d'Aumale. En 1867, Mgr Lavigerie,
iouvellement arrivd A Alger, avec le titre d'Archevdque, proposa au T. H. P. Etienne, Suprrieur g6n6ral, de se charger de la cure d'Aumale. Dans la pensde du pr6lat,
il y aurait 3 Lazaristes, dont l'un aurait le titre de cure
l'autre de vicaire et le troisieme de desservant de Btr-Rabalou.
Ensemble, ils pourraient donner des missions aux europeens
des centres avoisinants et meme s'occuper discrtement de
l'6vangelisation des Arabes.
Le T. H. P. Etienne ayant accept6 la proposition, M. Alauzet qui se trouvait dej & Aumale a titre provisoire, iut officiellement nommi
curd en 1868. M. Bonner lui fut donn6
comme vicaire et tous deux administrerent la paroisse jusqu'en 1871. Is revinrent alors a Alger, rappelds par le Supdrieur gendral qui laissait au clerg6 s6culier le soin les
paroisses pour permettre aux Lazaristes de s'occuper de
preference des oeuvres principales de leur Institut, qui sont
les Missions et les Sdminaires.
. Pierre VERGES.

CONSTANTINOPLE
Juin 1831 : Rouuerture du Collge

Saint-Benol'

En mai 1831, MM. Bonnieu, Moitrelle et Jean Brunet quittatent Marseille sur le Saint-Frangois-de-Sales en partance
pour Smyrne. Its allaient Joindre Constantinople et travailler
au college Saint-Benoit, agrandi et reouvert, depuis sa fermeture en 1812, par suite d'une dpiddmie.de peste. Arrives a
destination le 23 Juilet 1831, its trouvaient entr'autres confrtres MM. Bricet et Scafi Feliz. Le College Saint-Benoit.
retabli pen auparavant, en avril 1831, etatt inaugure en
juin suivant. Un journal du temps La Tribune catholique (11
(1) Dans ce mwme journal, on trouve, dat6e de Damas, 15 uillct
1831,une longue et int6ressante lettre de M Pousson, relatarwr un
voyage-pWlerinage de Damas & 3J&rusalem (Num6ros des 8, 12, 14. is,
21 avrl 1832).
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du 2 /evrier 1832 mentionne cette drection, et surtout ddgage
nettement et noblement le sens et La valeur de cette ceuvre
apostolique, en territoire de missions. Apres plus d'un st•cle,
it n'y a rien a y retrancher...
Dans cet article en premiere page, on sent L'inspiration
de M. Etienne, alors secrtaire gnearal, en excellents termes
avec M. Bailly de Surcy, rddacteur en chef. Ce bi-quotidien,
des octobre 1833 fusionna (2) avec 1'Univers religieux de
I'abbd Migne, alors curt de Puiseaux (Loiret). Les deux noms

etaient destinds 4 une voyante cddbritd : Migne. le polygraphe-gp du .xxx sidcle qui a utilement edith des centaines
de volumes, et 1'Univers ce journal que devait reprendre et

illustrer la dynastic des Veuillot.
En 1832, les Annales n'existaient pas encore : M. Etienne
devait Les inaugurer deux anndes plus tard. Cette page,
celebrant la reouverture du College Saint-Benoit, mdrite des
tors d'etre accueillie id ; mdme aprts 110 ans, elle conserve
sa valeur. Notons cependant que le ton grave du journal se

comprend fort bien, rapproche des souvenirs enjouds (3) qe

M. Bonnieu devait publier, quarante ans plus tard, dans les
Annales de la Congregation de la Mission, au milieu d'une

chronologie qui, plusieurs fois, s'avire confuse.
F. C.

Missions dtf Levant. Erection d'un college chritien a Cogstantinople.
... C'dtait pour l'ex6cution d'un grand dessein, d'un dessein
longtemps mari, que trois missionnaires lazaristes sont allds
joindre, au mois de mai dernier, leurs confreres de Constantinople. Ce qui restait de catholiques en cette ville, un
grand nombre d'hlrdtiques et des Turcs meme, appelaient
de leurs vceux, 1'drection d'un college et d'dcoles OlImentaires. In faut dire que le Gouvernement Irangais qui voyait
sans doute dans un dtablissement de ce genre, un moyen
d'influence politique, 1'aida de toutes ses forces ; 1l faut
dire surtout que M. Guilleminot, notre ambassadeur, malgrd
Dans le num6ro du 1I avril 1832, un entrefiet .relate parmi les
itmbreuses victimes du cholira. un s4minariste de la rue de SBvres. Piquons ict cette brbve notice dun ton tres moderne. M. I'abhe Taradieu feune lazartse de La plus haute espirance, a tuccombN
dans la foure d'avant-hier. Remarqusale par une imaginatioln deve et brtUante. potte, petntre et par-dessus tout reulgieuw, U avait
vu la potdte et Ie beau idtal de la vie dans Ie service des auwres.
dans leur eneignement et c'est polquot Ut avait voulu se vouer
aux modestes et st mnrltoires travaux des enlants de S. Fincent ad
Paule.
Le 28 anrtl, on signale que, M. Laderrlbre, directeur des novicei
(rue de Sevres) est menac4 p1r le cholera... Ce z41 confrre derait
mourir le 26 juin... 184. a RBlode-Janeiro.
(2) Ami de'la Religion, tome 78. page 68.
(3)
620435.

Annaies. 1872,

p.

60044

; 187., P.

153-160.

30840.

42I-79.
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des critiques subalternes, en poursuivit la raalisation avec
une infatigable perseverance. Pour les missionnaires, ils
laisserent faire les hommes d'apres leurs iddes, et virent,
quant & eux, avant tout le bien de 1'humanite, le progros
de la religion et la gloire de Dieu.
Grace A leurs soins, les constructions commencdes en 1830,
furent achev6es en 1831, et le College fut inaugurd, au mois
de juin dernier, par une messe solennelle, chantee dans
rlglise des Lazaristes. Les cathcliques se pressarent A la
cOr6monie, des h6retiques voulurent la voir, 1'Ambassadeur
de France et tous les membres de I'Ambassade -taient IA.
Au fait, ils avalent raison d'attacher un grand prix a la
rdussite de ce projet ; c'est sans contredit, la plus belle chose
que notre diplomatie ait amenee & bien depuis quelque
temps ; et il y a plus de gloire dans 1'6rection d'un collge
chretien & Constantinople, que dans la signature de cinquante
protocoles.
I n'y a en Turquie aucun moyen d'instruction ; ainsi non
seulement les catholiques mais meme les h6retiques, mais
meme les Turcs, si le gouvernement du Grand Seigneur ne
s'y oppose pas, iront chercher l'instruction.aupres de nos
missionnaires. Or tout annonce qu'ils pourront en effet recevoir des 41eves, meme musulmans ; ii leur en a Wt6dej&
presente, ce qui prouve que les families ne pensent pas
qu'elles rencontrent d'obstacles s6rieux de la part de 1'admnistration : le fait suivant confirme pleinement nos esp6-

rances

6 cet 6gard.

Les elves du college faisaient une promenade, il y a
quelque temps, accompagnds de leurs maltres revetus du costume eccldsiastique ; ils se dirigerent vers un lieu qu'affectionne le sultan, et oCr il va souvent avec ses favoris prendre
le divertissement d'exercices corporels. La r6union de ces
jeunes gens attira son attention : U les salua avec bontA, et
on salt qu'il dit a ceux qui dtaient pros de lui qu'il voyalt
avec plaisir le college s'alever et prosperer.
Les batiments qui existent jusqu'& ce jour peuvent contenir
quatre-vingts eleves ; et sans 1'incendie de Pora qui a ruin6
beaucoup de catholiques, toutes les places seraient occupdes,
car elles sont toutes retenues. Ce desastre effroyable a 6et
cause que le college a ouvert avec vingt-neuf 6l4ves seulement, dont deux sent h6r6tiques. Mais n'est-ce pas dejA
quelque chose de grand, et n'est-elle pas digne d'envie la
mission de ces prftres qui sont allds sur une terre 6trangbre porter la vie de l'Ame i ces vingt-neuf jeunes gens
et 6 ceux qui viendront se joindre B eux ? De quelles bwn6dictions ne les environneront pas les families chr6tiennes
que des affaires imperieuses, les iens de la parent6, 1'habitude retient dans ces contrdes et qui desormais, sans eloigner d'eux leurs enfants, ce que la plupart n'avaient pas
le moyen de faire, peuvent leur faire donner une education
morale et scientflque, propre & d6velopper leur intelligence,
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foL
L'6tablissement des Lazaristes offre en effet tous leq
moyens d6sirables d'instruction : on y enseigne sept langues, savoir : le grec' ancien et moderne, le turc, 1'arm6nien, le latin, le fran•ais et l'italien. L'histoire, la gdographie, la, physique, les math6matiques ont, de prime abord,
dans 1'enseignement du collUge, une part plus large que
ces diverses branches d'tiudes n'en ont encore dans la
plupart de nos institutions, apres tant de critiques et de
reclamations. On y fait Imeme un cours de commerce, de
tenue des livres pour les Bieves qui se destinent au negoce.
Cinq pr4tres, en se multipliant, suffisent jusqu'aujourd'hui
A cet enseignement si varid. La religion peut seule inspirer
tant de zEie at donner autant de force. a lci, comme partout oU la religion a des ennemis, 6crit unn missionnaire,
c'est 'ignorance qui les lui fatt ; sans V'ignorance oul on
est ici plongd et dont vous auriez de La peine d vous faire
une idWe, que de conversions journatidres Ui y aurait d
notre fot. Vous savez qu'iL y a quelques anndes, it a suffi
de quelques semaines de conversation entre un de nos confreres et un evdque schismatique pour ramener celui-ci 4
I'unit. Ainsi nous en prendre 4 L'ignorance, c'est attaquer
la source du mat a
C'est sans doute dans cette meme vue que les mames missionnaires viennent d'ouvrir 4eux dcoles 416mentaires en
Syrie, l'une a Tripoli, en retablissant la mission de cette
ville, I'autre B Damas. Bien des gens, s'ils pouvalent nweme
s'en apercevoir, s'etonneraient qu'au milieu des agitations
politiques du monde, pendant une si grande preoccupation
des esprits, des hommes s'en aillent ainsi dans un pays
lointain, se consacrer tout entiers & instruire quelques enfants ; c'est que ces hommes si utiles & la terre ne sont
plus de la terre ; c'est que ces. hommes sont des pretres et
des heros de la charit6 ; c'est que ces hommes voient, dans
I'Ame de ces enfants, I'image de leur Dieu, qu'il s'agit de
rendre A la ressemblance premiere ; c'est qu'ils voient dans
leur education le germe prisieux du retour. de la civilisation chretienne dans d'immenses contr6es.
Ces memes gens s'6tonneraient bien davantage s'ils pouvalent voir qu'autour d'eux, a leur c6t6, tout le monde n'est
pas exclusivement preoccup6 de ses propres dangers, que la
foi est encore assez vivante dans bien des cceurs pour les
dilater au profit commun de I'humanitd, qu'elle prdte encore
& bien des esprits des lumitres assez vives pour que leur vue
bienfaisante, du cercle 6troit o il s vivent, atteigne jusqu'aux
extrdmitds du monde et leur en montre les besoins a soulager ; qu'enfln, s'll y a des missionnaires pour porter la lumiere dans les pays qui vivent dans l'ombre de la mort, il y
a parmi nous des hommes g6nereux pour aider a leur ministere, pour soutenir leur vie an milieu de leurs travaux apos-

tollques.
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Et a ce sujet, je ne sais si je suis prudent, en ce temps de
preventions et de sottises, mais je ne puis m'emplcher de rendre hommage & l'Association pour la Propagation de la Foi:
oeuvre toute chretienne que la Providence avait r6servee notre epoque pour faciliter la predication evang6lique dans
les pays infidoles ; ceuvre qui avancera la civilisation du
monde, mieux que toutes les constitutions improvisees ;
ceuvre, A mon avis, la plus grande, la plus glorieuse des
temps modernes ; oeuvre belle enfln, comme la religion qui
I'a inspirde.
Tribune catholique - Gazette du Clerge, 2 f6vrier 1832.
(B. N. fol. Lc 13, 158).

SABLE
L'HOPITAL ET LES FILLES DE LA CHARITE
de 1719 4 la Rdvolution Irangaise
(Esquisse historique).
Profilant du bi-centenaire de la presence des Seurs de
Saint-Vincenl-de-Paul, d lalate de l'hpital-hospice de SablO,
M. l'abbd A. Belin, grand amateur d'histoire, dvoquait les
debuts de cete fondation charitable, en quetques pages du
Bulletin paroissial de Sabld 1918-1919. La modeste publication et
t'hislorique s'inspiraient,sans le dire (c'Otait jugd inutile pour
les lecteurs), des sources analystes dans 'Inventaire analytique des Archives de 1'Hospice de Sabl6, suivi de notices historiques par M. P.-E. Chevrzer (Sable 1877, in-8o, 612 pages).
Ces pages, tombant d'une plume avertie et d'un esprit soucteuxc de rattacher le present au passe, mettalent prattquement
a la disposition des paroissiens I'essentiel des debuts:., et de
quelque cent cinquante ans d'histoire de cet hospice de SabCe.
II y a profit pour nous a recueillir.ces pages que l'on chercherait en vain et ches Lauteur Ice travail a passe datns son
poele) et chez le cure-doyen de Sable (malgre L'avis de La Couverture. (Conservez chaque num6ro). Heureusement que sont
i gardees a les collections de L'Hmdrotheque de Versailles
(cette annexe de la Bibliotheque nationale, pour la masse
des journaux et bulletins diners)... C'est 14 que les Annales
ont aisnment retrouve ce texte qui evoque - quoique sommairement -, un peu du passe d'une maison de Filles de la
Charite.
Nous avons et nous savons si peu - meme des grandes Uignes de I'hisoire des maisons, sans parter des modestes dOvouements et du detail des vies edifiantes I
II eonvient des lors d'engranger soigneusement ces miettes
d'histoire. Les Annales y trouvent en partie leur raison d'lere
et leur intirdt permanent. (F. C.)
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UN BI-CENTENAIRE A SABLE (en 1918)
11 y a de cela deux cents ans I Le nouvel hipital venait
d'etre installU en bonne place, en bon air, aux abords de la
ville et non loin de la rivibre. II remplacait r'AumOnerie pour
les pauvres qui avait Bte fondde en 1382 par un grand seigneur de 1'dpoque, et dont les batiments exigus - aujour
d'hui Matson Abrivard - ne r6pondaient plus aux n6cessit6s
du moment.
Depuis quelques annees - 24 janvier 1711 - le marquisatpairie de Sabl6 dtait tomb6 par acquisition entre les mains
d'un neveu du grand Colbert. C'etait une bonne fortune pour
le pays I Le nouveau seigneur, a Messire Jean-Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Torcy, Croissy, Sabl et Boisdauphin, Conseiller du Roy en tous ses conseils, Ministre d'Etat,
Commandeur des Ordres de Sa Majestd, Grand maitre et Surintendant gdenral des Postes, courriers et relays de France ,
n'etait pas seulement un personnage bien titrb, c'btait un
homme de bien. Un de ses premiers soins fut de prendre sous
son haut patronage, l'HOtel-Dieu, dont il merita tout de suite
d'etre appel le seigneur-fondateur.
Jusqu'A ce jour, les malades y Ataient a gouvernts par des
lilies pieuses et ddvotes qui se faisaient platstr de donner
leur temps au soulagement des pauvres. x Pour qu'll y eOt
plus d'ordre dans la direction de la maison et dans le soin
a donner aux malades, le marquis de Torcy songea a remplacer les inflrmibres de bonne volont6 par des religieuses
hospitalibres.
Sur sa demande, l'6vbque d'Angers envoya une flle de la
Communautd de la Croix, Madeleine Lemaistre qui arriva
seule, le 22 octobre 1716, en attendant que ses compagnes
vinssent la rejoindre.
En novembre 1718, les compagnes n'etaient pas encore li.
Alors le seigneur-fondateuf s'ouvrit aux Administrateurs de
I'b6pital d'un projet qu'il formait de faire venir de Paris trois
Filles de la CharitA, a chacune d'elles on offrirait 60 livres
par an, pour son entretien.
Les sages Administrateurs et les principaux habitants convoqubs pour la circonstance sont Bmus d'une telle proposition.
Trois bouches a nourrir et 180 livres & donner tous les ans I
On delibbra done de faire de a trbs humbles remontrances
a• Monseigneur v et de lui exposer que deux religieuses suffiraient aux besoins des malades et qu'elles pourraient se contenter de 40 livres au lieu de 60 (20 novembre). Par sa rbponse
du 26, le marquis de Sable calma les craintes des administrateurs et leur prouva facilement la ndcessitd d'etablir trois
Filles de la Charite an dit h0pital, aux conditions qu'il avait
indiquees.
II n'y avait qu'& s'incliner. Et le 4 dbcembre, sous la pr6silence de maitre Joseph le Pelletler, Conseiller du Rot, maire
rerpetuel, bailly, juge g6enral ordinaire, civil, criminel et
de police au baillage de Sable, se tint 1'assemblde gendrale
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du bureau de l'h6pital pour accepter le trait6 proposi per
le fondateur et c supplier Sa Grandeur de continuer ses bontUs et tenir sous sa protection le dit h6pital >. Le tout Sabld
6tait present : maitre Fran ois Bellesme. cure de CI'gli
.Notre-Dame et doyen rural, maftre Pierre Bellanger, card de
I'dglise Saint-Martin, maltre Simon Lemaitre, procurewr 1
cal, Administrateurs nes dudit Bhpital, maitre Pierre Dul.
vier, conseilter du Rot et son procureur au sidge du grenier
d set et avocat fiscal au baillage de Sable, mattre FrancoisLouis de Courcelles, docteur en mddecine, administrateur en
charge de I'hopital, mattre Rend Frontault, prdere, principal
du college, mattre Jacques Godebert, prdtre-sacriste de PIdglise
Notre-D.mne, maitre Urbain Davy de Grandmaison. lieutenant
audit stdge, mattre FranVois Legras, avocat, mattre Nicolas
Houdouin, ausst avocat h. h. Jacques Pochard, maUtre apotlquaire, m-attre Henri Toutain I'atnd, marchand, les sieua
Pierre Toutain, Crier, Biffault et Francots Hanuche, marchands, maitre Jean Lemercfer, greffier du grenter d set, exfin Eustache Brichet, marchand, administrateur-receveurd
I'hdpital.
Des le lendemain de cette grande assemblee, les deux administrateurs en charge font dresser par devant le notaire
Ren6 Riffault une procuration en rbgle, au nom de Me Etienne Bouret, bourgeois de Paris, y demeurant, rue Gaillon, paroisse de St-Roch pour les representer an contrat qui devait
etre passe avec la Communaute des Filles de la Charitb.
Et le 24 ddcembre, le contrat dtait signd avec g honnestes et
charitables filles Sebastienne Mazurier, superieure, MarieAnne Contrancheau, assistante. Pasque Carlie, dconome, Catherine Naudin, depensiere, toutes quatre Officieres prdsentement en charge de ladite Communaute des Filles de la
Charitd, servantes des pauvres malades, demeurant en leur
principale matson establie faubourg St-Lazare es Paris, assisties par Me Jean Bonnet, prestre, supbrieur gendral de Io
Congregation de la Mission Saiit-Lazare et de la Communautd. *
D'apres le contrat, les Officitres s'engagent & r envoyer el
tenir 4 toujours dans ledit h6pital trots flUes de leur Communaute * et les administrateurs s'obligent de leur cotA &
loger convenablement et A nourrir les soeurs et * de plus 4
leur donner 60 livres par annee d chacune pour s'entretenir
d'habits et de menu linge. 9
Pour le temporel et pour le gouvernement des pauvres, les
Filles de la Charitd seront sous I'autoritA des Administrateurs
qui rbgleront les grosses d6penses, s'occuperont de I'admission
des malades et devront a maintenir et appuyer x les saeurs
a d'autant que sa elles n'dtaient authorisbes d'euz tant envers les officiers et serviteurs dudit hdpital qu'envers les
pauvres, elles. ne pourratent faire le bien que Dieu veut
qu'elles fassent a leur egard. a
4 Quant au spirituel les Files de la Charite seront soumises
d Mgr I'Evdque du Mans et d M. le Curd de la paroisse de
Sable, et demeureront sous la condutte et dependance du
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Sr Bonnet, suprieur de 14 Congrdgaton de la Mission et de
ses successeurs. *
Tout est bien expliqu6. meme la depense des voyages ; rien
n'est laiss6 & limprdvu, pas mame les details qui concernent
les fundrailles des religieuses. En pareil cas, a on aura gard
qu'eles sent dedides au service de Dieu at des pauvres, et
sera permis mUx autres scurs d'ensevelr le corps de la
dqfunte en la mani~re ordinaire, le laissant dans La petite
infirmerie, fusqu'd ce qu'il soft levd pour etre port, en
I'dglise, suivi immdiatewent des autres scurs, ayant chacune un cierge d la main et. aprts une messe haute et deux
basses, le corps de la dfunte sera mis en terre dans L'dglise
dudit hdpital, faisant mettre sur la fosse une pierre pour
distinguer le lieu o4 eUe aura iti enterrde. a
Le jour mame de la signature du contrat, en son h6tel, rue
de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice, le marquis de Torcy l'approuvait et le signalt, et les habitants de Sabl6, runis en
Assemblee gendrale, devalent le ratifler le 3 fevrier de I'annee suivante.
Alors munis de a deux expeditions a du traite et de la
* ratifcatibn faite par la communauta
des habitants de
SabW s, les trois Flles de la Charitd designdes par leur
Supdrieure gendrale, vinrent prendre la direction de I'h6pital
La premiere s'appelait Marie Robart ; elle 6tait originaire
du diocese de Rouen ; c'etait la superieure (1). Ses deux
compagnes se nommaient sceur Anne Lefebvre (2) et soeur
Marguerite Hebert (3). Elles arrivtrent en notre ville a Le 22
fIerier 1719 et firent leur entree d I'HOtel-Dieu le mfme four.
sous Padministration de M. de Courceles, docteur en madecine, Toutain marchand et Brichet aussy marchand et receveur dudUt HOtel-Dieu. a
Elles trouvaient un bAtiment presque neuf, construtt par
Jean Freslon. mattre magon et tailleur de pierres, de La
Fleche, avec les deux Jean Chauvet, pere et flls, de Precigne,
pour la charpente, Louis Bodin pour ]a serrurerie et Saligot
pour la vitrerie. La chapelle etait construite. Le gros ceuvre
etait fait. I y avait encore, B la vdrit6, bien des amdnagements & organiser, beaucoup d'amnliorations & introduire
dans les dilgrents services. Mais, avec le temps, avec la
(1) Marie Robart, baptlase le 26 avril 1666. k Mouchy, dioc6es
de Rouen |Mouchy-eur-Eul, fille de Jacques Robart et de Nicolle
Parment. entree au smiinaire d'Eu le 21 novembre 1686. #met
ses premiers vcou lI 25 mars 1693. Wn 1714. elle 6talt supmrleure
& Belle-Isle. elle meurt & Sabl6 le 20 septembre 1742 jl'imprim6
de la notice, & r'encontre des Registree manuscrlts. porte 10
deces au 26 dcembrel. Circulaires. 1840, II. . 667-668.
(2) Anne (Marle-Jeanne) Lefebvre. en 1742. succda sceur
Robart comme supdrieure de Sabl6. et mourut le 9 aoft 1749. Un
an avant cette mort, swur The6rse Blondel lult valt succdd6
comme sup6rieure.
(3) Marguerite Hebert. avant de se rendre & Sabl6. etatt charge de la d6pense & 1'Isle-Sainte-Marte (commune de Picarvife,
Manche). Cet 6tabllssement des FPlles de la Charlt6 tut ferm6
le 15 mars 1717. (Arch. nat. 86168) avec d&charge de 1i marqulae de Beletonds.
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bonne volont6 des administrateurs et les grandes largesses du
Seigneur-Fondateur, 1'HOtel-Dieu allalt pen A peu se transformer. Les Filles de ia Charite se mirent tout de suite au
travail et ne tarderent pas a conquerir I'aifection de leurs
malades et l'estime de la population. a Sans vouloir s'etendre sur leur rare mirite, &crit Maitre Francois Bellesme, et
sur leur grand z6le pour le soulagement des malades, rinstruction de la jeunesse et l'edification du public, eUles rendent continuellement des services infinis. a
Comme on le voit par ce tImoignage d'un contemporain, au
soin des infirmes, elles joignaient l'instruction des jeunes
liles pauvres. Des le 5 mars qui suivit leur arrivee, elles
demandent et obtiennent a qV'il leur soil destind un lieu oi
faire l'ecole et montrer aux jeunes filles a. En attendant que
les ressources de 1'Hospice permettent de batir un local spdcial, les Administrateurs leur conckdent la salle meme oh
its se rdunissent, a la chambre ordinaire du Bureau, qu'ils
yarnissent de banes, de sieges el tables convenables a et dans
laquelle ils font ouvrir a une porte pour laisser entrer les
enfants par la cour, sans qu'elles soient obligdes de passer
par I'appartement des swurs. D
L'6cole est conflde sans doute a la scur Marguerite Hbbert,
que sa santb oblige bient6t de se retirer. Ua sceur Gilberte
Nepveu (4), d'Auvergne, vient la remplacer le 15 novembre 1721. Ddja Ag6e, elle consacre ses dernieres forces aux
enfants qui lui sont conflies et, devenue infirme A son tour,
elle cede sa place A la soeur Claude Budin, de Bourgogne.
Celle-ci arrive & Sable le 29 mars 1733 et a se donne avec la
mEme affection... a l'dducation de la jeunesse s. Le 19 juin
suivant, la sceur Nepveu etait inhumee dans la chapelle de
l'hOpital.
Cette chapelle, dont Messire Louis-Francois Servien, chevalier seigneur de Boisdauphin, marquis de Sable, avait posE la
premiere pierre le 10 novembre 1704, etait d6dide A saint
Laurent, parce que les revenus de la prestimonie du meme
niom, desservie dans la chapelle dont on volt encore les
ruines sur la route de La Fleche, a un kilometre de la ville,
avaient etE attribues a 1'H6tel-Dieu. Elle avait pour second
patron saint Symphorien, sous le vocable duquel etait 1'humble oratoire de 1'ancienne Maison-Dieu.
La benediction de la nouvelle chapelle avait dti faite tres
solennellement en 1715, le 6 aoot, jour de la Transfiguration.
par Maitre Francois Bellesme, cure de Notre-Dame de SablI
et doyen rural dudit lieu, accompagnE d'une partie du clerg6
de la ville : Me Pierre Bellanger, cure de St-Martin ; Me Andr6
Gerd, pretre de la inme paroisse ; Me Thomas Roussier,
vicaire de Notre-Dame ; Me Louis Taboy, chapelain des Dames
Religieuses de St-Francois ; Me Louis Chaslot, pretre habitu6 ;
Ms" Jacques Godebert et Jacques Cormier, pretres habitues
(4) Gilberte Neveu, baptise & Cusset, le 12 avril 1600 ; venue
de Vichy, elle entre au s6minaire le 17 aott 1713 et meurt b
Sable le 18 uin 1783.
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de Notre-Dame ; Me Urbain Roullet, chapelain de St-Sauveur
de Banette ; M e Jean Frontault, principal du college ;
Mes Ren6-Andre Frontault et Joseph Moreau, regents au college ; M* Francois Bellesme, sous-diacre.
Le clerge et le peuple se rendirent processionnellement de
1'eglise Notre-Dame a l'hOpital et le Doyen proceda A la
benediction de la chapelle avec a les ceremonies ordinaires
et accoutumees a apres quoi fut chantee une messe solennelle, suivie d'un Te Deum d'actious de graces..
Au proees-verbal de la ceremonie, avec les pretres presents,
signerent Mi Pierre DUvivier, avocat ; Me Nicolas Houdouin,
sieur de Livonnere, egalement avocat au siege de Sable, les
sieurs Eustache Brichet, marchand de draps ; Antoine Rocher,
aussi marchand ; Davy de Grandmaison et Pochard.
Lorsque les Filles de la Charite arriverent & Sable, la chapelle de I'H6tel-Dieu possedait un calice en vermeil, donne
par Me Antoine Collet, pretre, un autre calice avec burettes
en argent, legues par Me Guillauiue Chartier, pretre-sacriste
de Notre-Dame, aum6nier de ChAteauneuI et chapelain de
Sainte-Catherine. Ce dernier avait fait don egalement de
quatre chasubles, une de damas violet, une autre de damas
rouge, la troisieme de moire blanche et la derniere de satin
noir. 11 avait fonde en meme temps une messe & perpdtuitd
tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, sauf le mercredi, 8 y
avait dgalement des messes de fondation.
Cependant il n'y avait pas encore d'aum6nier, car les ressources de 1'Hopital ne permettaient pas d'en distraire les
honoraires pour un chapelain a demeure. a Le cure de NotreDame ou messieurs ses pretres etaient dans l'obligation d'y
administrer les sacrements et d'y faire les sepultures. La
bienveillance du marquis de Sable pour les religieuses qu'il
avait iait venir et sa genbrositW toujours en 6veil y pourvurent bient6t. Le 4 juillet 1720, le neveu du cure de Notre-Dame
qui s'appelait Francois Bellesme, comme son oncle, originaire de la paroisse, recevait les lettres ou provisions de
chapelain de l'H6tel-Dieu, et des le surlendemain commenqait son ministbre & l'h6pital. Le marquis se chargeait des
* frais et depens ..
Me Francois Bellesme garda ses fonctions jusqu'au jour
o. il fut nomm6 cure de Notre-Dame, pour remplacer son
oncle, le 26 juillet 1731.
Les religieuses avaient done un amn6nier, elles aspiraient
maintenant & posseder le Bon Dieu dans leur chapelle. Mais
it ne fallait pas y compter tout de suite. Comme il n'y avait
pas de sacristie le pretre 4tait oblige, pour la messe, de
revetir les ornements a l'autel. a C'6tait un obstacle d conserver le Saint Sacrement dans le tabernacle, n'dtant pas de
la decence de s'habiller sur l'autel oft repose le plus grand
des mysteres de notre Religion. * Les rggles de la Liturgie
s'y opposaient d'aillaurs.
Force etait done d'attendre qu'on eOt des ressources pour
ddifter une sacristie. Mais le chapelain Atait un homme d'ac-

-540tivit6. * Par ses soins et diligence ce petit ouvrage absolumeat necessaire a fut commence le 4 juin de I'an 1723.
* Quelque petit que soit cet 6diflce, l'on aurait peine & croire,
fait remarquer M. Bellesme, que la depense e1t pu se monter
jusqu'A 138 livres 11 sols, si l'on avait .te oblig6 d'acheter

tous les materiaux pour sa construction. N6anmoins fl ne
laisse pas d'en couter en debourses la somme de 137 livrea

12 sols, qui a Wte employee pour les fagons des ouvriers w.
Grace aux a charites d'un chacun a cette grosse somme se
trouva facilement, et la bourse de I'hopital ne fut pas mise
A contribution.
La construction termin6e, I'aumonier adressa & Mgr de
Froullay (6veque du Mans de 1724 & 1767) une supplique
pour lui demander la permission de conserver la sainte
Reserve dans le tabernacle de la chapelle. 11 lui .remontre
que n'ayant point Ie Saint Sacrement au dit HOtel-Dieu. et
Les pauvres malades ttant par Id prives d'un secours d eux
si necessaire, et d toute la Communauth, Ie desservant est
obige d'avoir recours 4 La parotsse, 4 toutes les heures du
Iour et de la nuit, dans toutes les necessits urgentes, et
mbme.faute de Iavoir, les pauvres infirmes en sont quelquefois mnaheureusement prives, quelque diligence qu'on puisse
y apporter. * U supplie, en outre, Sa Grandeur a qu'iL soil
permis d'W poser tous lee ans, d pareit jour, le TresSaint

Sacrement et Ie jour de Saint Laurent, patron d'icelle eglise,
a Benediction au soir 4

'heure ordinaire ; ce qui ne laisse-

lieu 4 quelques aumw

nes dont les pauvres seront sou-

ra pas d'augmenter la devotion de tous les fidles et de donnr

Lages. a

.

La supplique est du le juillet, le 5 la permission 6tait
accord6e.
Quelles circonstances retarderent la c6remonie de la c d6position du Saint Sacrement dans la chapelle de 1'HtelDieu t Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'elle n'eut.
lieu que le 18 f1vrier de I'anne suivante, le premier dimanche de Careme. La f1te fut des plus imposantes. Messieurs
les Cures de Notre-Dame et de St-Martin se rendirent processionnellement & I'h6pital avec leur clerge et le peuple
pour y faire l'exposition du Saint Sacrement et y chanter
une messe solennelle. Le soir, sur les 6 heuresa M* Frangois
Bellesme, cure de Notre-Dame et doyen rural, presida le
salut et donna la benediction du Saint Sacrement. Avec les
cures des deux paroisses et I'aumOnier de l'h6ital, assisterent A la cer6monie : Mattres Jean Richard, missionnaire
apostolique et chapelain des Dames Religieuses du Tiers-Ordre de Saint-Francois ; Rene Lefebvre, principal du college ;
Julien Dubois, vicaire de Notre-Dame ; Louis Garrot, vicaire de Saint-Martin ; Pierre Duvivier, Joseph Lemoul et
Louis Goron, sous-diacres.
Nous retrouvons la plupart de ces prOtres, le 29 septembre
1729, & la benediction de la cloche de 1'HOtel-Dieu. Fondue
et augment6e de 35 livres, et pesant au total 105 livres elle
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fut benite par le cur6 de Notre-Dame et eut pour parraia
et marraine les seigneurs du lieu, J.-B. Colbert, marquis
de Torcy, Croissy et Sable et son 6pouse, Catherine-F1icitd Arnaud de Pompunne qui la nommerent CatherineFlicite. Autour des Fondateurs se rangeait toute une elite :
demoiselle Constance de Colbert, leur file ; M* Hyacinthe
de Longueil, chevalier, sieur des Chesnais ; M* Lahay, ecuyer,
seigneur de Moulinneul ; Me Urbain Davy de la Grandmaison,
lieutenant au siege de SabIl ; M* Pierre Duvivier, avocat
fiscal ; Me Nicolas Houdouin. sieur de Livonniere, avocat ;
hMTimothee Nail, avocat ; M* Jean Simon, docteur en medecine ; Me Jean-Baptiste Bert, maltre d'hOtel de Mgr le Marquis de Torcy ; M* Jean P.ochard, notaire royal ; Me Rene
Brichet, greflier, etc.
La cdr6monie qui rassembla le plus de pretres et de paroissiens A I'hOpital de Sabl6, fut celle de la bWatification de
saint Vincent de Paul, le venrable a Instituteur x de la
Communaut6 des Filles de la Charite.
Les fetes commencerent le dimanche 9 juillet 1730 a sur
les quatre heures apres-midy, par une procession generale du clerg6 et des fideaes des deux paroisses de NotreLame et de Saint-Martin, qui se rendit dans la chapel e de
l'H6tel-Dieu *. LA, lecture est donnee de la Bulle de Baitiflcation! fulminde par le Pape Benolt XIII, le 13 aout de
I'ann6e pr6cddente. Puis le Curd de Notre-Dame procede A la
benediction du tableau du Bienheureux, qu'on voit aujourd'hui dans le parloir. Ensuite est chante solennellement le
Te Deum d'action de grAces.
Les ietes durerent trois lours pendant lesquels on exposa
le Saint Sacrement ; chaque jour aussi, ii y eut Grand Messe,
Vepres, Sermon, Complies et Salut avec la Benediction. Les
ceremonies furent prdsiddes, le lundi par Me Bellanger, curd
de St-Martin de Sabl6 ; le mardi, par Me Pierre Romain, curd
de Vion dt archipretre de La Fleche et le mercredi, par Me
Pierre Epinard, curd de Beaumont Pied-de-Bouf.
La liste des 34 signataires n'est pas sans interet. A la suite
des noms ddej cites, nous voyons : Jacques le Royer, curd de
Morannes ; Jean-Baptiste Charpentier, curd d'Avoise ; Dutartre-Aubin, prieur de Saint-Jean ; Louis Thibaudin, curd
de St-Hilaire d'Asnieres ; Claude Gasnier, curd de Courtillers ; Thomas Roussin. curd de Gastines ; R. Auve, curd de
St-Pierre de Parc6 ; Georges Pigault, aumonier de Mgr le
Marquis de Torcy ; M. Prau, pretre, principal du college
de St-Denia d'Anjou.
Deux ans aprbs ces solennites, les smurs de l'hdpital oltinrent de M. Bonnet (5), Supdrieur gendral de la Congregation
(5) Le 19 Janvier 1733, le marquls de Torcy 4crivait & M. Jean
Bonnet, eupirieur g6n6ral de a1sCompagnie des Flles de la Charit6 pour lul demander 1'envol d'une quatridme seur, afln d'alder a cell. qout ne lateaent rien & disirer, si ce n'est leur aant6
dflciente j. Le contrat du 18 Juin 1733 est l'aboutlsant de
cette prdeente damarche. L'original de cett lettre eat aiu A
chiveas naiaBm -(8 6175). En void le texte :
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de la Mission, des reliques de leur bienheureux Pere. Le
medaillon destine a la maison des Filles de la Charitd de
Sable, contenait a des os et des chairs du Bienheureux, un

mlorceau de son habit sepulcral et un linge touche & son saint
corps a.
Il

Ce fut 1'occasion d'une nouvelle fete, A 1'H6tel-Dieu, le
fdvrier 1733, dimanche de la septuagesime. Le chapelain

d'alors, Maltre Michel Laurent, expose les reliques du Bienheureux & la veneration des fiddles, en presence d'un grand
nombre de personnes qui 6taient venues ce jour la assister
a la messe etA la ceremonie dans la chapelle' de 1'h6pital.
Vincent de Paul fut canonisd le 14 juin 1737. Au mois de
septembre de I'annee suivante les fetes de la canonisation
furent brillantes & 1'Hotel-Dieu de Sabl6 ; elles durdrent
huit jours consecutifs. Mais nous n'en saurions dire davantage, car inous n'avons pas trouv6 de compte-rendu ni de
proces-Verbal de ces dernieres fetes.
Quelques annees plus tard, le 25 septembre 1742, mourait
la premiere superieure de l'h6pital a tris respectable et ver
tueuse file, Marie Robard. Son corps, apres avoir et6 porte
A la paroisse, fut enterr6 dans la chapelle, proche de celi
de sa chere fille, soeur Gilberte Neveu ,. Elle avait 77 ans.
Voici la courte et ediflante notice qui lui est consacrte dens
le NWcrologe de la Communaut6.
a Scur Marie Robard, nee 4 Monchy, diocese de Bouen Le
26 avril 1666, entrde d la Communautd le 21 novembre 1686,
el decedde au service des pauvres, a Sabl, le 26 ddcembre
1742. Celte chire swur a bien fait voir durant tout le cours
de sa vie que c'est Dieu seul qu'ele cherchat. EUe avait d
un haut degrd 'esprit de pauvret, n'ayant tien en propre et
se contentant du simple necessaire, tant pour le vivre que
pour le vetement.
Deuz lires lui suffisaient : l'Imitation de N. S. et ses
SA Sabl6, ce 19 Janvier 1733.
SVous avez bien voulu, Monsieur, envoyer Icy & ma pridre
a trols saeurs de la Charit6 pour y servir lea pauvres, et falre
" 1'6colle aux petites flles, dans 1'Hotel-Dieu fond6 et establi
" dans cette ville. Depuls plusleurs annees qu'elles y sont, elles
Sont remply leur mission avec tant d'asidulte,de r6gularit6
i et d'dlffication qu'elles ne laiasertaent rien I d4sirer ol
" leurs travaux continuels auprds des malades n'avalent considea rablement alt6r6 Is bonne sant6 dont ellee oulssalent quand
Selles sont arrivees. Comme elle diminue tous lee jours, elles y
a succomberont n6cessairement, sl vous n'avez pour elles la
" bont6 de lee soulager, en envoyant au plus tost une quatrl6me soeur, pour travaUller avec elles, et soutenir un ouvrage
tres utile que vous avez commence. La maison est en 6tat
Sde soutentr cette nouvelle d6pense, et l& charit6 des aeurs
t attire chaque Jour quelque nouvelle marque dee ben6dictions
Sde .Dieu nur cet 6tabllssement. Je vous prie done, monsieur,
" de ne pas difftrer le ,secours que Je vous demande dont le
" besoln est pressant. Je m'assure de l'obtenlr, autant de votre
c charit6 pour les seurs et pour les pauvres qu'elles servent,
" aux depens de leur eant4 et -de leur vie, que de la conneaa" sance que vous avez deputs longtemps des sentiments avec lee" quels Je suts, Monsieur, votre tris humble et tres obiasunt
" serviteur. - Torcy a.
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Heures. Ele a surtout edifie en ce qu'ayant sdjourni 25 ans
dans une maison considerable (Belle-Isle) oA sa piet• I'avait
reardue chere aux pa·itres, respectable aux grands, elle a quiltt
ce lieu avec promptitude des qu'on lul en a donne l'ordre,
et a passd dais un poste inferieur d celul qu'elle occupait
u:ec une egalitd d'esprit, bien capable de persuader de Lt
stiditd
de sa vertu. Rien ne la touchait au monde, que le disir de n'y vivre que pour Dieu et de se consumer a son service
dans I'ezercice de la charite. Sa devotion pour la sainte
:ucharistie tlait singulitre, elle etait toujours affamee de
ce pain celeste dont it etait aise de reconnaitre en elle les
terveilleux/ effets. II suffisait de la voir au pied des autels
pour s'edifier et se sentir animd des dispositions saintes
uvec lesquelles on doit parattre devant ce sacrement adorable.
illee
atait aussi fort ddvote d la sainte Vierge, et bien fidele
:i imiter ses vertus. Enfin toujours en garde contre elle meme,
rnie a Dieu par une conduite conforme 4 ses devoirs, elle
a termind saintement sa carridri dans toutes les conditions
q•ui pouvaient donner lieu d'esperer que sa mort a etC semIWable d celle des justes et par consequent prdcfeuse aux
ytux du Seigneur. D
A la soeur Robard succ6da, comme superieure, sa compagne
des premiers jours, soeur Anne Lefebvre, g native de la paiisse d'Herlibre au diocese d'Arras v. Elle administra la
iaison jusqu'en 1749 et mourut le 9 aoit. a Son service fut
fail dans 1'Aglise paroissiale, le lendemain, jour de St Laurent, patron de l'hOpital. Son corps ful depose dans la chai elle, d cOte de celui de son ancienne supdrieure ..
Malade depuis plus d'un an et se trouvant hors d'etat de
i'cmplir ses fonctions, a cause de ses infirmitds, la soeur
Lefebvre avait 6te remplacee avant sa mnort par la sceur
Thdrese Blondel. Celle-ci a nee A Amiens, en Picardie, et
agie de 38 ans Aetait premiere d6pensibre a I'h6pital d'Angers, lors de sa nomination & Sable. Elle arriva dans cette
ville le 12 juin 1749, prdcddee d'une reputation des meilleures,
car le chapelain note qu'on a esperait beaucoup de sa sagease
et de son bon gouvernement .. Mais elle ne fit guere que
passer & I'H6tel-Dieu. Trois ans et demi apres elle fut changee
et A sa place la soeur Madeleine Lemaitre, superieure g(enrale des Filles de la Charite, nomma sceur Marie Delon (6).
(6) Dans sa circulaire du ler lanvier 1781, la tr&s honoree
Mere Madelaine Drouet communique b la Communkut6 quelques
remarques sur sour Delon, originaire de Catus (Lot), d6c6dee
& 1'Age de 78 ans, et 52 de vocation.
.Vous avons fatt 4ns I'hOpital de Sablb une perte qul nous a etC
sensible par la mrt d'une de nos bonnes anciennes Ftles qui en
avalt la condutse, et qut remplissatt cette place avec distinction par
sa-vertu soltde et sa rdgularitt exemplaire. Elle avatt 1'esprit primtIt/ de notre saint itat, qu'elle a consent jusqu'd la fin par la pralique entitre des vertus out ie composent. C'itatt une irate Fille dt
la CharitC. Elle en a exerce touttleses wuvres lea plus patbites t
tes plus laborleuses avec un saint courage et une attention soutenue a tes adroter aux yeux des hommes. Dieu suet tatt son objet.
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La lettre 6crite & cette occasion aux administrateurs de 1'h6pital est. dit le procts verbal, a conue en des termes qut
donent de fort grandes espTrances sur le bon ordre de la
maison, 'avantage et Ie bien des pauvres a 19 d6cembre 1752.
a Par liberalit6 et par 1'effet de ses economies a cette supenreure fit don & la chapelle, le 30 mars 1755. d'une lampe
d'argent, pesant 6 mares et une once, qui coflta 365 livres.
La seur Marie Delon gouverna I'H6tel-Dieu jusqu'i sa mort
t en Idsus-.Crtst. nowu prtue
Sa vie, vrfliabtement cacftee en Ii
de la connaissance des particulartts idiftantes gut fnont pu iui
manquer, eu dgard d la bonne opinion qu'on e avait dana tout It
pas ; mats, pour nous ttre inconnues, elles ne lu auront pas t•t
motns mritotres. ni moins dignes des recompenses inItnies que Dieu
attache avec surabondance aux vertus obscures et secrttes qut Icl
sent toujours les plus agrdables. Vole ce que M. son respectab!e Di7ccleur nous en a terit, en nous annonant sa mort :
* Je me suis charg6 de vous onllrmer la triste nouvelle de la
mort de la vertueue soeur Mane Delon, superleure. Elle est d6ed6e le to de ce mois sur les cing heures et demie du matin, apres
huit jours d'une flhvre continue accompagnue de sympt6mes qui ftrent bientOt craindre pour sa vie. Elle relevait d'une autre maladie
qu'elle avalt essuyee ce Careme. au point de ne pouvoir se rendre
i I'egllse paroissiale Jusqu'au dlmanche de Quasimodo. vellle de
sa rechute. Ce n'etait d'abord qu'un gros rhume avec flbvre continue
qui lut ft recevoir ses derniers sacrements : mais ce n'6tait IA que
l4 prelude de ce qui devait arriver quelques semaines apres. La
premiere lots, elle les demanda. la seconde 11 fallut les lul proposer ,
comme elle avalt craint la mort pendant sa vie, le Seigneur qui
pr6side an saint de ses dus, a bien voulu lui en epargner les frayeurs.
n a docn permis que se soit mel6 A sa derniere maladle un d6lire
lourd qui lul a derob6 la vue du danger ; mais enfln. par une dei•rence relgleose, elle a reCu tous ses sacrements la velle de sa
mort, avec des sentiments capables d'ediler. St la bonne vie est
le prelude et le plus str garant de la bonne mort comme nous n'en
pouvons douter. nous avons tout lieu d'esperer qu'elle est du nombre de ces heureux moribonds qui etant comme morts avant lie
qui est le
mourir, meurent enfin dans le Seigneur. L'humllit,
caractbre des predestines. etatt remarquable en elle : la crainte
de la mort ne proc•dait pas eeelle d'un autre principe. Attentive
& ecarter tout ce qui aurait pu lui attirer la consideration des
cratures, elle ne parlalt Jamals de sa naissance, et on eat ignor6
sa noblesse dans ce pays ot elle a gonvernu sa maison pendant
vingt-hult ans, st on neat vu I'adresse de ses lettres & ses parents.
Digne Flle de la Charit6, elle ne se bornalt point aux devoirs
commons de son 6tat : louissant d'un honnfte patrimoine, elle en
prenait pour elle e simple n6cessaire, et partageait le superflu
entre les pauvres et la decoration de sa chapelle qui est peut-tre
mieux tenue que tout ce qu'll y a d'6glises dans cette ville. La
paix et I'union parfaite qui r6gnait dans cette maison decelait ses
bonnes qualit6s pour le gouvernement. Sa patience 6tait constante.
Depuis environ cinq ans, elle etait frEquemment tourmentde d'une
hunleur goutteuse ambulante, qui ne cedait guere que poor faire
place & d'autres infrmites. Dans cet etat critique, on la voyalt
toujours egale et presque toujours occupee, sans plainte, sans altSration. Le pen de relations que J'al en avec elle, car Je n'en at
que deoLis cquclq•s :-nnees qu elk me dt l'honniur de me choisir
pour confesseur de la matson. ne m'a pas mis a port6e de tout
approlondir. Mats ce que J'at en la consolation de roir, et qua
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qui arriva le 10 avril 1780. Le 4 juin suivant, se prdsentalt
aux administrateurs la soeur Catherine Godard qui etait
nomine supdrieure (7). Elle ne fit que passer & Sabl6, le
temps a de faire faire une tombe de marbre avec une inscription sur La losse s de la sceur a laquelle elle succedait, et d&s
le 30 octobre elle cedait la place a scour Sulpice Baudot, dont
la superieure gen6rale, soeur Madeleine Drouet, disait qu't elle
8
mjrtait la prdference sur bien d'autres (8).
Vers cette epoque, 1785, Maitrp Michel Laurent, age et inflrme, 'abandonnait lea fonctions de chapelain, qu'il avait
exercees pendant 54 ans * avec :ele, ddsintiressement et assiduite, emportant dans so retraite la reconnaissance des Administrateurs et du personnel. ItI ut remplacd par Mattre
loseph Angpulvent, sabolien, lui aussi, qui prit possession
de son aumOnerie Le 2 octobre s.
Les jours sombres de la R1volution allaient bientOt venir,
qui devaient chasser de I'HOtel-Dieu et les religieuses et le
chapelain.
Le chapelain partit le premier, vers la fin de 1'annee 1792.
Pour rester encore A l'h6pital les sceurs durent changer de
costume, d'apres la loi du 18 aodt prdc6dent : 1'histoire n'est
qu'un perp6tuel recommencement. Mais la modicite du traitement qui leur etait alloue ne leur permettait pas de renouveler leur vestiaire. D'apres le contrat passe entre le Bureau
et la Communaut6, chacune des cinq soeurs en fonctions devait recevoir 80 livres. Mais comme il y en avait une sixieme
- infirme qut s'etait usee au service de la maison et y rendait encore de grands services a et qui cependant n'etait pas
payee, la pension des autres sceurs etait rdduite d'autant.
Encore, au lieu de numeraire, on leur donnait du papier
monnaie qui 6tait deprbcie et avait une moins-value considerable, et par contre les marchandises avaient beaucoup
augmente.
Alors les a ci-devant saws de la Charit, Sulpice Baudot,
Marie Flavard (9), Angelique Payen, Marie Dejeun, Raded'autres oat va. nous inspire A tons la conance que le Seigneur
n'a termin sa carriare que pour recompenser les services qu'elle
rendat a sa Communaut6 et aux pearres deptas as moins cinquante

ass
Nos sawrs o nt rtut & ce tUmotinage respectable toU ccux qut
peuvent bns$er la plus grande idde de Ia soide vertu de cette chre
dLtunt. el qt juU•tent les regrets amers dont cette perte af0geanlte
les a penWlres.
M•tr(7) Godard Cathertne, baptls6e le 19 dhcembre 1711t
court, dioc6e d'Amlena, entr6e le 18 janvier 1734, d;cede &
Sabl le 3 octobre 1780.
(8) Baudot Sulpice. du village de Boux, succurale de Sermazle-le-Duc, diocese d'Autun, baptlsbe le 8 novembre 1733 :
entr6e le 13 mat 1758, Iorte I la Malaon-MWrq, le 21 L6rrler
1816.
(9) Plavard Ellzabeth-Frangolse, baptlsde 1e 2 aott 1731,
Montpeller, entree 1e 30 avril 1755 ; place & Pontenay-.10Vnt*,
elUn mwurt 1• 10 man 180.
Sable et Yvrl-'ve4iue o
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aux administraleurs de la Maison,Dieu, demandant qu'It
leur /fu allouee la somme de 600 livres pour leur permettre
de subvenir aux depenses que la Loi leur imposait. &
Les Administrateurs voulurent se faire autoriser par la
municipalitB, mais celle-ci, tout en trouvant la demande tres
raisonnable a d'autant que par leurs soins assidus pour les
malades qui lear sont confies, les exposantes mdritent tous
egards a n'osa pas prendre sur elle de donner cette autorisation, sans I'avis de I'administration du district.
Le Bureau alors delibera le 3 ievrier d'accorder les 600 livres demandees en a considdrant qu'un changement dans
le service de la maison occasionnerait une ddpense plus considdrable que cette somme, el que I'administrationWest pas
sire de rencontrer des sujets dans le zale, les soins, rIexp.
rience, jointe 4 I'dconomie dont tes citoyennes, cy-devant
sceurs, attachees actueleement au service de cet hOpital, ont
donnd des preuves jusqu'a ce jour ; considerant encore que
t'absence du chapelain depuis quelque temps laisse a la disposition de L'administration cette mnme somme de 600 livres sans que les besoins des pauvres puissent en souffrir a.
Mais il est stipuld que si les Religieuses viennent & quitter
I'h6pital avant un an, sans raison jugee legitime, on leur
retiendra cette somme sur celle qui leur sera due.
Le 21 novembre (1 frimaire) de la meme ann6e, le culte
catholique etait supprimd a Sable et le 7 mars 1794 la municipalite decidait que le serment serait demandd aux seurs
hospitalibres et aux sceurs du Tiers Ordre de Saint FranCois.
Le 29 ventose, les soeurs de I'hipital : la superieure, sceur
Sulpice Baudot, soeur Renee Pernet, soeur Ang6lique Payen
(11), soeur Catherine Girard, soeur Marie Flavar, soeur Radegonde Darquet, rAlusent de pr6ter le serment, sont conduites
en prison, et transf6rdes au Mans.
Pour remplacer les soeurs de CharitO, les administrateurs
cherchent un peu partout des infirmieres Le 3 flordal an II,
1'agent national prAs le district de Saumur leur propose 4
citoyennes a ci devant sours converses, propres au service
de I'hdpital et au soulagement des malades, dune regularitd de conduite, d'un amour pour le travail, de mwurs et
d'an patriotisme reconnus ,. Le Bureau envoie le 13 flordal
a une voiture pour aller chercher ces citoyennes si desirees
et si utiles N.
Le 29 messidor, la nouvelle organisation de I'h6pital est
ainsi composee : la citoyenne Bolvry, dconome ; la citoyenne
La Miche, employee & la cuisine ; la citoyenne Langlois,.
la laiterie ; les citoylnnes Lanoue et Robert aux salles des
malades ; la citoyenre Vinsonneau, A la lingerie.
(10) Pernet Reine, baptisee le 24 octobre 1769, i Alise-SainteRelne, diocese d'Autun, postule i Sainte-Ree
; entr6e le 30
mat 1789 ; plac6e & Sabl., puls i Dijon (Saint-Jean), oi elle
meurt le 25 mars 1858.
(11) Angelique Payen. du villaE de Foyecourt, diocese de
Noyon, baptis6e le 18 novembre 1754 postule A Eu, entrde le
5 octobre 1773.
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On avalt chass6 les saeurs de la Charite pour mettre des
religieuses converses . Celles-ci malgrd leur
patriotisme - on salt ce que ce mot voulait dire A cette
6poque - ne laisserent pas de favoriser ceux qu'on appelait
alors a les pretres r6fractaires s. Le grand persecuteur qu'a ci-devant

tait le Commissaire du pouvoir executif, Louis Lemar4chal,
se plaint souvent, dans ses lettres de denonciation, des. offices clandestins qui se font dans la chapelle de 1'Hopital,
en d6pit des lois, et qui attirent beaucoup de monde.
Les Administrateurs devaient sans doute fermer les yeux;
peut-etre m6me approuvaient-ils interieurement ces reunions.
En tout cas, il ne semble pas qu'on ait s6vi contre le per-

sonnel de la maison.
Quand le calme fut retabli dans le pays, on s'empressa
de faire appel au d6vouement des sceurs de la Charite. et
le 23 brumaire an X, c'est--dire le 14 novembre 1801, I'ancienne superieure, soeur Sulpice Baudot (12), reprenait sa
place ei ses fonctions et amenait avec elle scour Elisabeth
Domballe et sceur Jeanne Morpain.
Les sceurs de Saint Vincent de Paul, comme on les appelle
maintenant, ont continu6 jusqu'A ce jour & gouverner I'H6telDieu de Sable. Mais notre intention n'est pas de faire leur
histoire complete. Nous avons m4me, en les suivant jusqu'd
la Revolution, outrepassd le but que nous nous proposions
d'abord et qui n'6tait que de parler de leur installation h
Sable, ii y a deux cents ans (13). Les lecteurs nous pardonneront facilement, car il est toujours intdressant de savoir
ce qui s'est passa dahs la petite Patrie.
A. BEuN.
(Bulletin Paroissial de Sable, decembre 1918, janvier, f6-

vrier, mars, avril, mai 1919.)
(12) Le 21 Juin 1806, Mgr Michel-Joseph de Pidoll, eveque du
Manas transmet au Minlstre des Cultes. a Paris, un 4tat du personnel des Plles de la Charit6 de Sabl6 (Sarthe) et de Javron
(Mayenne) (2 seurs) ; le 4 Juin, 11 avalt d6& fait tenir un 4tat
nominatif des 20 flles de la Charit6 desservant 1'Hospice de
Sant6 du Mans ; et des 4 sceurs d'Yvr6-1'Ev4que. (Arch. nat.
P 19 6297).
Voict la suadite liste du personnel de Sable. Hospice civil : 24
pauvres.
Sulpice Baudot, T1 ans d'Age : entr6e le 12 mat 1758 ; recoit
la pension eccl4siastique.
EliEabeth Domballe, 57 ans d'Age ; entr6e le 24 mars 1770 ;
recolt la pension eccl4slastique.
Marguerite Dep6rier. 25 ans d'8ge ; entree le 2 septembre 1802.
Caterine Scleire, 30 ans d'Age : entr6e le 27 fhvrier 1807.
(13) Au cours de l'ouvrage d6bA cite de Chevrier. paru en
1877, on peut glaner quelques donnees sur les seurs.. au 19'
sl6cle :
a) En 1809. sceur Gambet Cdcile est superieure.
b) De 1840 a 1860. scour Marie Coste diriges la maison : cette
de profonds souvenirs dans la populaPxcellente seur a laisi
tion sabollenne, par ses vertus. a bontl et sa blenfaisance.
1'op dolt le dortoir et 1'lnflrmerie acque
g6n6rosit6
a
sa
C'est
tuels des esurs.
c) Le tratt6 qui rgit actuellement (1877) les rapports entre
l'Hopital et la Communaut6 (texte op. cit., p. 367-871) est du
20 novembre 1856.

-548PIECES JUSTIFICATIVES
A. - SABLE. - Procuration owu passer contral avec les llUes
. de a Charite (4 dec. 1718) et rattftcation du contrat de
fondation (3 fdvrier 1719). - (Parchmztn, Archives Natlonales, s. 6175).

Aujourd'hul quatre d6cembre mil sept cent dix huit, ep
l'assembl6e generale du Bureau de direction ordinaire de
I'h6pital de Sable tenue audit h6pital par nous Joseph Le
Pelletler, Conseiller du Roy. maire perpetuel, bailly, juge
general ordinaire civil et criminel et de la police au baillage
de Sable, en presence de M. Francois Bellesme, prestre cure
de 1'dglise Notre-Dame dudit Sable, doyen rural de Sable,
M. Pierre Bellanger, prestre cur6 de l'6glise St-Martin dudit Sable, M. Simon Le Maistre, procureur fiscal dudit
-Sabl6 administrateurs nes dudit hbpital, M. Pierre Duvivier,
conseiller procureur du Roy au grenier & eel et advocat,
fiscal au baillage de Sable, M. Franois Louis de Courcelles, docteur en medecine, administrateur en charge dudit hospital, M. Rene Frontault, prestre principal du col14ge dudit Sable, M. Jacques Godebert, prestre sacriste de
1'eglise Notre-Dame dudit lieu, M. Urbain Davy de la
Grandmaison, lieutenant audit siege, M. Francois le Gras,
advocat, ancien administrateur, M. Nicolas Houdouin, advocat,
h. h. Jacques Pochard, marchand apotiquaire, Ren6 Toutain
Laisne, marchand, les sieurs Pierre Toutain, Pierre Ritfault, et Francois Hanuche, marchands, M. Jean Le Mercier, greffier au grenler A sel, ancien administrateur, Eustache Brichet, ancien administrateur, receveur, auxquels
ayant dtd remontrd par lesdits sleurs administrateurs en
charge qu'en execution de la delibdration du vingt novembre dernier cy-dessus Us ont fait a monseigneur le marquis
de Torcy et dudit Sabld et autres lieux, ministre d'Etat,
fondateur dudit hospital, les remontrances qui y sont raportees, 11 a plu & Sa Grandeur d'y repondre par sa lettre
a eux adress&e, le vingt six novembre dernier pour quoy
ayant estd mis en ddliberation et leu en ladite assemblee,
la copie des conditions du trait6 & faire avec les scours de
la Charite lesdits habitants aprbs avoir ddlibdra entre eux
ont 6t6 davis et qu'll est du blen des ppuvres d'appeler
d1 Depuls 1860, la saur loulse Simon est & Is tAte des 13
saurs qul desservent 1'hospice et l'h6pital. Cette swur fit reconstrulre et agrandir la chapelle. Du o6t6 de I'autel on d6molit
I'andenpe chapelle bitle en 1711 sous l1 vocable de saint Laurent : elle fut agrandie et doubl6e en longueur.
e) Le Jeudi 12 novembre 1863. le Pere Etienne benit Is chspelle ainl transform6e : le procsoverbal (op. it p. 282-284)
mentionne comme pr6sents, outre nombre d'eccl6slastiques et de
laecs. M Devin. secr6taire de M. le Sup6rleur g6nral : Dienne,
sup6rieur des pratres de la Mission de Tours : Campsan. prtre
de la Mission & Angers... Sceur Elisabeth Montcellet. superteure
gtOnrale des Pilles de Is Charite, et diverses suplrieures de
malson des Pilles de la Charit- : L Flache (Sr Passiop) : Versailles (Sr Ducosa ; Angers-Hbtel-Dleu (Sr Haquet) ; AngersMis6ricorde (Sr Bobart) : Le Mans (Sr LBportall6re)
Yvr1'Eveque (Sr Parayre) ; Cbteau-Gontier (Sr Bidue) ; "
de
dur
Cave (de Paris), etc..
Li quSte, pendant la messe basse du P.
tilenne, prodllsit
48 franca.
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audit hospital les dites Sawrs de la Charith, au nombre de
trols et de passer avec elles contract aux clauses, condi.
tions at obligations, rtfdr6 par le projet dudit acte cy-joint.
Et en consequence ont lesdits habitants donn6 pouvoir aux
dits sieurs Duvivier et de Courcelles, administrateurs en
charge de passer procuration speciale, le nom en blanc.
pour accepter et passer le contract A faire avec lesdites
sours de ia Charitd, et leurs suplrieurs aux charges, clauses, conditions et obligations portees par les projets dudit
traitt6 communique et au pied duquel sera inscrit la minutte de ladite procuration, et a l'execution du contenu audit contrat, et y obliger, comme lesdits habitants font par
ces prdsentes les biens et revenus dudit hospital que ladite
procuration soit adressee A mondit Seigneur et supplier Sa
Grandeur de continuer ses boat4s et tenir sous sa' protection
ledit hospital
Fait et arrest6 en ladite assemblee lesdits jour et an et
ont signd : Le Pelletier, Bellesme, Frontault, Godebert, Duvivier, Davy, Grandmaison, Decourcelles, Legras, Bellanger, Pochard, ,Houdouin, Brichet, Lemercier, R. Toutain,
P. Toutain. P. Riffault, Hanuche, Le Maistre et Riffault.
greffier, sign6 Ritrault avec paraphes.
En fin de copie dudit contract d'dtablissement cy-dessus
et des autres parts transcrits est I'acte de ratification dont
la teneur suit :
Par devant moy, Rene Riffault. notaire royal an Maine
demeurant en la ville de Sabl6 et en prdsence des temoins
soussignes turent presents MM. les maires, officiers et anciens de la ville de Sabld, comparans ez personnes de
M. Joseph Lepeletler, Conseiller du Roy, maire de la ville.
bailly du marquisat dudit Sabl6, M. Urbain Davy, lieutenant audit siege, M. Simon Le Maistre, procureur fiscal,
M. Francois Le Gras, advocat et procureur sindic lectif de
la Communautd des habitants dudit Sable, venerable
et discret M. Francois Bellesme, prestre, cur6 de 1'Egiise
Nostre Dame dudit Sabl6, doyen rural dudit lieu, vendrable et discret M. Pierre Bellanger, prestre, curd de St-Martin,
M. Ren6 Frontault, prestre principal du college dudit Sable, M. Jacques Godebert, prestre habitu6 en ladite dglise,
M. Pierre Duvivier, conseiller procureur du Roy au grenier A sel et advocat fiscal dudit baillage de Sable, adrninistrateur dudit hospital, M. Louis Francois Decourcelles,
docteur en m6dWane, administrateur, M. Jean Lemercier,
advocat, M. Urbain Roullet, prestre, M. Nicolas Houdouin,
advocat, Jacques Pochard, Pierre Riffault marchants, Eustache Brichet, marchant aussi administrateur, et FranCois
Hanuche, marchand, principaux habitants dudit Sabl6 y
demeurant, establis et soumis. Lesquels apres avoir pris
communication ensemblement, et que lecture ieur a ete maintenant faite par moy notaire, en presence desdits temoins, en
l'assemblee generale et publlque, tenue ce jour, en 'HostelDieu de Sabl6 du contract d'dtablissement des sceurs de la
Charit6 du vingt-quatre dcembre mil sept cent dix-huit, qu'ils
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ont dit avoir bien compris et entendu volontairement, I'ont
ratifid, confrontd et approuv6, et consentent qu'll soit executd
et sorte son plein et entier effet dans tout ce qu'il contient
sans exception, dont nous les avons jug6 promettant, obllgeanL..
Fait et passe audit hospital en presence de M. Pierre
Roullet, controlleur, et Joseph Nail, praticien demeurant
audit Sable, temoins requis, et ont les Iditesl parties sign6
l'original dudit contract d'etablissement demeur6 ait tresor
dudit hospital, la minutte sign6e Le Pelletier, Bellesme,
Godebert, Davy, Grandmaison, Le Maistre, Frontault, Bellanger, Duvivier, Roullet, Houdouin, Pochard, de Courcelles, P. Riffault, Lemercier, Le Gras, Hanuche, Brichet, P.
Roullet, F. Nail, et de nous notaire royal soussigne. Et controllU, audit Sable, et arrestee ce jour trois f6vrier, mil sept
cent dix-neut. Signe Riffault, et au-dessous de ladite deliberation ainsy que de ladite ratification est dcrit ce qui
suit : certif6 veritable et paraph6 suivant i'acte de depost
ou ces pr6sentes sent annexdes, passes devant les notaires
soussign6s ce dix fevrier mil sept cent dix-neuf. Mis en suite
du contract d'elablissement de trois Filles de la Charite &
Sable devant Gaschier, le vingt quatre d6cembre mil sept
cent dix-huit. Les originaux des pr6sentes annexes comme
dit est audit acte du dix fevrier mil sept cent dix-neuf,
etant en marge de celle du contract d'6tablissement. Le tout
demeure audit Sable.
LARSONNYER.
GASCHIER,
B.- Paris.- Contrat de fondation de trots FiUes de la Char4nt
pour Sable. -- (24 dec. 1718). - (Parchemin, Archives Nationales, s. 6175).
Par devant nous, Conseillers du Roy, notaires & Paris
soussignes, turent presens M. Estienne Bouret, bourgeois de
Paris y demeurant rue de Gaillon, paroisse St-Roch, an
nom et 'comme procureur de messieurs les administrateurs
en charge de l'hospital de la ville de Sabl6, comme procureurs de la Communautd des habitans dudit Sable suivant leur pouvoir port6 en 1'acte mis sur le registre des
delibdrations dudit hospital, ainsy qu'il est mentionn6 en
la procuration passde audit sieur Bouret, ensuitte du projet du pr6sent contract par devant Rene Briffaut, notaire
royal au Mayne, demeurant en ladite ville de Sable, presens t4moins le cinq du present mois de deembre, dont l'original controll6 est demeurd annexe A la minutte des presentes, apres avoir est6 certiffid veritable et paraph6 par
ledit sieur Bouret, en presence desdits notaires soussignez, d'une part :
et honnestes et charitables filles SBbastienni Masurter,
supdrieure, Marie-Anne Coutocheau,
assistante,
Pasques
Carliee, econome, et Caterine Naudin, depensiare, toutes
quatre officires prdsentement en charge de la Communaut6 des Filles de la Charitd, servantes des pauvres malades, demeurantes jn ]eur principalle maison faubourg Saint-
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Lazare lez Paris, faisant, suivant I'usage ordinaire pour
toute ladite Communaute. et en son norn assistdes et autorisees & Feffet des presentes de messire Jean Bonnet, prestre,
superieur general de la Congregation de la Mission Saint.
Lazare et de ladite communaute, demeurant en la maison
et faubourg Saint-Lazare, A ce present, d'autre part :
Lesquels desirant pourvoir en la meilieure maniere qu'i
est possible au soulagement des pauvres malades dudit
hospital'de la ville de Sabld ; et pour cet eflet ayant formn
le dessein d'y etablir un nombre suffisant desdites Filles
de la Charit6 ;
pour y parvenir ledit sieur Bouret s'est adress6 auxdites
saeurs officieres et audit sieur Bonnet, entre lesquels 1l -&
etw convenu et demeure d'accord de ce qui suit - C'est a
sKavoir que lesdites sueurs superieure et oflicieres presentes
et a venir de la Communaute des Filles de la Charit• seront obligdes d'envoyer et tenir A toujours, dans ledit hos.
pital de Sable trois Filles de leur communauft ;
que pour ce qui regarde le temporel et le service desdies
pauvres, elles seront eniierement sous I'autorite de Messieurs les administrateurs dudit hospital ;
qu'on ne leur associera aucunes femmes ny flles pour le
service desdits pauvres malades, afln que par I'•nion et le
rapport qui est entre elles, ils en soient mieux servis ;
que les dites trois flles seront logees et meublees convenablement dans ledit hospital en un appartement separe oi&
les domestiques dudit hospital n'entreront aucunement ;
que les dites filles seront nourries aux depens dudit hoe
pital qui de plus leur donnera soixante livres par ann&e a
chacune pour s'entretenir d'habits et menus linges, sara
qu'on leur puisse faire changer la couleur ny la forme de
leurs habits, de rendre compte desdites soixante JIvres destinez pour leur entretien ;
que quand lesdites flles tomberont malades, elles sero~
traitees de medicaments et de vivies, ainsy. que les panvres dudit hospital c'est pourquoi lorsqu'elles deviendront
infirmes et hors d'etat de travailler, elles ne pourrornt W•e
renvoyees pour ce sujet, apres avoir demeur six ans dans
ledit hospital, si leurs superieures ne jugent a prop~e de
les rappeler, mais eles seront tenues dans ledit hopitua
et traitees de medicaments et de vivres selon Jears bewo~is
et pour suppleer en la place desdites lltes malades, leSdla
sieurs administratears seroat obligez d'en retevoir d'autrf
de leur compagnie et en mdme nombre ;
que lesdites illes ne seront point obligees de vonier les
malades dehors les salles dudit hospital ;
qu'elles ne rendroat compte de leurs services et adMtfear
tions qu'anxd.a sieurs administraietrs
pqu ULs doSven
asiomamtentr et appyer d'aLant que si eiles n'etaiei
risees d'eux taut envers aes oflicers et serwOeatr
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pial, qu'envers les pauvres elles ne prcrraien tUaS i
bien que Dieu veat qu'elles fassent a leur gard ;I sttltefois on doane de rargeot pour faire l'aehat de meee

-

552 -

provisions pour les malades, elles en rendront compte de
mois en mois auxdits sieurs administrateurs en leur Bureau, lesquels comptes seroat arrestez et signez par 1'un
desdits sieurs administrateurs si les autres ne s'y trouveut
point ;
que lesdites flles ne seront point chargdes des grosses
provisions dudit hospital qui seront faites en temps et saisons convenables & la diligence desdits sieurs administrateurs ;
que lesdites trois flles exerceront la pharmacie dans ledit hospital et distribueront les remedes aux malades, apres
toutefois que lesdits sieurs administrateurs auront estably
une apoticairie et achet6 les instruments, remedes et drogues
ncessaires ;
que le sieur chapelain ne sera ni logd ni nourry dans ledit
hospital, et n'y aura entree que par la porte commune.
Le dec6s de quelqu'une des dites filles arrivant dans ledit
hospital, on aura egard qu'elles sont dedides au service de
Dieu et des pauvres, 6t sera permis aux autres scours d'ensevelir le corps de la deffunte en leur manire ordinaire,
le laissant dans la petite inflrmerie jusqu'& ce qu'l soit
lev6 pour etre port en I'eglise, suivi immddiatement des
autres soeurs, ayant chacune un cierge a la main, et apres
une messe haute et deux basses le corps de la deffunte sera
mis en terre dans l'dglise dudit hospital, faisant mettre
sur la fosse une pierre pour d6signer le lieu oi elle aura
6t0 enterre, on bien si le corps ne se peut garder, il sera
port6 dans 1'6glise oA seront dites les Vigiles des morts,
et le lendemain une messe haute, et deux basses par les
charitables soins de messieurs les Administrateurs
Lesdits sieurs administrateurs adresseront leurs mandements pour admettre les pauvres malades autit hospital ou
faire sortir les convalescents a la sceur qui aura la conduite
des autres scurs, laquelle n'en recevra on congediera que
par leur ordre st tiendra registre des pauvres qu'elle recevra.
elle aura soin que lesdits malades soient visit6s an moins
une lois le jour par le medecin, on du moins du chirurgien.
et s'ils ne font leur devoir elle en avertira lesdits sieurs
administrateurs auxquels elle fera faire la visite, et I'inventaire de tous les meubles et hardes de 1'hOpital le lendemain de la Saintean, pour voir ce quil y aura d'augmentation on diminution, afln d'y pourvoir ;
Quant an spirituel lesditea flles de la Charit6 prdsentement 6tablles seront soumises & monseigneur l'Evuque du
Mans, et a monsieur le cur6 de la paroisse de Sable, et
demeurant sous la conduite et ddppendance dudit sieur
Bonnet, superieur general de la Congregation de la Mission
et de ses successeurs, lequel sieur directeur g4ndral pourra
par,luy-mesme on par tel autre qu'il d6putera, les visiter ou
faire visiter, mesme les confesser on faire confesser de
fois & autres avec l'approbation de I'ordinaire, leur assigner un confesseur approuv6 dans le diocese, et leur donner les avis qu'il jugera convenables pour l'observanoe de
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leurs rggles et l'acquit de leurs *obligations envers Dieu
et le prochain, les rappeler quand 11le jugera B propos, et
en envoyer d'autres en leur place, et si ce rappel et changements se fait en faveur dudit hospital soit que messieurs
les administrateurs le demandent, soit a cause de la mort
survenue auxdites filles, ou qu'elles soient venues infirmes dans ledit hospital, en ces cas lesdits sieurs administrateurs payeront la depense du voyage, -mais si ces chan.
gements se lont pour le bien et B la rqquisition de la Communaute des Filles de la Charite les voyages se feront a
leurs depens, a mois que lesdites Filles de la Charite
n'eussent demeur6 six ans dans ledit hospital, et en ce cas
messieurs les administrateurs leur payeront aussy la depense des voyages ;
lesdites Filles de la Charite auront dans ledit hospital
I'entiere libertA de vivre sous l'obdissance dudit sieur superieur general, de leur superieure, des officieres de leur
CommunautA, et de la sceur qui aura soin des autres, non
comme religieuses, mais comme flles d'une Communaute
reglee, et d'y observer tous les rgglements et exercices
spirituels de leur Institut, sans n6anmoins pr6judicler
.au soin et service des malades dudit hospital qu'elles preftreront A toutes choses ;
Avant le depart desdites Filles, il leur sera fourny aux
frais dudit hospital lo deux expeditions tant des pr6sentes
que de la ratiffication qui en sera faite par la commu.
nautd des habitans de .Sable, et messieurs les administrateurs dudit hospital, et 2° copie- en forme du pouvoir donne auxdits sieurs administrateurs A l'effet de passer cesdites presentes ;
A ce faire est intervenu haaut et puissant seigneur Messire
Jean-Baptiste Colbert, chevalier,- marquis de Torcy, Croissy,
Sabl6 et Bois Dauphin, Conseiller du Roy en tous ses consells et de la Rtgence, ministre d'Etat, commandeur des
ordres de Sa Majest6, grand maistre et surintendant gn6-n
ral des Postes, Courriers et Relais- de France, demeurant
en son hostel, rue de Bourbon,,paroisse Saint-Sulpice ; lequel comme seigneur de Sable, et ancien fondateur dudit
hospital a approuv6 ces presentes.
Car ainsy a este convenu et accord6 entre les partyes qui
ont. esleu leurs domiciles, A savoir lesdites soeurs sup6rieure et officiares en leur principale maison, et ledit sieur
Bouret audit nom, audit hospital de Sable, aux quels lieux,
nonbstant... promettant, chacun en droit soy, renoncans.
Fait et passd & Paris sqavoir & I~gard desdites soeurs
offici6res en leurdite principalle maison, dudit sieur Bonnet en la maison de Saint-Lazare, et dudit seigneur de
Torcy, et sieur Bourret en I'h6tel dudit seigneur de Torcy,
I'an mil sept cent dix huit, le vingt quatre dAcembre avant
midy et ont. sign6 la minutte des presentes demeur6e &
Gaschier notaire.
En suit la teneur de ladite procuration estant au has du
projet du contract cy-devant :
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Par devant nous, Rent Riffault, notaire royal au Maine
demeurant en la ville de Sable, furent presents establis
et soumis M. Pierre Duvivier, Conseiller du Roy, et son
procureur au siege du grenier A sel, et avocat fiscal au
Baillage dudit Sable, et M. Frangois-Louis de CourceUes,
docteur en medecine, deemeurant en cette ville paroisse Nostre-Dame, administrateurs en charge de I'hospital dudit Sabid, au nom et comme procureurs de la communauth des
habitants dudit lieu, suivant le pouvoir special A eux donne par 'assemblee generalle le jour d'hier tenue audit
sur le Registre des delihospital dont l'acte a estd rddigt
berations d'iceluy, lesquels esdits noms et qualitez ont fait
et constitud leur procureur 'gdndral et special, M. Estienne
Bouret, bourgeois de.Parls y demeurant rue de Gaillon paroisse Saint-Roch, auquel afin d'establir audit hospital les
scours de la Charit6 et d'avoir presentement trois flUes de
leur communaute pour gouverner les pauvres malades de
la meilleure Ipaniere qu'ils le puissent estre et & leur plus
grand soulagement, ils donnent pouvoir special de passer
contrat avec lesdites sceurs pour leur dtablissement audit
hospital aux obligations respectives contenues au projet
d'acte cy-dessus et des autres parties, et & 1'execution
qui sera receu devant notaire
des conditions dudit traitu
conformement audit projet, y obliger, comme lesdits. sieurs
establts font par ces presentes esdits noms, en vertu de
ladite procuration, tous les biens presens et & venir dudit
hospital, et faire en outre par ledit sieur procureur constitu6 tout ce qui sera par luy juge A propos du sujet dudit
trait6, et generalement. Ptomettant agreer tour ce qui sera fait en vertu des presentes, mesme le faire approuver
desdites qualitds desdits habitants, si besoin est. Obligeans...
Faict et passe audit Sable estude de nous notaire en presence de M. Pierre Roullet, contrOleur et Joseph Nail, pra.
ticien, demeurant audit Sable, tesmoins ce jourd'huy cinq
decembre dix sept cent. dix huit, et ont lesdits sieurs establis signe avec nous, ainsy signe Duvivier, De Courcelles.
P. Roullet, J. Nail et R Riffault. Controll6 & Sable le
6 decembre 1718, sign6 Roullet.
Dessous est escrit : Certiffi6 veritable et paraphd suivant
le contract d'etablissement ot ces pr.sentes sent annexees.
Pass6 par devant les notaires soussignez. Ce vingt quatre
dcetmlbre mil sept cent dix huit, slgn6 Bourer avec Foucault et Gaschier.. En l'original de ladite procuration, le
tout demeur6 audit Gaschier notaire.
Foucault,
Gaschier.
En marge : scel• ledit jour. Regu 13 sols.
C. -

laris. - Contrat de fondation
Sabld. - (18 juin 1733).

'une quatw~me sEur' 4

Le dix hult juin mil sept cent trente trois sent comparus
par devant aIe conseillers du Roy notaires & Paris, soussignez sieur Pierre Francois Ellain, bourgeois de Paris y
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demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur, "au nom
et comme procureur de M. Pierre Godier licenci6 es lois.
avocat au baillage de Sable et de M. Louis Davy de la
Havardiere, conseiller du Roy, controlleur au grenier A sel
de la ville de Sabl6, administrateur en charge de I'hospital
dudit Sablb au nom et comme procureurs de la communaute desdits habitans audit lieu. suivant le pouvoir &
eux donn6 pour (sic) l'assemblee'gdnralle du quinze mars dernier tenue audit hospital dont l'acte a 6t6 rddig6 sur le
Registre des Delibrations d'iceluy ainsy qu'il est enonce
en la procuration que lesdits sieurs Godier et Davy de la
Havardiere ont pass6 audit sieur Ellain, speciale A l'effet
des presentes pai
devant Pochard et Riffault notaires
royaux rdsidant en la ville .de Sabl6 le deux du present
mois de juin dont l'original controlle, legalis& et scell4 est
demeuri joint & la minutte,des prdsentes, apres avoir Wet
certiffi veritable et signd dudit sieur Ellain en prdsence
des notaires soussignes d'une part ;
Et honnestes et charitables files Pasques Carlier, supdrieure, Suzanne Plateau, econome, Francoise Bony, depensiere, se portant fort de Marguerite Nicard, assistante
absente, toutes quatre officidres prdsentement en charge de"
la Communaut6 des Filles de la -Charit6, servantes des pauvres malades, demeurantes en leur principalle maison, faubourg Saint-Lazare lez Paris, faisant suivant l'usage ordinaire pour toute ladite Communaut6 et en son nom. assistdes et authorisees a l'effet des prdsentes de messire Jean
Bonnet prestre, supdrieur gdenral de la Congregation de
la Mission Saint-Lazare, et de ladite Conmmunautd, demeui
rant en ladite maison et faubourg SatLt-Lazare- & ce prsent d'autre part ;
Lesquelles sceurs superieure et officires en acceptant les
propositions faites par ledit sieur Ellain conformement A
la procuration qui lui a estd passe, s'obligent pour et an
nom de leur communaut6 d'envoyer et tenir a toujours
dans ledit hospital de Sable une fille de leur communaute
pour faire, avec les trois qui ont dtd etablies dans ledit
hospital par le contract des autres parts pass6 devant Me*
Gaschier et son confrere notaires a Paris, le vingt quatre
decembre mil sept cent dix huit. quatre. filles de ladite communautd, laquelle quatrieme fille demeurera unie aux trois
autres aux memes charges, clauses et conditions stipuldes
par ledit contrat d'6tablissement des autres parts con-

formninent auquel ledit sieur Ellain audit nom- oblige ledit
hospital, les administrateurs diceluy et la communautd des
habitans dudit licu de garder ladite fille et celles qui seront envoydes & sa place dans ledit hospital et de luy
donner par chacun an soixante livres pour s'entretenir
d'habits et menu linge. A l'effet des pr6sentes, ledit sieur
Ellain audit nom affecte et hypotbhque tous les biens pr6sens
et a venir dudit hospital. Car ainsy a et6 convenu et accord6
entre les parties.
Fait et passe A Paris A 1'6gard dudit sieur Bonnet en
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et officibres en leurdite Communaut6, et dudit sieur Ellain
en !'6ude, lesdits jour et an - et ont signe ; la minute des
presentes 6tant ensuite de celle du Contrat d'6tablissement,
dont expedition est des autres parts Le tout demeur6 auxdit
Me Chainpia notaire.
Ensuit la teneur de la procuration.
Par devant les notaires royaux au Maine r4sidans en la
ville de Sabld soussignzz furent presens 6tablis et soumis
M* Pierre Godier, licenti6 ez lois, avocat au Baillage de
Sable, ,et M* Louis Davy de la Havardiere, conseiller du
Roy, controleur au grenier A sel de cette ville, demeurant
ville dudit Sable, paroisse de Notre-Dame, administrateurs
en charge de l'hOpital dudit Sable au nom et comme procureurs de la Communaute des habitants dudit lieu suivant
le pouvoir special a eux donn6 par l'assembl6e gendrale du
quinze mars dernier, tenue audit hospital, dont I'acte a Wet
redig6 sur le Registre des deliberations d'iceluy.
Lesquels esdits noms et qualite ont fait et constitue
leur procureur gnrfral et special M. Pierre-Francois Ellain,
bourgeois de Paris, auquel pour la bonne 6conomie des trois
smurs de la Charite qui servent les pauvres malades dudit
hospital, les biens 4tant augmentez A proportion le nombre
des lits et des pauvres A gouverner, lesdites trois smurs
ne peuvent suffire et est necessaire d'une quatribme ainsy
que le porte la deliberation desdits habitans, cy-dessus datee,
lesdits sieurs administrateurs audit nom donnent pouvoir
audit sieur Procureur par eux constitud de s'adresser aux
sours de la Communaut6 des Filles de la Charite servantes des pauvres malades 6tablies au faubourg Saint-Lazare
A Paris et A Messire Jean Bonnet, prestre, superieur general
de la Congregation de la Maison (sic) Saint-Lazare, et dd la
Communaute desdites Filles de la Charite, et de les requdrir
de vouloir bien s'obliger d'envoyer et tenir A toujours dans
ledit hospital de Sable une quatrieme fille de leur Comn
munaut6 et d'en passer contrat aux memes charges, clauses,
conditions et obligations referres par le contrat fait avec
les trois sours qui sont etablies audit hospital, receu des
notaires au Chatelet de Paris signe Foucault et Gaschier
notaires du vingt-quatre decembre mil sept cent dix-huit a
l'execution des obligations qui seront portbes audit Contrat
y obliger comme lesdits sieurs etablis font par ces presentes esdits nom et en vertu du pouvoir cy-dessus datt6 tous
les biens presens et A venir dudit hospital, et faire-en outre
par ledit sieur Procureur constitue tout ce qui sera -par luy
jugde
propos au sujet dudit traite, et g6ndrallement promettant agreer tout ce qui sera fait en vertu des presentes
meme de le faire approuver ez susdites qualitez des habitans
si besoin est - obligeant etc. Fait et passd audit Sable ez
Etudes ce jourd'hui deuxitnme juin mil sept cent trente trois
et out signe, ainsy signd Hodier Davi de la Havardibre avec
Boshard notaire et Riffault aussy notaires (sic) avec para-
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phes. En marge est 4crit : Controld A Sabl4 le hntt luin 1733
- Recu xir sols - slgn6 Moyrd avec paraphes. Certfi6B v6rltable et signd au droit de l'acte on ces prdsentes sont annex6es. passe devant les notalres & Paris soussignez ce dix
huit juillet (sic) mil sept cent trente trois etant ensulte de
la minute dir contrat d'etabllssement du vingt-quatre d6cembre mil sept cent dix-hutt, sign4 Ellain avec Desmure et
Champia notaires avec paraphes.
En l'original de ladite procuration dflment l1galis4 scelle
et annexe a la minute dudit acte dudit jour dix huit uillet
mil sept cent trente trois dont expedition est des autree
parts, le tout demeure audit Me Champia notaire.
Champia.
Demure
En marge : scelle. Requ 5 sols.
D. - Paris. - Ratification par saeur Nicard, assistante, du
contra du 18 fuin 1733 (22 juillet 1733). - (Parchemin.Archives Nationales s. 6175).
Le vingt deux Juillet audit an mil sept cent trente trols
est comparu par devant les notaires A Paris soussignez
honneste et charitable flle Marguerite Nicard assistante
rune de la Commuiraute desdites-Filles .de la Charite, demeurante en la principale maison de ladite Communaute, laquelle rattifle et aprouve 1'acte cy-devant portant dtablissement d'une quatrieme flle de ladite communautd dans I'hospital de Sabl6 pour Atre ledit acte execute relativement A
1'4tablissement des trois autres filles dans ledit hospital sutvant le contrat des autrms parts. luy ayant 4et fait lecture
du tout, d4clarant en avoir parfaite connaissance.
Est aussi comparu ledit sieur Ellain denorimm audit acte
cy devant. lequel a reprisente I'original controle et l4galise
d'un acte passe devant Pochard et Riffault. notaires en If
ville de'Sable. le cinq (sic) du pr6sent mois par lequel les
administrateurs dudit hospital de Sabl6 et les personnes
composans la Communaut6 des habitans dudit lieu out apronve et rattiffi les contracts et acte des autres parts I'orlla miginal de laquelle rattiffication est demeurd annexde
nute des prdsentes A la requisition dudit sieur Ellain pour
en delivrer expedition, apris qu'il en a dtd fait mention,
sianee desdits notaires et dudit sieur Ellain sur ladite. rattiffication. Dont acte. Fait et passd & Paris en 1'tude lesdits
jour et an et. ont signe, la minute des presentes etant en
suite de celles dt contrat d'dtablissement et acte ensuite dont
expedition est des autres parts, le tout demeurd audit Mattre
Champia notaire.
Ensuit la teneur de ladite rattiffication : Aujourd'hul sont
comparus par devant les notaires royaux au Maine resldens en la ville de Sable soussignez Maitre Pierre Godier,
licentiA ez droits, avocat au Marquisat Pairie de Sabl.e
Me Louis Davy de, la Havardiere, Conseiller du Roy controleur an grenier a sel dudit Sable, et Antoine Rocher
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irarchand, tous demeurans en cette ville de SalWb. administr.ateurs en charge de I'hospital de Sabl4, M* Joseph
Le Pelletier bailly, juge general ordipaire civil et criminei au marquisat dudit Sable, M* Plerre Bellapger, presBellesme,
Maitre Francois
tre, curd de Saint-Martin,
pretre cure de la paroisse Notre-Dame, Maitre Simon Le
Maistre, avocat au Parlement, procureur fiscal audit
Marquisat de Sable. Me Rend Michel Lefebvre. prestre principal du college dudit Sable, les sieurs Pierre liffault, Dupressoir, bourgeois, Jacques Pochard, apoticaire et Charles
Eveillard. chirurgien, tous demeurans . audit Sable, composant la Communaute des habitans dudit lieu, lesquels
aprs avoir leu, veu et examin6 et entendu lire un contrat
passe devant Me Foucault et Gaschier notaires b Paris le
vingt quatre decembre mil sept cent dix huit contenant etablissement de trois flles de la Charit6 en I'hospital de Sable,
les deliberation, procuration et acte de rattiffication concernant ledit contrat. Plus in contrat du dix huit juin mil
sept cent trentre trois receu par M e Champia et son confrere notaires A Paris dont la minute est ensuite de celle
dudit contrat dudit jour vingt quatre decembre mil sept
cent dix huit. La deliberation du cinq mars mil sept cent
trente trois etant au Registre dudit hopital, et procuration
pass4e en consequence pour ledit contrat dudit jour dix
huit juin mil sept cent trente trois contenant etablissement
d'une ouatrieme file de la Charite dans ledit hopital pour
demeurer unie aux trois autre(s) flle(s) de ia CGarite atablie(s) par 10 premier contrat du vingt quatre decempbre mir
sept cent dix huit aux memes charges, clauses et conditions
stipulees audit contrat, conforme6nent auquel, ii doit etre
donn6 A la ladite quatrieme fille soixante livrcs .par an pour
s'entretenir d'habits et menu linge.
Ont lesdits sieurs comparus en leurditte qualite aprouvd
confirme et rattiffid ledit contrat d'6tablissement, dUliberation, procuration et rattifications pour etre lesdits contrats
d'6tablissement gardez et observez a toujours & tout leur
contenu selon leur forme et teneur tant par eux que par
leurs successeurs administrateurs et communautd sous l'obligation de tous les biens presens et i.venir dudit hospital.
Fait et pass6 au Bureau de ladite Charit4 le cinquieme
juillet 'mil sept cent trente trois et out sign6 Le Pelletier,
Bellanger, Bellesme, Le Maistre. Godier, Dayy'de la Havardibre, Pochard, Rochot. Riffault. Dupressoir, Lefebvre,
Eveillard avec Pochard et Riffault notaires royaux avec paraphes et control6 A Sable le seize juillet mil sept cent trente
trois. R(ecu xii slols). Signd J. Moire avec paraphes ; au
dos est Bcrit : sign6 au d6sir de 1'acte passA devant les notaires i Paris soussignez ce vingt deux juillet mil sept cent
trente trois etant en suite de la- minute d'un contrat d'4tablissement du vingt quatre decembre mil sept cent dix hhit,
signd Ellain avec Desmure et Champia notaires, avec paraphes.
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En 1'original de ladite rattiffication dument scellA, Idgalise
et annexe comme dit est audit acte dudit jour vingt deux
juillet mil - sept cent trente trois dont expedition est de
I'autre part. Le tout demeurd audit Me Champia, notaire.
ScellI
R(ecu) 5 s(ols).
Desmure
Champia.
LEURE DE S. VLNCEyr

Louise de Marillac (entre 1635 et 1639).
Voici d'apres l'original, entierement ecrit- de la main sd
Vincent (photo communiqu6e par M. Chalumeau) une Letire
vincentienne que M. Coste n'avait pu retrouver et qu'tl a
cependant publtie (1. 1 p. ,555-556) 4son regret, d'apres I'edilion anterieure de. M. Pamartin. En fait on ne peut relever
id que de tres legeres et insignifiantes erreurs de lecture.
La lettre (22 sur 32 cm., 31 tfgnes) est neanmoins retranscrite, suivant la coutume, ne pereat. Elle est de par aileurs
importante et fort suggestive dans La correspondance t. dtrection de Mademoiselle Legras. Notons d cette occasion que
le P. Hilarion Rebours (ou Reboul), chartreux, cousin germain du mari de Louise de Marillac et profes de la Chartreuse de Paris, etait mort en 1629. Vicaire d la Chartreuse
du Val-Dieu au diocese de Sez. It s'agit ici evidemment d'un
autre M. Rebours.
F. C.
Mademoiselle La gr&ce de nre Seigneur soict avecq vous
pr jAmais.
Je ne peus hier vous faire response pource que je feus
,saign6 ny a ce matin pource que *javois pris mnedacine. Je
.vous diray en peu de.motz touchant le logement de M. vostre
filz, que jestime toutes choses considdrdes de le metre avecq
M. Rebours, sil demeure et ne change de logis, mais sil le .
faict, je ne voy rien. de mieux que M. Cocqueret, la hantise
d'autres Ecl6siastiques luy seroient a difficultd, on inutilles,
le scay que vous avez beaucoup de choses contre ce dernier
et que jay prevites, niantmoingtz voila ma pettsee M. Rebours
ne quittera pas si tost son logis, quand bien il quitteroictý
jouissez de ce temps 1A ; Ion verra puis apres. 11 sera bon
cepeqdant que vous le laissiez revenir a vous, si vous voulex
que la correction que vous luy fistes ces jours passds luy
profitte. Je vous envoie la letfre de Madame Goussaut que
jc viens de recevoir, Mandez moy vos pensdes sur le faict
de vos flles, tant pour ce lieu 1i que pour le pais en Auvergne ; si vous estiez brqve femme, vous \vous fairiez
quitte de vos petitz amusemens et tendretez maternellea,
et vous fortifiriez le corps et 1'esprit en la veiie de tant
doceasions de bien faire, faictes le au nom de Dieu, Mademoiselle, Dieu scaict ce que je vous suis et ce que vous
mestep, et que je suis vre tres humble serviteur
Vincens Depaul.
Je vous prie de me faire responce a ce soir.
(Original c l'H6pital de Tarbes).
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BARCELONE
Le BIENHEUREUX VINCENT DE PAUL
Le 21 aoWt 1729, en La Basilique vaticane, jut cCldbree la
beatification de Vincent de Paul. Le 27 septembre suivant, A
Paris, en La chapelle de Saint-Lazare, s'ouvrit le triduum du
nouveau Bienheureux. A Barcelone (1), la seule maison espagnole d'alors, les 27-28-29 septembre, eurent lieu dgalement
les trois jours de solennitd accoutumde. Pour chacune de
ces reunions lestivales, le Maitre de chapelle de la cathddrale
barcelonaise, Jost Picanol, composa pour le nouveau bienheureux trots cantiques - Latins. Decouverts en La biblothLque episcopale de Barcelone par notre confrere, M. Benito
Paradela, le laborieux archiviste de Madrid, uictime, hAlas !
de la guerre civile espagnole,'ces textes ont ete publies, avec
traduction, dans les Annales espagnoles de 1929, p. 136144.
Occupant quatre feuilles, grand in-quarto, dans La collection Torres Amat, ces louanges vincentiennes de 1729 dotvent prendre place dans le dossiet hymnographique de Vincent de Paul, entrepris dans les Annales de 1937, p. 526-527,
732-754, 777-778 ; Annales, 1940, p. 324-325. It appartient4 d'heureux chercheurs de I'augmenter et de I'enrichir encore ; car
d'autres dlements doivent sommeiller, inconnus et inaccessibles de ci de 14, ddjd imprimes ou manuscrits. - F. C.
Beatificationem
Servi Det
Vincenti a Paulo
Barcinonensis Vlssionis Congregatio
celebrat
lyricis his carmlnlbus
quae
in conceptumn redegit
Reverendus Josephus Picanol
In catledrall barcinonenst Music Magister
Ad celebraLda tantae
festivitatis solemnia
Die quint. quar. et tert. Kalend. Oatobris anno
A nativitate Domini MWICXLXIX
Barctnuon tel tUyporaphfa Maria Meart VWduae-

Le fondateur, le e1gislateur de la Congregation de la Mission
Canticum I
Quis iste caelis qui descendit Angelus
In nube, fortis, fronte cinctus iride,
Librum recludens, solis ore !ulgidus,
Pedum columnis, ponto, terris igneus I
(1) Pour postuler la baUification de Vincent de Paul, outre la
lettre du cardinal Portocarro, acheveque de Tolede, datte de Madrid
10 plai 17m0,' nous armns encore celle de I'archeveque de Valence,
envoyee elle aussi de Madrid le 2S avril 1707.
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Tanta Vincenti, radiante caelo,
Luminum pulchre decorat corona,
Te quibus clamat merito nitentem.
Roma beatum.
I
Iris Vincentius
Pacat in Gallia
Gentes cuni gentibus
Orbem cum patria.

III
Columnis igneis
Acceasa charitas
Urit sermonibus
Terras et maria.

IV

11
Sol qui per omnia
Fertur irradians
Opera perficit
Gioriae gratia.

Librum ad regulas
Recludit fratribus
Quo vitam recipit
Qui librum accipit.

Esca vitalis reticit libellus
Corde dum cunctis avide voratur
Ventre sic fertur cupidis amarus
Dulcis in ore.
Amarus redditur qui venter alitur
Dum ardet aspera intus austeritas
At os afficitur dulce quod pascitur
Dum suavissima doctrina egreditur.
L'teuvre de Vincent en 1'KgUse de Dieu

Canticum II
Gaudete campi Ecclesiae
Dum inter flores Domini
Ut lilium convallium
Purissimum agnoscimus
Virtutibus Vincentium,
Replentem vos odoribus.
Nascitur candens, humilisque crescit
Diligens floret : quibus alta tendens
Galliam mundat, ,cumulatque templum
* Atraque vertit.
Tanta virtus lilio
Germinibus, foliis,
Granulis, ut rapiat
Gallos templum gloriam.
Germinans radix aliis abunde
Liliis, implet populos odore,
Rura desertum; Domini viretum
-lla reducens.
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Inde caelestia tendit ad culmina
Odor virtutibus et usque ad Dominum ;
Qui suis sedibus currbns ad lilia
Inter haec poscitur, tractus odoribus.
Le Saint en Vincent de Paul.
Cantidum IIIn
Elatus virtute ad sydera"
Qui viris praecedit onmibus,
Sese cum eiinaniverit
Christo similatur Domino.
Exinanitur Dominus, dolores
Atque.languores hominum ferendo ;
Sic tulit paenas, alios levando
Noster hie heros.
Christus descendit operans
Hominum. uque ad infima,
Sic infimis Vincentius
Factis fit Christo similis.
Accepit servi Dei ipse formam :
Ille fit s.ervus, referans triumphi
Quod decus Christus retulit, supremo
Laudis honore.
Captiva. ducitur ipsa captivitas,
Dum Christi Domini finitur servitus ;
Capta captivitas, cum liber Dominum
Captivum Domino, ducit Vincentius.
LITANIES DE SAINT VINCENT DE PAUL
En rrance, aux xvile et xvriz siecle, la piet6 des fideles eut
une devotion sp6ciale aux litanies, un des moules liturgiques
de la pribre (Cf. Br6mond, Histoire littraire du sentiment religieux en France t. x, p. 182-20~).
Suivant les principes et les rbgles liturgiques de cette 6poque, ftrue au moins'tout autant que la n6tre, du sens de la
priere eccldsiastique, la piett d'alors tendait A n'employer
que des formules scrupuleusement extraites de l'Ecriture. Le
fait est bien connu. La masse des textes des liturgies ndogallicanes (plusieurs centaines de breviaires, missels,- etc.),
suggestive a plusieurs points de vue' (1), est caracteristique
(1) A les Irf;uenter taut soit peu on constate qu'll y 4 deux siecles de•• plush uri innova.hons auxquelles or est anlnitenu, aprbs
leur avoir fait un grief, sont des lointains precedents que vienoent
rejoirdre de tout recents sunpDl6ents on retouches succeessives A
nos missels actuels. Ainsi, chose notable, les liturgies du dix-haltisme siecle avalent,~ja
un Commun de Souverats Pontifes, aree
pr6eace propre (non celle des ApOtres). etc., etc,
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sous cet aspect. En marge de ces livres officiels, la masse des
livres d'heures, des traductions du Missel (mal vues et tout
d'abord condamnees), la floraison des Offices de devotion, etc.,
tout redit et prouve cet amour et ce sens de la Sainte Ecriture, & laquelle on aimait m4me & renvoyer.
Ainsi. dans cette ligne, la neuvaine et office de saint Vincent (m6ditations) de 1770, donnent deja (elles ont 6t6 rd&litees en 1830), une serie de Litanies scripturaires, tout a cot6
de la Vulgate des litanies vincentiennes que notre piete connalt et recite encore (Senex a puero, etc.). I est interessant
de trouver groupees dans les Annabes ces attestations de la
piet6 de nos Peres, preuves du culte vou6 depuis 200 ans au
bienheureux Vincent de Paul par de multiples generations
de ses enfants. - F. C.
Litanies de saint Vincent de Paul..
Kyrie eleison
Seigneur, ayez pitij de nous.
Christe eleison
Christ, ayez pitie de nous.
Kyrie eleison
Seigneur, ayez pitit de nous
Cirisle, audi nos Christ, ecoutez-nous.
Christe, exaudi nos.
Jesus-Christ, exaucez-nous.
Pater de caelis Deus
Dieu le Pere du haut du ciel oi vous
regnez.
Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis
Dieu le Fils
redempteur. du monde, ayez pitid de nous.
Spiritus sancle Deus
Dieu le Saint Esprit,
Sancta Trinitas unus Deus Trinite sainte qui etes un seul Dieu
Sancta Maria regina sanctorum omnium,
Sainte Marie, Reine de tous les saints,
Saint Vincent de Paul,
Sancte Vincenti a Paulo
L - S. V. qui al infantia Deum timuisti et abstinuisti ab
omni peccato (Tob. (). S. V. qui des vos plus tendres
anndes avez craint le Seigneur At vous etes abstenu
de tout peche.
2. - S. V. imitator Apostolorum et Domini (I Thess. I.). S. V.
parfait imitateur des ApOtres et du Seigneur.
3. - S. V. fidelis minister in Domino (Ephes. 6). S. V. fldele
ministre du Seigneur.
4. - S. V. qui sacerdos juxta cor et animam ejus (I Reg. 2).
S. V. pr6tre selon 1'ame et le comur de Dieu.
5. - S. V. qui in mandalis ejus raxime assiduus fuisti (Eccl.'
7.) S. V. qui avez sang cesse medite sa sainte loi.
6. - S. V. gloria Christi et Ecclesiae (2 Cor. 8). S. V. la gloire
de Jesus-Christ et de son Eglise.
7. - S. V. qui omnem mansuetudinem ostendisti ad omnes
homines (Tit. 3). S. V. qul avei temoign6 toute la,
douceur possible a l'egard de totls les hommes.
8. - S. V. qui fornta gregis factus es ex animo (1 Pet. 5).
S. V. qui vous tes appliqu6 de tout votre cceur a etre
le modele du troupeau.
V.
9. - $. V. tanquam rupes in saeculi fluctibus immote.
qui comme,.un rocher 6tes toujours demeur6 ferme
dans la mer orageuse du monde.
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11. 12. 43. 14. 15. -

16. 17. -

18. -

19. 20. -

21. -

22. -

23. 24. 25. 26. -

amator et popui Israel (2 Mach. 15). S. V.

le veritable ami de ses Ireres et du peuple d'lsraML.
S .V. ui in omni virtute Deum dileeasti (Eccl. 7).
S. V. qui avez aume iieu de luutes vos forces.
S. V. howito d •esin virtute (Eccli. 4).
S. V. homme vraiment riche en vertu.
S. V. qui ambulasti in onmi thumilatae et patientia
(Ephes. 4). S. V. qui avez pratiqu6 en toute chose l'humilite et la patience.
S. V. qui viior nuamquam non factus es (2 Reg. 6). S. V.
qui vous etes abaLsse et humini6 en touae rencontre.
S. V. qut mortificationem Jesu in to jfugiler corpore
portasli (2 Cor. 4). S. V. qui avez contnuellement
port6 en votre corps la mort de Jesus par vos soutfrances et vos mortifcations.
S. V. qui in vptivitate positus viam veritatis non deseruisi (Tob. 1). S. V. qui dans la captivit6 mmee
n'avez pas abandonnu la voie de verit6.
S. V. quti adeptus gratiamz in conspectu heri tui ipsum
Christo lucrifectti (Tob. 5). S. V. quip ayant trouv6
grace devant celui qui vous tenait dans ses ters
I'avez gagn6 & Jesus-Christ.
S. V. qui vinctorum mieninisti tanquam simut vinclus
(Haeb. 13). S. V. qui avez etd sensible aux maux des
esclaves comme si vous etiez vous-meme esclave
avec eux.
S. V. ab iafntia misericors (Job. 31). S. V. qui des
l'enaance avez et6 plein de compassion et de minsI
ricorde.
S. V. qui puerulus dividebas unicuique egenti prout
poteras de faculatibus tuis (Tob. 1). S. V. qui n'btant
encore qu'uW enfant montriez tant de charit6 envers
les pauvres.
S. V. qui non solum Evangelium Dei sed etiam animam
tuam cupide votebas tradere (2 Thes. 8). S. V. qui
. desiriez donner non seulement la connaissance de
I'Evangile, mais votre propre vie.
S. V. qui benelicentiae et communionis numquam oblUtus es (Haeb. 13). S. V. qui n'avez jamais manqutde
faire la charit4 et .de faire part de vos bi~ns aux
autres.
S. V. qui tribulationem patientibus sub•niistrasti
(1 Tim. 5). S. V. dont les affliggs oat ressent la tendresse.
S. V. qut non quaeristi quae tua sunt sed quae Jesu
Chriti (PhiL 2). . V. qui n'avez point cherch6 vos
int6rets mais ceux de Jesus-Christ.
S. V. juste ex /ide vivens (Heb. 10). S. V. le juste par
excellence qui vit de la foL
S. V. qui non secundum carnem sed ex fide vlristi
(Heb. 10). S. V. qu, n'avez pas v6cu de la vie des
sens mais de la vie de la loL
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27. - S. V. qut sperasti semper in Deo tuo (Os6e. 12). S. V.
S qui avez toujours espere en Dieu.
28. - S. V. qui non ibi sed ei vixist qui pro omnaba; mortuus est (Cor. 2). S. V. qui n'avez pas v6cu pot r vous
meme mais pour celui qui est mort pour nouu Lous.
29. - S. V. qui nihil lecisti in alteram partemr decinundo
(1 Tim. 5). S. V. qui n'avez jamais agi par des voies
humaines et charneles.
30. - S. V. cujus Laus est per omnes eecclesias (2 Cor. 8). S. V.
dont toutes ies Eglises reverent la memoire.
31.S. V. Vir simplex, rectus ac timens Deum (Ja). 2).
S. V. qui avez ete veritablement simple, droit et cralgnant Dieu.
32. - S. V. qui in simplicitate cordis et sinceritale Dei conversalus es in hoc mundo (2 Cor. 1). S. V.. qui vous
etes conduit dans ce monde en toute simpliit6 et
dans la sinc6rite de Dieu.
33. - S. F. qut incontaminatum te in negotiis ezxhbussti
(2 Cor. 7). S. V. qui dans toutes lea aflaires vous
etes toujours montre irreprochable.
34. - S. V. qui omne opus bonum subsecutuS es (1 Tim. 5).
S. V. qui n'avez laiss4 6chapper aucune occasion de
I
faire le bien.
35, - S. V. Christi vitae et irtutum imitator assidue. S. V.
qui avez et6 le parfait imitateur de la vie a!t des
vertus de J.-C..
36.. - S. V quin
linem usque uisti lidelis. S. V. qiu jus
qu'ala fin avez persev6r6 dans le bien.
37. - S. V. qui oculus fuisti eaeco et pes claudo (Jot. 29).
S. V. qui avez iB 1'oeil de l'aveugle et le pied du
boiteux.
38. - S. V. qut pater fuistf pauperum (Job 29). S. V. en qui
les pauvres ont toujours trouvA un pere.
39. - S. V. qui ordinastl domum in ministerium illorum
(1 Cor. 15). S. V. qui avez form6 une assemblee de
S . pieuses dames consacrees & leur service.
40. - S. V. qut periclitantes liberasti virgines et pupillum. cui
non erat adjutor (Job 29). S. V. qui avez delivre de
la chute taut de vierges chrdtiennes, et de la mort
tant d'orphelins abandonnes.
41. - S. V. gut in fame innumeros eruisti de morte (Job 6).
S. V. qui dans la famine avez sauv6 la vie 0. un
nombre infini de personnes.
42. - S. V. vir misericordiae cujus pietates non defu runt
(Eccli. 4). S. V. homme de charitd et de mis6i(orde
dont les oeuvres de pietd subsisteront , jamais.
43. - S. V. qui zetatus es Sion zelo magno (Zach. 8). &. V.
qui ave brdlI de zltb pour la gloire de Dieu et de
son Eglise.
44. - S. V. qui ad ejus unitatfm sermandam a Deo fuisti
solicitus (Ephes. 4). S. V. qui avez Aet si attentif 4
en conserver l'unit6.
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S. V. qui a domino messis obtinuisti operarios pro
messe sua (Luc 10). S. V. qul avez obtenu du mattre
de la moisson des ouvriers capables d'y Iravailler'
S. V. qui misisti eos ante faciem tuamr praedicare per
castella (Luc 9 et 10). S. V. qui les avez envoy6s de
village en village precher le royaume de Dieu.
S. V. qui tot idoneos facisti novi lestamenti mini~ros
taut de saints minis(2 Cor. 3). S. V. qui avez formi
tres de la nouvelle alliance.
S. V. cujus collatIonibus et piis exercitationibus tot
steterunt sacerdotes in officio (2 Paral. 35). S. V. qui
par vos conferences et les retraites avez soutenl tant
d'Ecclesiastiquesdans leur devoir.
S. V. qui pauperibus evangelizare sicut Christus missus
es (Luc 4). S. V. qui avez ete appele coinae Jesus.
Christ pour annoncer 1'Evangile aux pauvres.
S. V. qui laborasti sicut bonus miles ChristL (2 Tim. 2j
S. V. qui avez travaille comme un hon soldat de
SJesus Christ.
S. V. qat regabus auditam fecisti sapientiam quam
ederat Deus in corde tuo (2 Paral. 9.). S. V. qui dans
le Conseil des Princes avez tait admirer la sagesse
que Dieu avait rdpandue dans votre cour.

46. 47. 4A. -

49. S50. 1. -

52. -

S. V. qui sacras Deo virgines deduxisli per vias rectas

(Sap. 10). S. V. qui avez conduit dans la voie de la
justice et de la saintete les religieuses de plusieurs.
communautes.
53.- S. V. qui gloriose cursum consummasti (2 Tim. 4).
S. V. qui avez si glorieusement couru et achev6 votre
carriere.
54. - S. V. qui vicisti malignum (1 Joan.). S. V. vainqueur
de l'ennemi du salut.
55. - S. V. gqu accepisti coronam vitae (2 Apoc. 10). S. V.
S dont le Seigneur a couronnd les vertus.

56. -

S. V. civis sanctorum (Ephes. 2.): S. V. citoyen des,
saints.
57. V. amice sponsi (Joan. 3). S. V. ami de 1'poux.
58. - S. V. protector noster W£sal. 83). S.V. notre puissant
protecqeur.
Agnus Dei qui tolis peccata mundi, parce nobis Domine.
Agneau de Dieu qui effacez les pechbs du monde, pardonnez-nous.
Agnus Dei qut tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agneau de Dieu qui effacez les pech6s du monde ; exadcez-nous.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agneau de Dieu qui elfacez leS_ pechis du monde, ayez
pitiW de nous.
Ora pro nobis beate Vincenti.
Saint Vincent priez pour nans.
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Ut digni efficiamur promissionnibus Christi.
AfAn que nous nous rendions dignes des promesses de
Jesus-Christ.
Oremus Deus qui ad evangelizandum pauperibus, derelictorum, infirmorumque mnserias sublevandas et ecclesiastict
ardinis decorem promovendum. filii tui spirilum in apostolica
beali Vincentii a Paulo charitate et humilUate suscitasti,
ejus nobts intercessione concede ut a peccatorum miseriis
sublevati eadem tibi semper charitate et humilitale placeanus,
yer Christum Dominum nostrum. Amen.
Oraison. O Dieu qui pour faire annoncer 1'Evangile aux
pauvres, soulager les mis&res de ceux qui sont abandonnbs on malades, et augmenter 1'lhoneur de l'6tat eccldsiastique, avez fait eclater 1'esprit de votre Fils dans l'humilite et la charit6 apostolique du bienheureux Vincent de
Paul, accordez-nous que ddlivrds par son intercession des
miseres de nos pdches nous vous soyons agrdables par la
meme charite et la meme humilite, c'est ce qup nous vous
demtuldons par Jesus Christ notic Seigneur. .?hsi-soit-il
AFFICHE-PROGRAMME DE LA SAINT-VINCENT DE 1742
De la fete de S. Vincent de Paul. A Paris, en 1742, une affiche-programme, nous a Wetconserv6e. Mesurant 38 sur 50 cm.'
elle se trouve aux Archives NatiOnales <U. 395) dans les registres de Jean-Baptiste Delisle, greflier au Parlement de Paris.
Cet homme de loi fit relier une de ses collections de factums
arrets, nouvelles du temps, etc., avec quantit6 de pieces mAnuscrites. Dans cette masse d'imprimes se trouve notre
affiche. Une note de Delisle. nus apprend qu'elle fut appos~e
au Palais de Justice, le samedi 14 juillet 1742. et fut par lui
decollie. et collectionnde.' On sailt que la Bulle de canonisation
de S. Vincent pour ses ardents paragraphes rqlatifs au jan-'
"snisme, fut e1galement supprimee et proscrite par le Parlement le 4 janvier 1738. Le 22 janvier suivant, vingt cures de
Paris, protesterent semblablement. Le Roi, dans sa politique
d'opposition avec'ses gens tenant sa cour de Parlement, cassa
.cette decision du Parlement de Paris qui recidiva par des
' Remontrances, lues A Versailles, en presence du Roi le 29 juin
1738. On comprend des lors l'interet que presentait une fete
de S. Vincent pour notre Parlementaire qui d'ailleurs etait
et se montre, dans ses notes, un fervent pratiquant de la
F. C.
paroisse Saint-Sulpice.
La Feste de Saint Vincent de Paul, Instituteur de la Congrdgation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charite. On 'c"lbrera jeudy prochain, dix neuvieme jour de
juillet 1742 dans I'Eglise de S. Lazare, la fete de Saint Vincent
de Paul. La grand'messe, 4ui sera cbldbree par Son Exe. Monseigneur le Nonce du Pape, commencera a neuf heures. On
chantera les Vdpres 4 deux. heures, apres lesquelles Monsieur
I'abbt de Ronzter, prononcera le Pandgyrique du Saint. Ensuite le Salut. avec la Benddiction du S. Sacrement. II 71aura
indulgence pleniere.
Permt d'imprimer et d'afficher : Marville. De I'Imprimerie
rue SaintJacques,
de la Veune ?ergi,
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N.-B. - Le nonce des ann6es 1739-1743 fut Marcel Crescenzl,
archevfque titulaire de Nazianze. Nd & Rome le 20 octobre
1694, 11 devait mourir archevdque de Ferrare, le 24 aoQt 1768
Battandier. Annuaire pontifical calholique.
On trouve aux Arch. Nat. (U. 392), en imprimd de 4 pages :
Ordre et la marche qui doivent s'observer d L'entrie de Monseigneur Crescenty (sic), nonce du Pape, le dimanche 4 juin,
jour de son entree 4 Paris.
LETTRES ET DOCUMENTS
publies dans Annales depuis 1'rdition Pierre Coste.
(Suppldment & l'Index insdrd dans Annales 1937, p. 24-237).
25 mai 1580. - Acte de bapteme de Philippe-Emmanuel de
Gondl (Annales 1940 p. 274).
14 mai 1610. - S. Vincent prend & bail l'abbaye de SaintLdonard-de-Chaumes (Annales 1941 p. 260-263).
28 mai 10V. - St. Vincent en diffdrends avec Mgr Paul
Hurault de I'H6pital au sujet de l'abbaye de St-Ldonard-dreChaumes : 3 actes notarids du meme jour. (Annales 194
p. 262-265).
4 "6vrier 1613. - Contrat de mariage de Antoine Le Gras
et de Louise de Marillac (Annales 1941 p. 75-78).
5 f6vrier 1613. - Bapteme de Rend Almdras & Saint-Gervats
et mariage de Louise de Marillac (Annales 194 p. 102-103).
25 fdvrier 1619. - Testament de Madame de Gondi (Annales
1933 p. 72-80).
22 juin 1623. - DIcret de Sdbastien Zamet, dvdque de Langres : Union du prieurd de Grossesauve & l'Oratoire (Annates
1941 p. 266-268).
7 fdvrier 1624. - S. Vincent et le prieur6 de Grossesauve.
/Procuration pour prise de possession (Annales 1941 p. 269-270).
2 mars 1624. - Procuration de Vincent de Paul a Antoine
Portail et Blaise Fdron pour prendre possesssion du Coll4ge
des Bons Enfants (Annales 1940 p. 458-459).
6 mars 1624. - Proces verbal de prise de possession du
College des Bons Enfants (principalitd et chapelle) par
M. Antoine Portail (Annales 1940 p. 459460).
9 octobre 1624. - Proces-verbal de visite : paroisse de
Clichy-la-Garenne (Annales 1929 p. 729730).
17 avril 1625. - Contrat de fondation de la Congregation
de la Mission (Annales 1925 p. 654-61 ; Cf. Coste tome xII
p. 197-202).
Aprds 23 juin 1625. - Lettre de consolation & la marquise
de Maignelay sur le deces de Madame de Gondi par A. Dubois
(Annales 1933 p. 67-70).
3 et 9 d6cembre 1625. - Mort et enterrement, B Paris, de
Mgr Guy Hurault de 1'H6pital, archevtque de Aix (Annales
1941 p. 257-258).
20 juillet 1626. - Union du College des Bons Enfants & la
Mission (Annates 1940 p. 460-46 ; Cf Coste tome xir, p. 20-213
Acte du 8 juin 1627).

- 569g Janvier 1632. - Requ6te de M. Vincent & la Congregation
des Evoques et Reguliers- (Annales 1941 p. 27-30 et 1926
p. 140-144).
Fdvrier-avrl 1632. - Approbation de la Congregation de
la Mission (Annales 1926, p. 139-144, 1933, p. 255 ; 1941, p. 27-30)
1632. - DBdicace & M. Vincent du Bon Laboureur de Richard
Dpgnon (Annales 1941 p. 27-279).
12 janvier 1633. - Bulle Salvatoris nostri : traduction Irangaise (Annales 1941 p. 32-40).
23 mai 1633. - Adrien Lebon et Vincent de Paul, seigneurs
de la foire de Saint-Lazare (Annales 1939 p. 414-415).
21 octobre 1634. - Pouvoirs accordds par Mgr Sourdis, archeveque de Bordeaux, A MM. Jean de la Salle et Joseph
Brunet (Annales 1941 p. 41-43).
1635-1639. - Lettre de S. Vincent & Louise de Marillac
(Coste I, 555) (Annales 1942 p. 559).
22 avril 1638. - Alain de Solminihac et le seminaire de
Cahors (Annales 1939 p. 415416).
16 fevrier, 7 et 27 septembre 1639. - Testament de Madame
Goussault, nee Genevibve Fayet (Annales 1933 p. 670678).
1 fIvrier 1646. - Acte d'etablissement des Filles de la
Charite B Angers (Annales 1940 p. 99-101).
7 d6cembre 1642. - Contrat de fondation de Lufon (Annales
1938 p. 611-614).
6 septembre 1642. - Lettre de S1 Vincent B M. Chiroye
(Annales 1938 p. 605607).
1641-1643. - Eloges de la Congregation de la Mission par
Mgr Jean-Pierre Camus, 6veque de Belley (Annales 1941
p. 61-63).
7 juin 1644. - Certificat de St. Vincent : restitution du
corps du Mar6chal-de Gudbriant (Annales 1935, p. 574-575).
15 octobre 1644. - Lettre de St Vincent A M. Portail
(Annales 1941 p. 272-273).
,.6 d6cembre 1644. - Requete de Mgr Anne de Murviel,
dveque de Montauban, transmise au Roi par Messire Vincent de Paul (Annales 1940 p. 463).
1646. - Dedicace & M. Vincent d'un ouvrage de Charles
Aubert (Annales 1941 p. 273-274).
13 aoft 1646. - Extrait de lettre de Louise de Marillac
A M. Portail (Annales 1940 p. 128).
18" octobre 1646. - Lettre de S. Vincent a M. Antoine
Portall (Annales 1937 p. 729-731).
Fin 1646. - Projet de Lettres patenteg pour 1'approbation
des Filles de la Charitd (Annales 1940 p. 466-469).
2 avril 1647. - La marquise de Vieuville contre S. Vincent
de Paul (Annales 1939 p. 416-418).
Fin 1648. - Louise de Serillac, dominicaine de Proulian,
se plaint contre les lenteurs du sieur Vincent (4nnates 1940
p. 46-466).
29 decembre 1650. - Lettre de Saint Vincent B Claude
Dufour (Annales 1939 p. 194).
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26 f6vrier 1652. - Lettre de Lambert aux Couteaux (Annales
1938 p. 823-824).
23 mars 1652. - Saint Vihcent officiant le jeudi saint
(.4nnales 1938 p. 476).
1633-1654. - Fragment du dossier d'Anne de Murviel, eveque
de Montauban : ses diff4rends. (Annales 1940 p. 463-464).
10 juin 1655. - Lettre de Mademoiselle de Pollalion au
Pape M4exandre VII (Annales 1939 p. 338).
22 octobre 1655. - Lettre de Mademoiselle de Pollalion
au cardinal Julio Sachetti, archeveque de Fano (Annales
1939 p. 338-339).
22 octobre 1655. - Inventaire fait, A Nantes, des bagages
de MM. Dufour, Belleville et Prevost partant pour Madagascar (Annales 1939 p. 191-193).
Juillet 1656. - Lettre de Claude Dufour aux Pretres de
la Congregation de la Mission (Annales 1939 p. 194-200).
23 juin 1657. - Lettre de M. Gilbert Cuissot a M. Antoine
Portail (Annales 1940 p. 367-369).
13 septembre 1658. - Presentation par Saint Vincent de
M. Desdames comme cur6 de Sainte-Croix, A Varsovie (Annales 1940 p. 73).
I" octobre 1660. - Mort de Saint yincent signalbe par le
Nonce de Paris. Caelio Piccolomini (Annales 1938 p. 59).
1580-1662. Notice de Philippe-Emmanuel de Gondi par le
P. Bicais (Annales 1940 p. 274-287).
Ie" aoQt 1672. - Fondation d'une maison de la Congregation de la Mission A Langres par Mgr de Simiane de Gordes.
eveque de Langres (Enregistrement au Parlement le 29
aout 1672) (Annkales 1941 p. 270-271).
30 juillet 1675. - -Memoire de soeur Mathurine. Gu6rin sur
I'Hopital d'Angers (ATnnales, 1940, p. 1011-09).
. 9.aott 1679. - Donation de Mgr Abelly aux Pretres de la
Mission (Annales 1937 p. 504-505),
21 mars 1680. - Donation de Pantin par Mgr Abelly (Annales 1939 p. 349-350).
26 juillet 1685. - Circulaire de la Mere Mathurine Guerin :
concession .de la cornette (Annales 1940 p. 128).
ACTES DU SAINT SIEGE
]RECTION DU VICARIAT

APOSTOLIQUE OE SOERABAIA

Praefectura Apostolica de Soerabaia in Vicariatum Apostolicum erigitur.
" Pius Episcopus Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam.
Magno cum gaudio accepimus in Praefectura apostolica
de Soerabaia, in insula Java, quae a tel. rec. Pio Papa undecimo, decesssore nostro, die quintadecima februarii mensis,
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anno millesimo nongentesimo vigesimo octavo erecta est
et sodalium curis Congregationis Missionis concredita, chris*
ti fldelium nuinerus et missionalia opera pustremis hisce
annis tantum fecisse incrementum tantamque ampliorum in
dies fructuum ex arduo agro illo spem facere, ut digna vjdeatur, quae in maiorem dignitatis gradum provehatui. De
venerabilium itaque fratrum nostrorum S. R. E. CardInalium spcrae Congregationi de Propaganda Fide praepositorum consilio, accedente quoque consensu venerabilis fratris
laannis Panico. archiepiscopi titularis lustinianensis et Delegati Apostolici Australasiae, omnibus mature perpensis ac
suppleto, qt(atenus opu" sit, quorum intersit vel eorum qui
sua interesse praesumant consensu, cefta scientia ac de
apostolicae nostrae potestatis plenitudine, harum litterarum
vi, Apostolicam quam supra diximus Praelecturam de Soerabaia in Vicariatum Apostolicum, iisdem servaiis tinibus
evehimus et constituimus, eumque de Soerabaia, seu Surabaiensem appellari, iubemus, et concreditum praefatae Congregationi Missionis manere volumus, ad Nostram tamen et Sedis apostolicae ebneplacitum. Huic igitur novo Vicariatui apostolico de Soerabaia seu Surabaiensi eiusque pro tempore Vicariis apostolicis omnia tribuimus iura, privilegia, honores et potestates, quibus ceteri per orbem Vicariatus apostolici eornmque Pracsules iure commiuni fruuntur et gaudent, eosque
iisdem pariter adstringimus oneribus et obligationibus, quibus ceteri adstringuntur. Quae omnia, uti supra disposita et
constituta, rata ac valida esse volumus et iubemus, contra
riis quibuslibet minime obstantibus. Harum-vero litterarum
transumptis aut excerptis, etiam impressis, manu tamnen alicuius Notarii publici suscriptis, et viri in ecclesiastica digni-.
tate vel officio constituti sigillo munitis, eamdem prorsus rolumus haberi fldem, quae hisce litteris haberetur, si ipsaemet
exhibitae vel ostensae forent. Nemini autem hanc paginam
evectionis, constitutionis, commissionis, concessionis, statuti
et voluntati nostrae infringere vel ei contraire liceat. Si quis
vero id, ausu temerario, attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum apostolorum Petri et
Pauli sE noverit incursutum.
Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo
nongentesimo quadragesimo primo, die sexta decima octobris mensis, Pontificatus nostri anno tertio.
Aloisius, Card. MAGLIONE, a Secretis Status.
P. Card. FUMAsosI BIo.NI, S. C. de' Propaganda
Fide Praef.
Ioseph WILPERT, Decanus Collegii Proton. Apost.
Arthurus MAzzoI, Proton. Apost.
Loco + Plumbi.
Reg. in Cane. Ap., vol. LXV, n. 51. -

Al. Trussardi.

Acta apostolicae sedis, 1942, p. 187-188.
N.-B. - Le 16 octobre 1941, Mgr Michel Verhoeks, d6ej Prdlet apostolique de Soerabaia, en a eta fait Vicaire apostoli-
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que et nomm6 Eveque titulaire d'EletheropoUi en Pales*tine. Acta apostolicae sedis, 1941. p. 10O.
b) Le m6me jour, 16 octobre 1941, les Prefectures apostoliques de Bandoeng, Poerwokerto et Soerabala, situ6es en
'ile de Java, ont 6t6 erigees en Vicariats apostoliques.
" c) La Prefecture - comme'le Vicariat - apostolique de
Soerabaia comprend les districts de Soerabaia, Keridi, Rembang et Madioen.
Pouvoirs de la Sacrde Penitencerte, dont 11 est question
dans les Annales 1940, page 209, ont 6tW prorogds le 9 fevrier
1943 ad triennum. M. Robert, Vicaire general, renouvelle la
concession de ddlegation dont 11 est question ibidem.
Le 6 mars 193 ad quinquennium, la Sacree Congregation du
Concile a proroge (1196-43) le Rescrit qui concede la faculte
d'accomplir le devoir pascal an cours d'une mission. Voir le
texte dans Annales de la Congregation de la Mission 1938, p.
630431.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
A. SARDA, C. M. - L'Evangile. Analyses. Chronologte. Un
peu de lumitre sur la question synoptique. - Petit in-8, 232
pages, Buenos-Aires, 1938 (30 fr., Paris, A la procure).
A Buenos-Aires, M. Sarda a Iait imprimer en franGais un

volume assei snggulier sur les saints Evangiles. Ce livre est,
d'apr6s I'auteur lui-meme, une suite de tableaux representant chacun une scene dvangdlique avec ses pieces et leur
age.ncemeut, de mani-re qu'un coup d'eil suffise pour en
embrasser 1'ensemble. -Notre confrere ne nous donne pas le
texte du saint Evangile, mais il le suppose connu, de tells
surte que son livre, dit-il, ne pourra Otre vraiment utile qu'&
ceux qui lisent le texte sacrd. Et le principal avantage que
l'on retirera de son livre doit consister, d'apres M. Sarda,
i conserver dans sa memoire les textes e'aagifqqes. Graver le passage dans la m6moire en tongant le coloris, tel
est le but qu'il s'est assign6. 1 nous avertit que sa nous
rencontrons dans son livre quelque trait qui d6tonne sur. le
sdrieux du fond, nous saurons l'excuser.
L'ouvrage se divise en 2 parties. Dgns la premiere (p. 755), 1'auteur a dtu examiner pour son compte la chronologie
Avangelique et il croit avoir mis la main sur quelques textes qui permettent de faire avancer la question (d'un pas,
dit-il). II pense qu'avec lea faits contenus dans les evangiles, on peut former une chaine suivie ot chaque 6v6nement
ait une place sire et definitive. Ce travail pent etre utile,
mais 11 ne s'impose pas. D'ailleurs, il ne concerne que les
trois ans du ministere public de Jesus et I'auteur se garde
bien de suppl6er au silence de nos saints livres sur les trente annoes de la vie du Sauveur & Nazareth. Ctte intention
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de distribuer les divers faits du ministre de Jdsus, jour par
jour, et de reduire la vie de Jesus a un journal de route est
ngenieuse. L'auteur a du merite de I'avoir tent&.
La deuxieme partie (p. 57-230) est consacree A analyser
sommairenent le texte sacre. L'auteur le presente en tableaux et a soin de. souligner les details qui risqueraient
de passer inapergus. Nous ne le suivrons pas dans son analyse, souvent tres arbitraie.
L'ouvrage, ecrit en trangais, a Wtdimprim6 dans un pays
espagnol ; malgrd cela, les fautes d'impression sont peu
nombreuses et le livre se presente bien. - Emile NEVEUT.
Theobald IALAvE. - Le deuxidme voyage de Theophraste
d Lilliput,- 1942, 136 pages. - Theobald ALA.VE : Le Troisieme voyage de ThAophrasle d Liliput. Croquis pddagogiques,
1942, 158 pages.
2 voluime, chez 1'auteur, A Saint-Vincent de Paul, Landes.
Selections de notations cueillies et retouches A Lilliput,
celle vaste province de 500 colteges de jeunes garcons, ces tableautins pourleches debordent d'observations acerees sur le
petit peuple et les grands ; elles suintent nettement I'&cre
desir et l'ipre plaisir d'etre utiles et reconlortantes. Les suggestions et les vues pedagogiques sont prodiguees ici et IA,
insinuees au detour d'un paragraplie, jetees negligemment
au travers d'une incidente. Ces pages demandent des lors A
etre lues lentement et meditdes. Un nom de saveur grecque,
un adjectit acidul6, une allusion au relent de vitriol, prolongent leur tir de barrage sur cette rusre de choi gqui
veut beaucoup d'itlelUigent amour : la formation d'un homme, extraire de I'oauvre divine les etonnantes possibilites
qu'elle contient. Dans cette carriere la scie, le pic et le marteau s'en donnent & lougueur de journee...
En juin 1942, le verdict de I'Academie Irangaise a heureusement couronn6 l'ouvrage d'un prix Monthyon, car dans
ces pages, le style et la pensee chevauchent allegrement de
conserve.t. jusqu'au bout. - F. C.
La Revue d'Hisloire eccUsiastique de Louvain en 1942 sgnale deux ouvrages que, de par les circonstances, nous
n'avons pas encore vus.
Luigi CAsrAGcoLA, C. M. - Missionario martire (Le Bx Perboyre), Rome 1940, xv, 244 p.
Joseph BAE•EMN, C. M. - IL beato Giustino di Jacobis della
Congregaztone deUe Missione, apostolo del'Abissinia, Roma,
1940, xv-271 p.
N.-B. - C'est probablement la traduction italienne de l'ouvrage annonce, Annales, 1939, p. 627.
Henri LUCAnELO. -

I padre det poveri IS. Vincent de Paull

Milan, 1943; 272 pages.
De celte recente vie italienne de S. Vincent de Paul, les Annales reproduisent d titre documentaire Le comple rendu qu'en
Sa donni L'Osservatore romano du 5 aotU 1943. La signeuse

-

574 -

traduction de cette page s'applique d ne pas trahir ta penste
de I'auteur, d ne pas lut faire dire plus qu'it n'a voulu avancer, ce qui demeure l'ideal d'une bonne version.
Pour ce qui est du nom traditionnel de Vincent, vraiment
aucun argument nouveau et raisonnable ne justifie un changement : la graphie Vincent de Paul fail, depuis Abetly, depuis
toujours, partie de Mt physiouomie du genial landais : le Depaul de Ranquines. Quant a t'aventure tunisienne, Iinterprete
de Lucatello est digne d'etre ecoutt : cette attitude devant un
si delicat probleme demeure suggestive . ity a Id un secret... •
F. C.
£

A propos d'une biographie moderne de Saint-Vincent. De-

paul ». -

Que nul ne s'etonne de lire, au seuil meme de cet

article, le veritable nom de Saint Vincent; bien des gens,
entre autres I'auteur de ces lignes, estiment qu'il serait temps
de fixer definitivement certains traits encore flottants de la
figure historique de notre saint, & commencer par son nom
'mdme. Vincent s'appelait Depaul, et, en 1628, les fonctionnaires de la Congregation de la Propagande, italianisant selon
l'usage son nom de famille, le firent bien mieux que de nos
jours : ils le ddnommerent, alors qu'il 6tait encore vivant,
don Vincenzo Di Paolo, et cette traduction peut aller. Quelque
temps apres, nous, Italiens, avons change sans raison aucune
ce singulier en pluriel, et avons mis an a i a la place de
1' oa, sans plus de critere que lorsque nous avons fait le
contraire pour Saint Robert Bellarmini. Erreurs seculaires ?
Soit. Corrigeons-les cependant pour les siecles futurs, s'il est
vrai que 1'Egljse est eternelle.
Cela 1ait done plaisit de lire cette mise au point (nous verc
rons que ce n'est pas la seule) dans le recent volume-d'Henri
Lucatello : a It padre de poveri a (Milan. 1943. 272 pages).
Livre crit avec une clartd dans l'exposition qui resulte de la
clart6 dans la pensee ; oeuvre dont la langue tres simple est
admirable, fruit, meme pour un Florentin, de 1'6tude et de
I'application. Qu'on se rappelle Martini qui n'obtenait le poll
de son style qu'aprbs avoir recopid et corrig6 ses pages une
dizaine de fois.
/
~Mais ce n'est pas A l'auteur de ces lignes de faire ici une
recension litteraire, pour cette raison al molns qu'elle serait
superflue, sachant blen, nous qui lisons ce genre d'ouvrages,
que Lucatello est un des rares. auteurs, et parmi ceux-ci peutetre le meilleur, qui sache encore ecrire la vie d'un saint
avec le souci de la dignith litteraire. 11 y a meme cette fois-ci
une certaine manibre de narrer les faits, de donner un tour
prenant' aux discussions qu'on ne trouve pas dans les ouvrages antdrieurs sur Saint Jean Bosco ou sur Justin de Jacobis.
Certaines pages, pr6cis6ment celles de discussions, ont un
style direct, depouilld et pourtant digne ; elles font vdritablement honneur a qui les a dcrites.
En somme c'est un livre qui, en depit du titre plutot onctueux et egerement fumeux (ce a Padre del povert * est a
'vrai dire une grosse erreur en matiere d'6dition), c'est un
livre, disons-nous, que l'on peut conseiller meme aux amateurs
d'une litterature bien differente de celle-ci, et l'on peut etre
Sassurd de n'entendre pas dire comme cela arrive parfois
ie n'ai pas pu terminer le volume.
Mais, comme on l'a dit plus haul, parler littdrature n'est
pas le metier de celui-qui ecrit la presente recension. 1 faut
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dire cependant par quoi se recommande 1'ouvrag6 et quels
r6sultats precis ont ete atteints par cette biographi. de Saint
Vincent Depaul.
Signalons deux points : le caractere naturel (non encore
transformn
par la grace) du pretre gascon et son aventure
tunisienne : a questions controversees * sur lesquelles Lucatello s'etend longuemer4t dans 1'appendice.
a 11 faut rendre contpte, nous dit-il, de notre maniure d'inlerpriter les fails de la vie de Vincent avant sa rencontre avec
Btrulle, non que cette maniere soil proprement originate,
mais en fail elle differe completement de relle de la majorite
des biographes francais Ct de la totalite des italiens, et se rapproche plutdt de cele de Bremond, de Debougnie et de UeLdier.
Pour nous it est indubitable qu'entre Monsieur Vincent qui
cherchaif a se procurer un bon benefice pour se retirer4 Pouy
et jouir des revenus, et Monsieur Vincent qui abandonne tout
pour les euvres de charitd, iL y a une distance tres nette, au
moins celle de la non-saintetd 4 la saintetd. Le second Vincent
n'.est pas et ne peut pas elre le naturel developpement du premier parce que le premier n'est pas la preparation woique
du second. II y a eu quelque chose qui a prbvoque un changement de direction dans la vie de Vincent; si I'on ne veut pas
prononcer le niot de conversion, qu'on en trouve uq autre, il
reste que certains fails de sa premiere vie ne sont pas pour
lui fort honorables, tandis que les fails de la periode suitante
sont plus qu'honorables, ils sont saints !
Cela n'a rien d'extraordinaire : qu'on se rappelle cet autre
geant de la saintete, Gaetan de Thienne, qui n'eut au debut
d'autre ambition que de faire carriBre dans la Curie, en demcurant un bon pretre et un bon prelat.
11 faut reconnaitre aussi la raison qu'apporte Henri Lucatello lorsqu'il traite de la mystbrieuse captivit6 de Vincent &
Tunis.
Sur cette parenthbse obscure les resultats de 1I critique his-.
torique sont les suivants : trois ccrivains serieux, Grandchamp
(cite dans le texte mais non relev4 dans la bibliogrdphie), le
PNre Debongnie et Redier n'ont pas pu loyalement accueillir
pour veridiqu e e recit de a celte miserable letire qui paste
de la Turquie * (pour reprendre la dbetnition qu'en donne
Saint Vincent). Mais Lucatello, tout en refusant explicitement
de se laisser persuader par la romanesque narration, ne cache
pas que les raisons des negateurs ne le convainquent pas pleinement. a Que deux hommes seuls, dont l'un, d'apres ses
dires ne pouvait souffrir la' mer, atent pu sortir, sans Etre
apercus, d'un repaire fortifit comme etait Tunis. et qui plus
.daient consigides aans
est, an moment oti toutes les galres
les ports par ordre du Sultan parce qu'on prdparait alors une
expedition, que ces deux'hommes aient pu faire 1.000 kilometres ( telle est la distance entre Tunis et les cdtes de Provence),
sur une barque (avec un . petil esquif adit la lettre), sans
rencontrer un vaisseau ennemi, sans dprouver une bourrasque
ni aucun autre accident digne d'etre note, sans descendre 4
terre mime une fois, qu'ils soient arrives ainsi 4 deuz pas de
chez eux, tout cela nous semble bien difficile 4 croie ,; D'autre part, si- tout est rdcit fantaisiste, la raison donne pour
e,.pliquer I'invention n' rien de convaincant. Quelle aute
auratt bien pu commettre Vincent pour atre oblige 4'imaginer
un sembiable rcit pour la cacher ; faute grave au point de
reclamer un tel enchatnement de mensonges de quelqu'wS qui,
pour autant que nous le savons, ne faisait pas profession de
tromper le monde, et en mme e temps faute si Idg"re que per-
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lettres (car it semble bien qu'il en aft derit neuf, encore qu'U
ne nous en reste que deux) racontaitd des parents et des amis
qu'it avait sdjournt deux ans d Tunis, alors qu'en fait it auratt
ete ailleurs, it devenait absolument certain que dans cet adlleurs a personne ne l'aurait vu. Vincent n'a pas vecu dans
un pays inhabit ou d une 4poque prdhistorique, mnais dans
le midi de la France et au xvii' sitcle, des lieuz et un temps
ou il
atait facile, surtout d un juge, commel 4tait l'un des destinataires des lettres, de verifier la r6glith des faits. De Vin-.
-cent d cette epoque on pourra penser ce qu'on voudra, mais
non qu'Ul aft get un sot. El puis, dans quel but ? Si dans ses
lettres it disait en substance : a fai 4td captif deux ans d
Tunis, veuiUlez m'excuser, je n'ai pas d'argent pour payer
mes dettes m la chose se comprendrait, mats dire comme it le
fait : c j'ati di captif deux ans a Tunis; de I'argent, j'en at,
mais je ne paie pas mes dettes parce que cet argent me servira
pour alter regler mes affaires * mieux vaudrait le faire comprendr.e de suite sans s'enfoncer dafts un abtme de menson.
ges.
Et alors? Alors reconnaissons que la parenthese tunistenne
est encore myst6rieuse et peut-atre le restera pour toujours ;
mais la recherche hagiographique a pour veritable fin 1'etude
de la vie sainte et non de la vie purement humaine, 11 faut
done conclure que ies ann6es passees par le pretre Vincent
Depaul avant 1607 ne nous interessent pas du tout. Ce qui
compte c'est ce qui a suivi, la vie de Saint Vincent. Et cette
vie nous la connaissons parfaitement, nous pouvons l'etudier
et chercher A l'imiter dans la mesure de nos forces et avec
la grace de Dieu. Tout le reste n'ayant proprement aucun
lien causal avec le changement de vie de Saint Vincent et .
avec sa charit6, n'est, en dernibre analyse, que a concupiscentia mentis *. Done moins on en sait, mieux cela vaut. Et
puts, usons d'un pen de charite envers ce grand saint de la
charit6 : s'il a refuse de nous renseigner avec precision sur
sa vie pendant ces annees, pourquoi vouloir de force lui en
arracher le secret T
ALFA.
(Osservatore Romano, 5 aott 1943). (Traduction R. Chalumeau).
Claude ROFFAT. - Mattres et modhles d'action catholique :
Saint Paul, saint Francois d'AssisC, saint Vincent de Paul,
Frddertc Ozanam. - Editions Spes, Paris, 1942, 208 p.
Le souct d'action catholique : mettre le Christ partout fat
certes un effort de toujours. Au cours des ages, 'cependaht,
les diverses modalites de cette action pensbrent le Christ en
fonction de leur temps, et l'adaptbrent A chaque gdenration.
Et ces esprits chretiens, novateurs et pr6curseurs, tous fldbles A la tradition, demeurent fort differents d'origine, de
culture et de temperament. Ainsi le present livre choisit
quatre modeles. Saint Paul, au premier sibcle, infuse le levain de I'Evangile dans la pate paienne ; saint Francois
d'Assise, an xm*, imprbgne de religion la vie entiere ; saint
Vincent de Paul, au xviu siecle, enrichit I'ceuvre de 1'Egliss
d'extraordinaires realisations, et Freddric Ozanam, au xx%,
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offre m6me aux apftres de notre temps, a un modble presque achev6 d'action catholique D.
Les pages 111 & 149, consacrees A saint Vincent, montrent
dans sa vie et ses principes d'action non un thbologien,
mais un saint, vivant pleinement son christianisme et le falsant rayonner. Sa generosite, servie par une sagesse hardie
et prudente, est habile & crier un climat d'action catholique :
il suscite, il reglemente, il ddife. Dans les oeuvres de charite, il introduit un 1lement laic, lui laisse sa legitime
autonomie, et lui redit ses principes d'apostolat; de Faction,
oui, certes, mais soutenue par une vie interieure intense,
adaptee au milieu et soumise & 1'autorit6... Saint Vincent de
Paul, mattre et modele d'action catholique : une belle et
pratique conference est ici toute dressbe. Comme iouvrage
tout entier, elle fait honneur au professeur de preuiiere au
Petit Sdminaire Saint-Gildas, A Charlieu (Loire). F. C.
Guillaume DE VAUMAS, professeur au Petit Seminaire de Paris : l.'Eveil missionnaire de la France (d'Henri IV a la /ondation du Seminaire des Missions dtrangTres), Lyon, 12, rue
Sala. 1942, 454 pages,
Approuvee en Sorbonne, le 21 juin 1939, cette these (lj d'his'toire missionnaire a 1etsoutenue A Lyon (12-V-42). Base sur
d'indispensables 6tudes de detail, sur des publica.icLs de
textes, ce consciencieux travail presente F'action mis.somraire de la France, de 1600 & 1664. C'est un courageux effort pour
la saisir dans son ensemble, et s'exergant sur la surface du
monde. Voici les debuts de 'action missionnaire, les terres
du Levant, le Canada, les Antilles et las Cotes d Afrique et
d'Amdrique (4 premiers livres). Le cinquibme livre relate les
progrts de L'idee missionnalre et les Lazartiles (pages 235.00). Successivement passent sous nos yeux trois chapitres :
La diffusion de I'esprit missionnaire ; la Propagande et ses
relations avec les missions franaaises (elle trouve en France
des auxiliaires devou4s, inldpendants de tout patronage et
monopole) ; S. Vincent et les Missions ttrangeres : I'4v4chA
de Babylone, la Barbarie et Madagascar. Le livre VI nous
mene parmi les missions orientales jusqu'en 1663, et le VII*
6voqua la creation des Vicaires apostoliques et la fondatioq
du Seýninaire des Missions 6trangeres (p. 363415).
Ainsi resume, ce livre touche (on le sent) A quantite de
faits et de documents, a nombre de modestes personnages *
nobles vies de missionnaires toujours bien ignores. Ce volume
d6note chez son auteur un clair et m6ritoire travail de aynthbse.
II 6voque un passe et des faits que I'histoire des Missions,
section de l'histoire g6ndrale, se dolt de recueilir : ce qui
explique la dedicace d la memoire de Georges Goyau.
F. C.
(1)La thAse compl6mentaire nous apporte : Lettres et documents
du P. Joseph, concenant te Missions 6trangeres, 188-1638, Lyon 19M2
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Francois Larroque. - Le Vicaire de Vichy pendant la Rdvolution 4lexandre Montet, martyr de la Terreur. Vichy, imprimerie Vallon. 1943.
Ern sept pages doeuimentees, M. I'abbe Larroque resume,
d'apres les sources, la vie du vicaire de Saint-Blaise, ia Vichy,
martyr de la Terreur. Comme les Filles de la Charite de
I'hOpital intervienment dans cette noble et simple histoire,
it y a lieu de la resumer ici.
Ne a&Brioude le 12 novembre 1759, Alexandre Montet fut
en 1788 nonmme vicaire de Vichy : il s'y depensa jusqu'en
1792. Le 19 mai 1791, devant le District de Cusset, iI r6tracta.
mieux informe, le serment que, comme nombre de bons prO
tres, il avait prtte & la Constitution civile du Clergd. Apres
cet acte courageux, Alexandre Montet, malgre les renforcemeats d'une l6gislation tSacassiere et persecutrice, continua
d'exercer son ministere. GrAce & la courageuse complicite des
Filles de Ja Charit6 de l'h6pital vichissois, il, trouva une
cachette dans la maison, mais il y fut decouvert,
a la An
de mars 1793. Arraet et transferd de prison en prison, 11 fut
enferme a Moulins, ai couvent Sainte Claire, de juillet A novembre 1793. En mars-avril suivant, il est embarqu6 A Rochefort, sur-les Deux Associes, dans d'atroces conditions .hygi&niques.et morales. Ce fut une horrible agonie qui prit fin le
S2 septembre 1794, il avait 34 ans-. Jeune prttre encore plus.
estimable par les qualit6s de son ceur, par .sa tendre piete,
son zele et 'heureux assemblage de loutes les verus eccidsiastiques que par les talents naturels el lese connaissances
qu'il avail acquises ,.
Inscrit parmi les nombreux martyrs des Pontons de Rochefort, oh figurent nombre de nos confrbres, la cause de
beatification d'Alexandre Montet est des lors instruite et suit
-son cours.
Quelques Sweurs de Vichy. - Le 20 mars 1793, avec Alexandre Montet, furent arretees pour un temps deux Filles de\la
Charite de Vichy, les sceurs Madeleine Besnard et Francoise
Calmet (cette derhiAre" envoyee,.
Vichy, en aoOt 1790). La
Ssuperieure des S'ours, Francoise Wallet,-comparut elle aussi,
accusoe de recel. Le 22 mars, le remplacement des Sceurs ,fut
decide, mais le 11 avril on revint sur cette decision, lar on.
n'avait pas de remplagantes, et le bien de l'h6pital exigeait
le maintien des scours. Elles demeurerent...
Quelque 25 ans plus tard, la scur Madeleine Besnard ft
Alue Superieure de la Communautd. Baptisee le 24 mars 1752.
a Saint-Agnant CSaint-Aignan-sur-Cher), alors du diocese de
Bourges, Sceur Besnard y fit son postulat t& 'h6pital-ecole,
confl le 18 aodt 1700 aux Filles de la CharitA. Entr6e B la
Communaut6 le 25 f6vrier 177L Soeur Besnard fat envoyde,
des juillet suivant ,& l'hOpital de Vichy. Son activith, son
intelligence la rendirent bient6t capable d'etre employee i
l pharmacie, a dont Le service est consequent dans le temps
des eaux i. Par suite des men&es revolutionnaires, contrainte
de quitter Vichy, elle retourne chez lesasiens, s'y occupant
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laux bonnes oeuvres, visitant les pauvres, leur preparant des
rembdes. Peu de temps apres, elle etait de retour & Vichy,
car en 1802, elle en est rappelee pour coaduire 1'Hospice du
Mans. Elle l'organise non sans' difficultes ; mais de nou
velles tracasseries !a contraignirent encore, en 1811, a reotrer dans sa famille. En 1815, elle est envoye comine superieure a Saint-Nicolas de Metz, oif elle conquiert bientot la
confiance de tous par son industrieuse charit6. Le 11 mai
1818, Soeur Madeleine Besnard. est dlue sup&rieure generalI
de la Compagnie. On rernarque en elle sa prudence et sa fer
met6 pour r6tablir l'union et la concorde, l'observance des
Regles et I'abolition des allus. On note sa bont6 pour les
anciennes et sa ferveur... Mais, avant 1'achevement de son
triennat, elle decede a la Maison-Mere, le 3 juin 1820. (Circulaire de janvier 1821 ; Notices t. II, p. 926-928).
Quant A la superieure de Vichy, en 1793, sceur Francoise
Wallet, baptisee le 8 juin 1713 & Cavron (Saint-Martin) diocese de Boulogne-sur-Mer, ele fut revue le 28 juillet .1734.
Envoyde A Vichy, elley d&ceda le 19 juin 1802. C'est tout
ce que nous savons de cette vie de devouements. - F. C.
'Charles-F. JEAN. - Archives de Mari. Lettres, 1-141. In-4',
Paris, 1942.
Mari est une ville que le patriarche Abraham eift & traverser pour se rendre d'Our a Harran.. Une decouverte
fortuite faite au tell. Hariri, sur le Moyen Euphrate, fut A
l'origine des foullles dirigees par M. Parrot, A partir de d&
cembre 1933. Des le 15 janvier 1934, les premieres statues du
temple d'Ishtar (Astart6) sortaient du sol. A la saison suivante, 1935, on decouvrait le palais tres bien conserve, dent
le ddblaiement occupa quatre campagnes de fouilles. Plus
de 200 salles furent mises A jour. On y trouva d'admirables
peintures aux couleurs encore tres vives, des mosaiques et.
des sculptures remarquables, et. dans une salle-bibllotheque,
20.000 textes sur tablettes d'argile, du Xxt sicle avant J.-C.
Cinq mille de ces textes sont des lettres d'un meme rfgne.
6crites soil par le roi de Mari A ses fonctionnaires, soit
par ceux-ci- : ambassadeurs, observateurs, grands officiers
de la Cour, messagers, soit par les rois vassaux, soit par des
rois indtpendants. Ce sont ces lettres dont.le ddchiffrement
le dessin au trait, la transcription et traduction ont 'td conflees A notre confrere et a M. Dossin, profespeur & Bruxelles. M. Jean vient de publier le texte cun6ilorine du premier
volume.Au dernier Congres international des Orientalistes, a Bruxelles. M. Jean signalait ddej la .pr.sence dans ses textes de
deux Hammourabi, rois respectivement d'Alep et de Kourda,
contemporains de leur homonyme, le grand egislateur de
Rabylone. Voici quelques aspects int6ressants de ces textes
de 1'epoque d'Abraham.
Ici, comme dans-le Code, on constate que la femme n'est
pas simplement la chose du mari. Elle a des droits juridiquement reconhus et elle les exerce. Elle a sa signature,
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c'est-&-dire son scean personnel. On connatt le texte original
d'un procks intentd par une femme B son marl. Dans le
present volume, figurent 6 lettres de femmes adressdes au
roi. A l'instar des fonctionnaires, elles traitent d'affaires,
rendent compte de ce qui se passe lA oil elles sont ; par
exemple : a On a evince injustement N... de son champ ; fa
Ou encore : a Dans tous meg voyages, j'observe
protestd.
avec soin ; de m&me, dans ceui-ct. 1n n'y a, dans le pays,
ni tristesse, nf rien de semblable. * On constate aussi la
pratique effective de la justice. Un correspondant dcrit .
g Au tribunal, on juge awec 6quitde . Ailleurs, deux indivtdus
sont accuses. Le gouverneur de .a ville leur declare : * SI
vous etes coupables, je n'aurwt aucun egard d vos personnes;
je vous livrerat au rot i.
Aristide CHATEiLT. C. M. - Jean-GabrielPerboyre de la Congregation de la mtission (Lazoristes), martyr. 1943, 364 pages.
70 1. Paris, 50, Boulevard Auguste-Blanqui.
Basee sur une soigneuse etude des textes documentaires
(lettres, proces, biographies, etc.) cette vie du Bienheureux
nous presente enfin, sans idealisation intempestive. un missionnaire conforme A la vdrite et nons peint, selon la rdalitA,
(rien de beau quo le vrai 1) un martyr qui devint en son temps,
c6l6bre sur le champ.
Cette biographie est un heureux pr6sent que nous apporte,
malgrY les difflcultes de I'heure, le centenaire du martyre du
11 septembre 1840.
Marguerite d'EscoLA - Misdre et Charite au Grand Sitcle.
Paris, Bloud et Gay, 1941, 128 p. (12x19,5 cm.).
On ne pouvait pas en 128 pages donner une dtude complate sur la misere, ses causes, ses manifestations au Grand
Siecle et y joindre une vue meme rapide sur les moyens
mis en oeuvre pour la soulager. Plutot que de faire un sec
resumd des faits, M. d'Escola a proferd s'attacher & quelques
aspects de la misere, A quelques hommes d'oeuvres, A quelques entreprises charitables : les Enfants Trouv6s, les Galeriens, Claude Bernard, Monsieur Vincent, les Damp de la
Charite, les . Refuges -. On pent louer l'auteur d'qvoir attird I'attention sur cette misAre du Grand Siecle, si seniplable
A la n6tre A certains 6gards, et A'avoir fait connaltre les
remdmes appories alrrs par des gens de coeur, pieux, charitables' et intelligents. Certains ne voient du Grand Siecle que
le decor brillant et oublient qu'il fut une pdriode de souffrance pour le peuple (la guerre de Trente Ans et la Fronde
ruinbrent 'des provinces entieres). D'autres ne voulant retenir que les potins des m6morialistes interesses oi 'de
chroniqueurs aigris, s'hypnotisent sur les aspects mesquins des hommes et des affaires de 1'6poque. Nous chr6tiens, nous devons regarder le Grand SiBcle comme le
temps du renouveau catholique ; jamais on n'avait vu
une telle floraison de saints et d'oeuvres charitables ;
un relour enthousiaste A la devotion et comme cons6quence directe un ddvouement inlassable an service du
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Christ dans la personne des pauvres et des affliges. Merci
,t M. d'Escola de nous avoir permis de nous retremper dans
le vdritable Grand Siecle, plus vwa dans ses pages que
dans les a Historiettes a de ce polisson de Tallemant des
RBaux qu'on nous invite A relire & l'occasion du 250, anniversaire de sa mort (16S2).
L'auteur aura, entre autres m6rites, celui d'avoir r&v616
au grand public 14 figure peu connue et pourtant singulibremwnt prenante du a pauvre prztre *, Claude Bernard, et
celle, aussi attachante, de l'ap6tre du Vivarais, Saint Frangois Rdgis. Plusieurs chapitres parlent de Saint Vincent, cela
nous fait plaisir. M. d'Escola campe notre Bienheureux Pere
en un relief vraiment sympathique. On s'attendait bien d'ailleurs A le rencontrer dans un livre sur la misere et la
charit6 au Grand Siecle ; lui aussi est un personnage actuel:
ne le pr6sentait-on pas il y a quelque temps comme le precurseur du Secours National
On pent dire que dans l'ensemble la lecture de ces pages
est assez agrdable : le style est simple, sans recherche d'eflets ; filicitons surtout I'auteur de nous avoir 6pargnd le
prechi-pr6cha que croient devoir nous infliger les auteurs
pieux lorsqu'ils touchent & la misere humaine et la charite
Nous voudrions n'avoir rien A ajouter A ces lignes, & ces
eloges, mais alors notre compte-rendu manquerait de loyaute ; 11 nous taut maintenant passer aux critiques.
Nous ne reprocherons pas & M. d'Escola d'avoir mis en relief certaines individualitds bien accusees : BerniAres, M.
Vincent ; le rOle des particuliers fut certes tres grand, mais
11 me semble qu'alors la charitd revetit un aspect collectif
tres special. Si tous les efforts individuels ont abouti a un
r6sultat aussi merveilleux en profondeur et en 4tendue, ce
fut grace A 1'esprit d'equipe qui animait tous ces hommes
d'ceuvres ; tous marchaient la main dans la main, s'4paulant mutuellement de leur savoir faire, de leur credit et
mnme de leurs fonds. J'en veux & 1'auteur de n'avoir rien
dit de la Compagnie du Saint-Sacrement dans sa preface
et de ne I'avoir citee qu'& propos des enfants trouves, p. 91
(a Cette Compagnie du Saint-Sacrement... dont on retrouve...
la trace et I'actlvite dans toutes les oeuvres charitables de
I'dpoque a). Quelle belle occasion d'en parler en retraCant
par exemple le
1zle
de Bernibres qui fut 1'une des chevilles
ouvrieres de la Compagnie de Rouen. Les * assemblies charitables a dont 11 est question a la dernirre ligne de la page
46 sont des assemblees de la Compagnie du Saint-Sacreinent.
Cetts Compagnie sut coordonner les activitks pieuses et charitables, fournissant les appuis, les ressources necessaires
pour les ceuvres, et s'effagant, aux yeux du public, devant
les individus qui trouvaient en elle une grande partle de leur
force.
Nous pourrions chicaner l'auteur sur son titre : Misdre et
Chartit au Grand Sitcle. Pourquoi a au Grand. Siecle ' ? Une
certaine pdriode de notre histoire est ainst designee A cause
du Grand Rol qui pr4sida alors aux destindes de la nation,
0

A cause aussi des hommes de g6nie qui sous son regne vcurent et £ produisirent a ; mais ce temps est sensiblenient

posterieur & celui oh sdvit la misere, oh fleurit la charit.
Saint Francois Rdgis mourait en 1640, Claude Bernard en
1641 ; Saint Vincent, il est vrai, devait terminer sa carriere
en 1660 et Bernitres deux annees plus tard, mais leur activito charitable s'exerqa surtout en 1650-1652. Or notre Grand
Siecle politique, litteraire et artistique ne commence guere
que vers 1660.
M. d'Escola a entrevu (certains passages le supposent)
qu'il y avait une distinction fondamentale entre oeuvres charitables et cuvres sociales, mais il faut avouer 'que bien
souvent elle fait la confusion. C'est vrai, les hommes d'oeuvres du xvie siecle ignoraient 'action sociale : ils ne
voyaient pas au dela de 'action charitable. II serait vain
de leur en faire un grief, remarquons plut6t avec 1'auteur
qu'a la fin du siecle une voix s'61lve, utopique peut-etre
ceUe de Fenelon, pour reclamer une reforme sociale.
AprBs ces rqmarques de fond nous voudriobs formuler quelques critiques d'ordre proprement historique.
D'abord au sujet de ia bibliographie. II semble bien que
I'auteur ne soit guere assoupli aux austeres disciplines de
cette science... exacte. La liste qui occupe les pp. 125-127 ne
donne pas tous les ouvrages utilises au cours du travail
'qui est ce M. Sapet qu'on nous cite p. 51 T) et pas davantage un choix des meilleurs livres sur les sijets traites. M. d'Escola comprend que I'histoire est une science,
elle n'ignore pas qu'elle est aussi un art, mais sait-elle
qu'elle est encore une verta ? Recopier correctement le titre
d'tIn livre, un nom propre, le lieu et la date d'une edition,
voil. qui demande bien de la patience, db 1'abnegation.
M. Armand Praviel a ecrit c Monsieur Vincent chiz les Tures a.
M. Henri .Lavedan, c Monsieur Vincent aum6nier de; galWres a. Auquel des deux fait allusion M. d'Escola lorsqu'elle nous renvoie (pp. 54 et 90) a& A. Praviel, M. Vincent
aumonier des galkres x ? Quel est le titre du livre de M. Serge
Barrault 7 P. 113 on nous donne : * Tableaux du siede
de Louis XIVY
et p. 125 : a Scenes et tableaux. Le regne
tdeLouis XIV * ? Avouons que la rifdrence donnee pp. 44,
52 et 64 : e Sainte-Beuve, Histoire de Port-Royal .. est
insuflisante ; 1'dition courante.de l'ouvrage : a Port-Royal ,.
lt67, comprend six forts volumes ou il sera difficile de retrouver les passages vises. On trouvera peut-4tre c :s critiques bien mesquines ; 1'auteur, dira-t-on, n'a pas cherch6 a faire oeuvre scientifique... Solt, majs alors qu'il se
cnntente de citer ses sources en fin de volume et ne nous
abuse pas, par vne "oule de refIrences vraiment trop vagues. Ah ! s'il fallal etplucher cette bibliographie... Contentons-nous de noter quelques. omissions on redites plus criantes :
P. 125. Pourquoi avoir omis le lieu d'4dition d'Abelly : Paris ? De plus 'editeur s'appelait Florenfin et non Paul
Lambert.
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P. 126. Qu'est-ce que cet ouvrage : a Le Grand Saint du
Grand Sidcle, Saint Vincent de Paul * publie *n 1925. a
iU y a 1& une confusion assez grosParis, chez Gabalda
siere entre 1'edition des oeuvres de Saint Vincent et celle
de sa vie, citees A ia suite, d'ailleurs, I'wue et I'autre.
P. 127. Quelle utilit6 y avait-il de nous donner dans la
bibliographie I'edition Pemartin des oeuvres de Saint Vincent de Paul ? Cetze edition est sans interet pour qui
possede les 14 voulmes de 1'edition Coste, .itee P. 125.
Enfin quel est 'e Gomnmaideur de Broqua dent 1'auteur
cite (p. 125) 'ouvrage sur Claude Bernard 7 Pages 8 et 29
il etait simplement Commandant.
Continuons nos critiques d'ordre historique en signalant
quelques erreurs :
Parlant des prisons l'auteur cite plusieurs fois SaintLazare (pp. 28, 30, 116). Pour autant que nous le sachions.
A 1l'poque envisagee, le prieur6 de Saint-'azare neiait
pas une maison de "ddtention ordinaire ; il 1'est done Ipas
juste de nous inviter A suivre le K pauvre pretre - sur a les
degres poisseux... de Saint-Lazare , et de nous le montrer
descendant dans les a in pace 2 de cette prison !
SLa
MBre Angelique nous est presentee (p. .44) avec uae
* robe blanche barree du scapulaire cramoisit . Pour dire
vrai le scapulaire des religieuses de Port-Royal dtait blanc
et portait sur le devant une croix ecarlate.
P. 51. On fait de Godeau * I'eveque de Nice. I'auteur galant des sonnets & Julie d'Angennes qu'il celebrait sous 1
nI y a la une double erreur. D'abord lorsnom d'lris...
que Godeau ecrivit son * Exhortation aux Parisiens 2 1652)
il y avait beau temps qu'il ne faisait plus de sonnets galants ; de plus ii ne it jaamais eveque de Nice. il 6tait
alors (1652) -veque de Grasse et de Vence
Quelques details de la vie de Saint Vincent ont attire
noire attention « Les etudes du saint a I'Universito de Saragosse (p. 54) sont au moins douteuses (on ne voit pas
ou les placer dans sa vie). H ne peut etre question pour
Saint Vincent de captiviti a Alger fp.i4) mais a Tunis. La
mission confidentielle dont la Cour romaine aurait charge
le jeune pretre aupres du Roi Henri IV (p. 55) est considerde
par les hist)riens du sabnt comme tres problematique. Erreur encore de dire que M. Vincent fut President du Conseil de Conscience (p. 56) : ii en fut membre, c'est tout.
P. 55. Le P. Hio. lazariste, explorateur en Mongolie, est
fait compatriote de Saint Vincent (r cet autre gascon missionnaire... v) Or le P. Hue est ne & Caylus (Tarr-et-Garonne), d'une lamille originaire de Toulouse (Haute-Ga
ronne) ; cela ne l'a pas fait le moins du monde, gascan.
La Reine de Pologae s'appelait aDm pas Marie-l.uuise
(p. ,3) mrais Louise-Marie de Gonzagre.
C'est la * Savonnerie * et non la c Savonniýre ; ',i )7',
qui fut dsignee conme asile pour les mendiants.
I est faux de dire que.la-directian des h6pitaux genie-
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rauw fut conflde aux Pretres de la Mission (p. 87) ; ces
derniers lurent charges du service spirituel rien de plus.
C'est a la * Compagaie v et nion A la * Confzriie s (p92)
du SaintSacrement qu'appartenait le Chevalier de la Coste.
A lire le recit fait p. 93 de 1'6tablissement des a Madeioinettes a on a l'impression que c'est en 1629 que Madame
de Gondi envoya au couvent des its bleus. Or Mine de
Gondi mourut en '1626, le don dut etre anterieur & cette date.
Jean Poquelin Molibre qui nous est cite p. 111 s'appelait
en realih Jean-Baptiste Poquelin et etait connu sous le
nom de MoliWre.
La lettre rapportde p. 117 fut adressde en 164 a. M. Guillaume Gallais et non & M. GrimaL
Apres ces erreurs manifestes on nous permettra de signaler quelques points de vue, quelques faits discutables:
Affirmer comme cela, brutalement, que * Claude Bernard
tut la cause premiere de 1'etablissement des Filles de la
Charit6 a (p. 26) 6tonnera A bon droit beaucoup de lecteurs.
L'acte hdroique de charit6 de Claude Bernard se substituant A un condamn6 conduit au supplice apparait bien
A classique >. On rencontre meme histdire dans nombre de
vies edifiantes ; c'est un element oblige du a commun a
des saints ptrtres aum6niers de prison ou. de galore. Le
fait est peut-4tre historique dans le cas du c pauvre prdtre i, mais encore laudrait-il des temoignages serieux pour
I'admettre.
Le jugement sur Richelieu (p. ,7) est plut6t cavalier, presque injuste, en tout cas l'execution est trop .sommaire.
Trop pen nuanc6e est aussi, me semble-t-il, la maniere
de. caractdriser 1action des Dames' de la Charit4 de 1'H6telDieu (p. 21).
Les causes et I'Bvolution du soutbvement de la Pronde sont
doanns (pp. 43-44) d'une maniere Xraiment trop schematique, frisant l'inexactitude.
* Qui voudra croire que Chatillon ot Saint Vincent fut
cure en 1617 dtait un village * des plus pauvres de France ,
(p. 55). On pouvait peut-4tre le dire, d'aprbs la citation
laite p. 61, une pauvre paroisse, a .'une des plus deshdritees
de France a, ce qut n'est pas la meme chose.
11 semble enfln que M. d'Escola n'a pas exactement jug6
le r6le politique de Saint Vincent pendant la Fronde (pp.
56-58). Le saint n'Wcoutait que son cceur, ce faisant il s'exposait & des pas de clere et certaines de ses interventions
alors meritent sans doute ce qualificatif ; 6tant donndes ses
relations il ne pouvait esprrer aucune audience favorable
aupres de Mazarin.
Nous avons loud plus haut le. style aisd de I'auteur, sa
presentation agreable des faits ; blen que nous en soyons
au chapitre des critiques, nous ne voudrions pas infirmer
ce jugement, cependant qu'on nous permette quelques timides observations :
11 faut avouer que dans le r6cit de la conversion de Claude Bernard (pp. 18-19) 1'exposa
manque absolument de
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clartd ; qui pourra dire apr6s lecture quelles furent les causes et les 4tapes de cette conversion ?
De meme pourquoi ici ou l& ces developpements 6rudits
(puis6s, avouons-le, & bonne source) qui n'etaient pas necessaires pour faire connaitre telle on telle misbre et les
aouvres qui y porterent remede : iinsi par exemple il
n'6tait nul besoin de nous dbtailler si longuement sur un
mode dantesque 1'4tat deplorable des prisons au xvir sitcle.
Terminons ces critiqdies par quelques regrettables fauites d'impression : p. 55, Gaston pour Gascon ; p. 59 ordinants pour ordinands ; p. 82 parvisti pour pavisti ; p. 10B
biliosa pour biliosu.
Certaines autres fautes ne sont peut-4tre pas toutes imputables au typographe, elles semblent provenir d'une certaine insouciance de l'auteur pour I'orthographe des noms
propres ; nous avions ddj& signal6 le m6me manque d'attention & propos de la bibliographie. Pourquoi, par exemple,
Mademoiselle Le Gras voit-elle orthographier son nom en
deux mots (Le Gras) p. 71, puis en un seul (Legras) p. 82.
de nouveau en deux p. 86 et pour flnir en un seul p. 88 ?
Costes dont il est question pp. 7, 94 et 126 est en rdalit6
M. Coste (sans s) le biographe de Saint Vincent. Le chevalier de Costes (p. 92) et M. de la Costes 6taiEnt un seul et
meme personnage qui s'appelait le chevalier de la Coste
(sans s). A noter p. 41 Coquerel pour Coqueret et p. 46 M4rignaa de Bernibres pour Maignart de Berniires.
Pour ne pas terminer sur ces remarques peut-6tre acerbes, redisons le plaisir que nous a caus6 cette lecture et
formops le souhait de voir diffuser l'ouvrage de M. d'Escola (bon, en depit de quelques bavures) afn que de cette
pdriode de notre histoire on ne connaisse pas seulement
les madrigaux et les dentelles de l'h6tel de Rambouillet ou
les coups d'6pde des Trois Mousquetaires.
Raymond CHALUMEAU.
M. Praneuf Joseph et le quart de ton. - Des dons musicaux
de M. Praneuf il a Nt6 amplement parlM plus haut, pages
395-445. Voici un recoupenent, un dcho que nous apporte
inopindment un entrefilet de La Semaine du 8 juillet 1943.
Notons que le Pbre Praneuf n'a pas &taen Colombie ; il est
ici confondu avec son frbre Pierre qui, excellent musicien
lui aussi, s'est longtemps ddvoud & Madagascar. (Voir p. 426).
LUDOVIC GUILLAUMEY A MIS OQINZE ANS
POUR TROUVER UN QUART DE TON
Ludovic Guilaumey a decouvert, 4 La Rochte-sur-Yon, Le
clavier d quart de ton dont revaient Mozart et Debussy.
Mais avant d'apporter un perfectionnement au clavier des
pianos et des harmoniums, Ludovic Guillaumey connut de
dures epreuves. Ludovic Guillaumey, par exemple, fut un
percepteur que l'huissier de La Roche-tur-Yon vint saisir.
Lesgens pretendaient que si M. le percepteus avait perdu la
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ue, ce qui avait necessilt sa idmission ct 'avait conduit d
la misere, c'est parce qti'il buvait trop. II ne resta plus 4
'ancien percepteur que d'entrer d l'h6pital des Filles de la
Charite ou it se rdfugia dos tors dans la chapelle pour jouLt
de I'harmontum...
La earriere de lancien percepteur semblait terminte. Elle
commencait. Mats se malheurs ne se termineraient pas. So
fiancee I'abandonnait ! Les siens I'oubliaient !
L'aveugle se voua aveuglement d l'harmonium. Les sa'urs
I'employaient 4 de petits travaux dans le jardin. Le reste du
temps, il faisait des gammes. Plus lard. it entreprit avee un
pere lazariste, le P. Praneuf, ancien missionnaire de Colombte, de rechercher un secret de technique musicale, le clavier
d quart de ton.
Le P. Praneuf mourut, Ludovic Guilldumey, construisit seul '
l'harmonium, faisant la navette entre la menuiserie du couvent et la chapelle. Apres sept ans. il est parvenu d achever
son travail. Sur le nouvel harmonium d quart de ton, it n'y
aura plus seulement de bWmols et de dieses sous la main de
I'organiste et pianiste, mais encore des demi-bemols et des
demi-ditses. C'est une revolution dans la technique et la pure
ligne melodique.
Ajoutons que ces quarts de ton seront figurds sur le clavier
par des petites touches rouges, placees entre les demi-touches
noires qui correspondent aux dieses st I'on remonte le clavier
et aux bemols st on le descend.
Les Conservatoires de Paris, de MontpeUier, de Rennes et
de Nancy ont dlt6gue des experts qui viennent d'enregistrer
la merveilleuse trouvaille de I'aveugle Ludovic Guillaumey
et de son ami disparu, le P. Praneuf.
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Bronislas Smerlinska, HOpital de Jaslo ; 31, 12.
F61icit4 Schreiber, Hopital Enfant-Jdsus, Varsovie ; 50, 30.
Berthe Patteyn, Maison Charit6 de Valenciennes ; 74, 54.
Marguerite Mulier, HOpital St-Joseph, a Paris ; 56, 32.
Marie Tamisier, Hopital d'Avignon ; 63, 39.
Marie Parabis, Hopital des Enfants de Bordeaux ; 79. 49.
Marie Robin, H6pital d'Autun ? 71, 53.
Antoinette Estienne, Mson. Charit6, ChAteaiulEvAque ; 68, 40.
Irma Maurel, Mson Charit6, Chateau l'Eveque ; 66, 46.
Catherine Chillaud, Hopital d'Auch ; 71, 48.
Maria Rouan, Maison de Charite de Montolieu ; 66, 43.
Marie Richebe, Maison de Charit6 de Montolieu ; 83, 63.
Marie Gilabert, Misericorde de Pau ; 84, 65.
Agnes Lefebvre, Mson de Charite, ChAteau-l'Eveque ; 52, 18.
Thecle Jelen, Maison Centrale de Cracovie ; 74, 47.
Anna Simon, HOpital de Corbeil ; 41, 20.
Marie Putz, HOpital de Chartres ; 85, 52.
'Marie Moulin, Berceau de St-Vincent-de-Paul ; 53, 23.
. Louise Kermarec. HOpital St-Joseph de Paris ; 76, 49.
Marie Caffiot, Hopital St-Joseph de Lyon ; 79, 47.
Marcelle Boisset, Mson. Charite, Psse St-Roch Paris ; 39, 18
Marie Gory, Maison CharitB, Chateau-l'Eveque ; 59, 40.
Louise Legier-Desgranges, M. Char., Chatean-l'Ev4que ; 71,46.
Catherine Krzyminska, Maison Centrale de Varsovie ; 49, 23.
Benigna Sapinska, Maison Centrale de Varsovie ; 72, 45.
Ernestine Ducrot, Berceau St-Vincent-de-Paul ; 73, 52.
CBlina Levassor, Hospice du Coteau ; 76; 53.
Marie Cherbonnier. Hospice de La Paz (Perou), 69. 46.
Marie-Louise Lebrun, HOpital de Tientsin (Chine) ; 66, 44.
Mannhe Ganem. Maison Centrale de Beyrouth ; 78, 58.
LUonie Pinot. Maison St-Vincent de 1'Hay ; 80, 58.
Jeanne Nayme, HOpital de Moirans ; 94. 74.
Marie Bruneau, Maison de Charit6 de Clamart ; 93, 67.
Sophie Schmaltzer, Berceau St-Vincent-de-Paul : 90, 65.
Antoinette Rigaud, Maison de Charit6 de Montolieu ; 87, 67.
Zo6 Timmermann, HOpital de Pithiviers ; 79, 54.
Alice O'Sullivan. HOp. Ste-Marie, Shanghai (Chine) ; 74, 47.
Anna Wollnv. HOp. Ste Anne Breslau (Pr. de Cologne) ; 68, 36.
Anastasia Horny, Maison Centrale Ladce (Slovaquie) ; 31, 3.
Anna Molnar. Hopital de Nitra (Slovaquie) : 83, 61.
Marie Fortassin, Orphelinat d'Elancourt ; 78. 48.
Marie de Torrier. Maison de Charit6 Montolied : 86. 64.
Marguerite Mathieu, H6p. de Bourbon 1'Archambault ; 75, 55.

Anais Gasc, Hopital d'Orange ; 73, 51.
Addle Laulhe, Miseticorde de Pau ; 46, 24.
Mary Dullea Priory de Mill-Hill (Angleterre) ; 87, 53.
Marguerite Fragues, Hospice de la Grave, Toulouse ; 73, 51.
Marie Vion, Maison de Charit6 de Montolieu ; 72, 46.
Marie Leymonie, HOpital de Clermontl'Herault ; 65, 44.
Juliette Picard, Maison de Charitd de Fougeres ; 54, 31.
Virginie Courand, Maison de Charitd de Chchy ; 76, 54.
Emilie Desableau, Maison St-Vincent de L'Hay ; 69, 46.
Marie Malfant. Maison de Charite de Clichy ; 74, 48.
Hel6ne Czajkowska, Maison Centra!e de Cracovie ; 68, 49.
Francoise Przywedzka, Maison Centrale de Cracovie ; 84, 62,
Alexandre Sikorska, HOpital Enfant-Jesus de Varsovie ; 35, 9.
Casimire Tuszko, H6pital Enfant-Jesus de Varsovie ; 72, 51.
Reine Dabrowska, Maison Centrale de Varsovie ; 66, 39.
Helene Komosinska, Orph. Kalisz (Pr. de Varsovie) ; 57, 35.
Angele Szczesniakowska, HOp. St-Stanislas, Varsovie ; 42, 18.
Lucie Mullot, Maison Charite de Ste-Emilie ; 65, 40.
Angelique Duport, Maison St-Ouen de Rouen ; 87, 64.
Emilie Grosjean, Hospice de Belletanche ; 76, 44.
Josephine Lacroix, Maison Principale a Paris ; 74, 51.
Clmentine Girardet, Maison de Charit6 de Beaune ; 78, 57.
Marie Birot, Maison Principale A Paris ; 66, 45.
Marie-ThdrBse Boisserie, Maison Charite, Saint-Di6 ; 78, 56.
Claire Stern, Maison de Charite, Ch&teau-l'Eveque ; 63, 40.
Josdphine Passerat, Hopital de Largentiere ; 52. 30.
Henriette Benas, Maison Charite ChAteau-l'Eveque ; 80, 49.
Jeanne Couaithac, Asile St-Vincent de La Teppe ; 78, 59.
Marguerite Cahill, Maison Charite, Navan (Irlande) ; 62, 16.
Maria Arancone, H6pital d'Agreda (Espagne) ; 52, 28.
Anne Beisert, Maison Centrale de Chelmno S 75, 48.
Marie Bernard, Hopital de Vichy ; 90, 63.

Catherine Cabanius, Maison Charite Chateau-1'Evdque ; 67, 41.

Anne-Marie Garilhe, HOpital de Condom ; 62, 41.
Marie Monjaret, HOpital de Condom ; 59, 37.
Georgette Foucher, Hospice St-Charles d'Amiens ; 64, 36.
Marie Liou, Hopital St-Vincent Kiu-Kiang (Chine) ; 73, 54.
Marie-Therfse Magri, Ambulance Bon Pasteur, Rome ; 84, 63.
Josdphine Sourdin, Maison de Charite, Montolieu ; 83. 61.
Marie Kielek, H6p. Ste-TrinitO, Piotrkow (Pr. Varsovie) , 29, 9.
Elena Guerra, Asile national d'Assomption (Paraguay) ; 80, 43.
Manuela Torres, Hp. Pasteur, Montevideo (Uruguay) ; 88 61,
Marie-Louise Aroud, Maison de Charite de Clichy ; 75, 49.
Nelly Schenardi, Maison de Charit6 de Clichy ; 58, 30. *
Marie Rodier, Maison Charit6, Sains-en-Gohelle ; 81, 58.
Emma Selva, HOpital des Molinettes de Turin ; 31, 6.
Aurelia Podbersky, Ecole de Malacky (Slovaquie) ; 63, 45.
Anna Filip, Maison Centrale de -Ladce ; 36, 19.
Maria Dubravicky, Ecole de Moravsky Svaty Jean ;-53, 32.
Helena Zyzik, Maison Centrale de Ladce ; 79, 56.
Marie Fourcade, Misericorde de Tarbes ; 77, 56.
Marie Warin, Maison St-Vincent de Musinens ; 37, 7.
Elisa Grave. Maison de la Providence de Metz ; 81, 52.
Ldonie LUveque, Maison St-Pierre de Troyes ; 71, 51.
Jeanne Boceno, Maison St-Louis de Bordeaux ; 87, 66
Catherine Bournat, HOpital de Sable ;76, 54.
Marie Malaval, Maison de la Gare d'Orl6ans & Paris ; 66, 45.
Marie Cotonea, H6piial de Mazamet (de Chantelle) ; 60, 40.
Louise Cancalon, Maison de Charitd de Valence ; 67, 43.
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Marie Plot, Maison St-Martin de Troyes ; 69, 48.
Claudine Reynaud, Maison de Charit, de Clichy-; 75, 46.
Victorine Lemaire, M. Charit6 ChAtillon s/Bagneux
86, 63.
Madeleine Kaczmarek,,H. gen. Lwow (Pr. Cracovie) ; 54, 33.
Eleonore Szymanska, Maison Centrale de Ciacovie
74, 53.
Pauline Januszewska Maison Bienfaisance, Cracovie 78, 54.
Marguerite Marchand, Hospice de St-Gilles du Gard 68, 45.
Marie Batbie, Maison Principale A Paris ; 63, 43.
Marie Profittlich, Maison St-Joseph Oberbilk (Alle.)
55, 31.
Marie Heide, Maison Ste-Marie, Wassenberg (Alle.)
43, 19.
Marie Pouderoux, H6pital civil de Vichy ; 29, 4.
Louise Crepin, Maison Charit6 Lille-Wazemmes ; 59, 33.
Lucie Guinard, Maison de Charitd de Saint-Denis ; 68, 46.Marie-Thedrse Coste. Maison St-Seurin, Bordeaux ; 86, 64.
Marie Caranibaud, M. St-Cosme, Chilons-sur-Sa6ne
91, 69.
Henriette Lumibre, Maison de Charit6 de Montolieu 77, 54.
Anna Meda. Hopital de Lesparre ; 92, 70.
Ignacia Aguado, Asile de Santander (Espagne) ; 66, 42.
Maria Estepa, H6pital d'Agredd (Espagne) ; 52, 28.
M. Dolores Mozo, Foyer de Barcelone (Espagne) ; 74, 46.
Jeanne Fleurquin, HOtel-Dieu de Douai ; 44, 9.
Anne-Marie Pinson, Maison des Dames a Lyon ; 79, 52.
Louise Hauspie, Maison de Charit6 de Clichy ; 71, 46.
Catherine Coutancon, Maison Principale & Paris 82, 56.
Juliette Sabathier, Maison St-Vincent de Chantepie ; 76, 53.
Antoinette Blanc, Hospice de la Grave de Toulouse ; 73, 46.
Marie Merle, Hospice de St-Gilles du Gard ; 65, 42.
Marie Nicolau, Maison de Charit6 de Montolieu ; 83, 60.
Josephine Lepagneul, Hopital de Moissac ; 68, 43.
Marne-Anne Sourice, M. Charit6 Cbhteau-l'Eveque ; 58, 29.
Marie Berne Maison Charit6, Ch&teau-l'Eveque ; 78, 30.
Jeanne Larmichant, H6pital civil de PWkin (Chine) ; 74, 52.
AngBlique Naudin, Matson de Charit6, Montolieu ; 84, 57.
Marguerite Huck, Psse de M6nilmontant, Paris ; 59, 34.
Marie Gibier, Maison Principale, Paris ; 55, 33.
Georgina Henderson. Maison Centrale, Mill-Hill ; 64, 23.
Marianne Grzeda, Hopital' Sroda (Pologne) ; 68, 45
Marie Czarnowska, Maison de Ghojnice (Pologne).
Eulalie Daquo. H6pital de Tarbes ; 74, 52.
Euphrasie Le Sage, Maison de Charite de Clichy ; 86, 59.
Marguerite Demeulenaere, Hospice de Bouch.in : 63, 41.
Marie Moret, H6p. de Pau (Vic-sur-Seile, & Ignon); 57, 33.
Marie Cresson. Maison de Charit6 de Montolieu ; 86, 59.
Suzanne Bayer, Mson Centrale, Nagyvarad (Hongrie) ; 80, 63.
Josbphine Minnet, Maison Centrale de Cracovie ; 76, 52.
Julie Znanska. Maison Centrale de Cracovie ; 72, 38.
Ldocadie Zozlowska. Maison Centrale de Cracovie ; 56, 38.
Madeleine Pukas, HOp. de Rzeszow (Pr. de Cracovie) ; 47, 24.
Clementina Campagnani, Institut Gradenigo de Turin ; 79, 53
Dorothde Bowlby. Maison Retraite, Shanghai (Chine) ; 66, 30.
Antoinette Lefeunteun, H6pital de Billom ; 51, 19.
Bende de la Mairie, M. de Ch. Psse. St-Eti. du Mont, P. ; 78, 55.
Claudine Corompt. Maison Charit6. Chateau-1'Ev4que ; 77, 49.
Marie Bourgain, Maison Retraite Marigliano (Italle) ; 78, 56.
C4cile Sauzede, Maison St-Seurin de Bordeaux ; 81, 60.
Alix Guillemin, Mson. de Charit6 de Clichy ; 73, 49
Marie Capdeville, Maison St-Etienne de Toulouse ; 83, 56.
Rosalie Fresnel. Maison de Charit6 de Lamballe ; 84, 53.
Jeanne Fleurquin, HOtel-Dieu de Douai; 44, 9.
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Anne-Marie Pinson, Maison des Dames & Lyou; 79, 52.
Louise Hauspie, Maison de Charite de Clichy ; 71, 46.

Catherine Coutancon, Maison Principale & Paris; 82, 56.

juliette Sabathier, Maison St-Vincent de Chantepie; 6, 53.
Antoinette Blanc, Hospice de la Grave de Toulouse; 73, 46.
Marie Merle, Hospice de St-Gilles du Gard; 65. 42.
Marie Nicolau, Maison de Charit de Montolieu; 83, 60.
Josephine Lepagneul, Hopital de Moissac; 68, 43.
Marie-Anne Sourice, Mais. Charit6 de Chateau-l'Eveque ; 58, 29.
Marie Berne, Maison de Charite de Chbteau-l'Eveque; 78, 30.
Marie Casseaux, Maison de Charit6 de Montolieu; 94,.77.
Hermance Sohier, Hopital de Blangy; 67. 46.
,MarIe Cournol, Maison de Charit6 de Montolieu ; 70, 44.
Jeanne Portes, Maison de Ch. St-Medard. A Paris; 77, 52.
Marie Bugni, Maison de Charite de Clichy; 74, 47.
Jeanne Single Maison de Ch. St-Nicolas, Le Havre; 54, 32.
Marie Teyssedou, Hopital de Mazamet; 27, 8.
Elisabeth Che, Hospice de Tangshan (Chine); 45, 23.
Marie Lo, HOpital St-Joseph de Ningpo; 83, 58.
Elisabeth Tchang, Hospice St-Joseph de Shanghai; 42, 21.
Louise Labbe, Hospice de Tangshan; 69. 44.
Josephine Rognoni, Hopital de Kian; 6, 28.
Joseph Finn, Hopital St-Joseph, Dublin (Irlande) ; 43, 17.
Otilie Bednar, Maison Centrale, Ladee (Slovaquiel; 83. 63.
Emilie Birtus, Maison Centrale, Ladce (Slovaquie); 73, 52.
)eanne Tacher, HOpital de Sete; 59, 32.
Marie Deyrieux, Mais. de Charite de Ch&teau-l'Eveque; 84, 68.
Mathilde Vasseur, Asie St-Vincent de La Teppq; 73, 49.
Marie de Pontbriand, Maison St-Vincent de Vichy; 64, 38.
Marie Couchoud, Mais. de Ch. de Ch&tillon-s-Bagneux; 90, 65.
Protasie Anglade, Sanatorium de Briangon; 39, 16:
Leonie de l'Eglise, Maison St-Vincent de 1'Hay; 81, 53.
Adble Bertin, Enfants-Trouves d'Alexandrie (Egypte); 65, 41.
Marie Wocik, Maison Centrale de Cracovie; 54, 25.
Adele Copin, Mais. Ch. P. St-Ferd. des Ternes, Paris; 82, 56.
Marguerite Morel, Mais. dp Charite de Bourg-la-Reine; 77, 55.
Elisabeth Morel Maison St-Vincent de Chantepie; 79, 58.
Marie Marguerite. Maison de Charit6 de Loos; 81, 60.
Ccile Mourier, H6pital de Riom; 76, 53.
Marie Jahan, Maison de Charit6 de Clichy ; 83, 61.
Marie Gardey, Maison Centrale de Lima (Perou); 71, 48.
Marie Minguier Hop. Pasteur, Montevideo (Uruguay); 78, 54.
Anne Costello, Priory de Mill-Hill (Angleterre); 78, 54.
Josephine Tyrakowska, Maison Centrale de Cracovie; 55, 28.
Apolline Ceglarek, H. d'al., Kulparkow (Pr. Cracovie) ; 9, 43.
Jeanne Dorizy, Mais. de la Providence de Chalon-s-S.; 85, 60.
Marie Brosset, Maison de Charit6 de Soissons; 76, 51.
Marie Dejacques, Mats. de- Charit6, Chateau-1'Evque ; 76, 55.
Claire Braquenie, Hospice de Gulmerville; 82, 58.
Louise Courant, HOtel-Dieu de Chartres; 60, 31.
Marie Charbonnier, Maison de Charite de Clichy; 89, 66.
Stephanie Chitflet, Maison Centrale d'Istanbul; 78, 51.
Genevieve Chautant, Hopital de Langres; 66, 37.
Suzanne Derode, Buche N.-D. des Champs, A Paris; 68, 46.
Rosalie Gros, Mate, de Charit6 de Ch&teau-1'Evdque; 71, 45.
Costantina Odescalchi, Mais. Saint-Vincent de Rome; 68, 44.
Marie Monteils, Hopital de Mzmin; 79, 58.
Th6rsse Castets, HOpital de Marmande; 85, 63.
Louise Avignon, Mistricorde de Narbonne; 77, 55.
Ang6iina Le Lorec, Maison de Charit de Clichy; 53, 30.
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Elisabeth Weber, M. St-Vinc., Schonenberg (Cologne); 66, 42.
Marie K61mer, Mais. St-Joseph, Kommern (Cologne); 90, 71
Christine Klein, Mais. St-Joseph, Kommern (Cologne) ; 7, 43.
Anna Barthems, Mais. St-Joseph de HardtrM-Gladbach; 71, 38.
Marie Chupin, HOpital de Montiuel; 68, 41.
Marie Taffary, HOpital civil de Versailles; 80, 53.
Marie Tixier, Mais. St-Genes de Clermont-Ferrand; 79, 55.
Anne-Marie Coste, Sanatorium de Brianqon; 33 12.
Rosa Gamier, Sanatorium de Montferrand; 35, 7.
LAonie Turbelin, Maison Principale & Paris; 74, 51.
Marie Prat, .Berceau de Saint-Vincent de Paul; 86, 58.
Marie Eynard, Hotel-Dieu de Chartres; 79, 53.
Emilie Veron; Maison de Charit6 de Clichy; 66, 42.
Marie Pillaud, Maison Saint-Sauveur de Lille; 76, 51.
Amelie Masson -H6pital de Doullens; 91, 64.
Marie-Therese George, Mais. Char., Chateau-l'Eveque; 77, 53.
Rose Autran, Maison de CharitA de Montolieu; 81, 59.
Maria Curicque, Maison de Chtrit6 de Montolieu; 77, 53.
Mathilde Gente, Asile St-Vincent de La Teppe; 73, 49.
Jeanne De la Pauze, HOpital Saint-Joseph de Paris; 71, 42.
Anne-Marie Lamboray, Mais. Provid. Verviers (Belg.); 83, 63.
Marie Causse, Sanatorium de Montterrand; 43, 19.
Gertrude Schwartz, Mais. Centrale de Ladoe (Slov.); 58, 4
Marie Lanza, Hospice Sta Maria in Capella, Rome; 26, 2.
Laure Lecat, Maison St-Genes, Clermont (de Muno); 79, 53.
Eleonore Genoud, Maison de Charite de Clichy; 72, 45.
Jeanne Forgues, Hospice de Saint-Alban, Lyon; 66, 46.
Marie Olivier, Maison Notre-Dame de Versailles ; 91, 65.
He61ne Girodet, HOpital de'Flers de l'Orne; 70 50.
Marie-Anne Poulain, HOtel-Dieu de Rennes; 71 47.
Marthe Letnaltre, Maison de Charit6 de Clichy; 68, 42.
Louise Colombies, HOpital d'Angers; 78,. 55.
Marianne Sereczynska, Maison Centrale de Varsovie; 74, 53.
Emilie Cichocka, Maison Centrale de Varsovie; 76, 54.
Frangoise Skowronska, H. St-Vinc., Lublin (P. Vars.); 64 40.
Margareta Piatek, M. Ste-Marie, Wassenberg (P. Col.); 34, 11.
Anna Kenn, Mais. St-Vincent, Godesberg (P. Colog.); 67, 4&
Margareta Hansen, Mais. St-Jos. de Hardt-M.-Gladbach ; 68, 44.
Irma Fournier, Maison de Charit6 de Clichy; 84, 64.
Marie Auvray, Rouen Saint-Clment; 63, 36.
Rosalie Moudzy,' Maison de Charit6 de Lamballe; 64, 45.
Andreline Aune, HOpital de SAte; 73, 33.
CUcile Descols, Orphelinat de Ste-Marguerite; 84, 60.
Olga Kopernicka, H. Turciansky Svaty Martin (Slov.) ; 24, 4.
Ccile Lukacovic, HOpital de Trcucin (Slovaquie);t23, 10mols.
Edwige Brzozka, en prison, Wejherowo (P. Chelmno) ; 48, 3.
Adble Marie, HOpital de Flers; 62, 39.
Madeleine Bresse, Leproserie d'Ampasy (Madagascar); 51, 2S.
Eugenie Cocher, Hospice de Jrusaem; T7, 47.
Marie Forestier, H6pital de La Serena (Chili) ; 69, 4.
Julie Becagli, victime bombard. & Livourne (Italie; 63, 41.
Nicoline Senigaliesi, victime bomb. A Livourne (Italie) ; 36, 15
Adble Donati, victime bombardem. A Livourne (Italie); 26, 6.
HAlBne Babska, Maison Centrale de Chelmno; 68, 45.
Marie Blachon, Orphelinat des Sts-Anges, Marseille; 83, 57.
Anais Cappe, Maison Saint-Firmin d'Amiens; 60, 41.
Aline Vassort, Maison de Charitd de Roubaix; 74, 51.
Jeanne Lecoeur; Sanatorium de Bahnbs (Liban); 70, 42.
Marie-Anne Mtail, Hopital de Lorca (Espagne); 83, 62.
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Sofia Domenech Maison Centrale de Madrid; 73 47.
Vdronique Yazidjian, Hopital Geremia d'Istanbul; 72, 45.
AdBle Cairone, Maison Saint-Vincent de Rome; 71. 44.
Ladislas Stopinska, Hop. St-Vincent, Lublin (pr. Vars.) ; 46,
Josephine Kolasa, H0pital Saint-F1lix de Varsovie; 32, 11.
Julie Sokolowska, Sanatorium d'Otwock (pr. Varsovie) ; 38, 20.
Edwige Jeziorna, Sanatorium d'Otwock (pr. Varsovie); 28, 9.
Sophie Gierlatowicz, Hopit. de I'Enlant-Jesus, Varsovie; 38, 17.
Mathilde Zdzieblo, Hopital gme,, Lwow (pr. Cracovie); 62, 43.
Marie Petit, Maison de Charitt de Montolieu; 88, 65.
Denise Cosson, du Seminaire, dec. Hop. St-Michel, Paris; 34, I.
Maria Grand-Clement, Hospice de Villers-Bretonneux; 84, 61.
Philomene Mounicou, St-Eugene, deced. Hop. Saintes; 34, 7.
Marie Guillou, Maison de CharitA de Clichy; 64, 44.
Marie Billaux, HOtel-Dieu de Rennes; 50, 25.
Angele Venet, HOpital suburbain de Montpellier; 32, 10.
Marie Andrey, Hospice de ChAtel-St-Denis; 41, 15.
Pierrette Valentin, Maison Principale a Paris; 82, 59.
Elisabeth Deaky, Mais. centr. de Nagyvarad (Hjongrie); 63, 46.
RenBe Gonthier, HOpital de Mazamet; 40, 21.
Marguerite Letuppe, Maison de Charite de Clichy; 73, 51.
Marie Morandeau, Orphelinat d'Elancourt; 78 50.
Cecile Le Solleuz, Maison de Charitd de Clichy; 81, 59.
Marie Genoud, Hospice de Musinens; 29, 1.
Gabrielle Oiry, Mais. Char. St-Eng., dec. Hop. Saintes; 46, 22.
Marie Boulan, HOpital de Saint-Meen ; 66, 43.
Angeline Regnaut, Hospice de Musinens; 36, 14.
Jeanne Moulinot, HOp. de Pau (de I'Hop. St-Jos., Lyon) ; 62 39.
Melanie Roussel, Hospice de la Charite de St-Etienne; 76, 49.
Marguerite Riviere, Maison de Charit6 de Clichy; 78, 49.
Augustine Moulin, Mais. de Charit6, Ch&teau-i'Eveque; 59, 32.
Rosa Raymond, Maison de Charite de Treboul; 50, 28.
Helene Klein, Maison Centrale de Chelmno; 48, 22.
Sophie Balewska, HOp. St-Vinc. Chelmno (pr. Chelmno) ; 45, 23.

.Elisabeth Schuster, Maison Centrale de Ladce (Slov.) ; 69, 48.

Josepha Slota, Orphelinat de Zilina (Slovaquie); 23, 4.
Sophie Sloboda, Orplielinat de Boskovive (Slovaquie) ; 69, 44.
Rosalie Turcok, Orphelinat de Trnava (Slovaquie); 48, 27.
Maria Palma, Sanat. dos Vales de Coimbra (Port.) ; 32, 8mois.
Ang6le Jusseaume, Misericorde de Vannes; 69, 49.
Blanche Loviny, Hospice d'Arneke (Orphel. de Socx); 70, 42.
Marie Ferrere, Maison de Charite de Ch&teau-l'Eveque; 78, 53.
Ceiina Francois, Creche de Wenchow (Chine) ; 62, 43.
Jeanne Chillaud, Maison St-Joseph de Ning Po (Chine); 65, 45.
PhilomBne 'Fan, HOpital Saint-Vincent, Pekin (Chine); 36, 17.

MHrie Zeng, Maison St-Vincent de Shanghai (Chine); 23 3.
Elizabeth

ZI, Maison Saint-Vincent de Shanghai (Chine) ; 3, 4.
Marie Wang, Maison St-Vincent de Hangchow (Chine) ; 43, 20.
Josephine Conti Maison Saint-Vincent de Rome; 75, 52.
Bridget Brady, Belfast (Irlande); 77, 43.
Kathleen Molumby, Tollcross, Glasgow (Ecosse); 32, 8.
Virginie Musmaque, Maison de Charite de Clichy; 85, 48.
Simone Minguet, Maison de Charite de Clichy ; 24, 4
Marie Dupuy, Hopital de Pont-Saint-Esprit; 77, 55.
Marthe Hallouin, HOpital d'Abbeville; 37, 8.
Marie L'Antoine, Orphelinat de Rugles; 76, 46.
Mathilde Reskem, Asile Saint-Vincent de La Teppe; 75, 47.
Dma Caparrini, HOp. milit., Bologne (vict. bombard.) ;
45, 18.
Julie Latont, Maison de Charite de Clichy; 86,
67.
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Primitiva Gonzalez, Hopital de Burgos (Espagne); 82, 52.

Elena Marcos, Maison de Retraite de Madrid: 30, 10.
Juana Osoro, Maison Centrale de Madrid; 48, 16.
Josefa Miret. Maison de Charit4 de Barcelone ; 45, 22. Adelaide Sanchez. Inst. Ophtalmique de Madrid; 45, 19.
Victoire Kubieniec, HOpital St-Lazare de Cracovie; 70, 44.
Madeleine Bykowska, H6pit. Rozdol (prov. Cracovie); 75, 54.
Anne Zdzieblo, HOpit. gener. de Lwow (prov. Cracovie) ; 69, 43.
Lucie Raynal, Maison de Charit6, Chlteau-l'Eveque; 81 61.
Louise Poncet, Maison de'Chariti de Clichy; 66, 44.
Andree Tondeur, Hopital de Rethel; 50,-22.
Marie-Joseph Mah6, Maison de Charite de Coutances; 78, 49.
France Louche HOpital.de Rambouillet; 35, 12.
Anne Drzewiccla, Maison Cen:rale de Chelmno ; 86, 61.
Boeslas Siejak, Maison Cenirale de Chelino; 45, 22.
Felicite Stawows-ka, Maison Centrale de Varsovie; 87, 65.
Helene Ras, H6pital de Nowosiolki (prov. Cracovie); 54, 30.
Gabrielle Michel, Maison de Charite de Puteaux; 75. 55.
Adele Dupont, Maison de Charite d'Aire sur la Lys; 86, 62.
Marie Sarrazain, Providence de Revel; 61, 39.
Gabrielle Rouzaud, Hospice de Condom; 68, 44.
Melanie Beraud, HOpital d'Ussel; 76, 54.
Marie-Louise Poissant, Santa Casa, Rio de Janeiro; 68, 45.
Maria Imreh, Hopital St-Joseph, Nagyvarad (Hongrie) ; 34, 15.
Victoire Roland, Maison Principale, Paris; 74, 51.
Aimee Guilet, Maison de Charitd de Montolieu; 81, 60.
Coralie Portal, Hopital de Rambouillet; 77, 56.
Marie-Louise Morijaud, Hopital de Sable; 62, 37.
Marie-Louise Olivier, Mais. St-Jos., av. Parment., Paris; 80. 60.
Yvonne Dubois, Hospice de Saint-Giles du Gard; 45, 21.
Jeanne Czeszewska, Maison Centrale de Chelmno; 64, 39.
Boguslawa Delewska, Maison Centrale de Chelmno; 45, 19.
Rosalie Schermacher, Hosp. St-Vinc., Rabka (Cracovie); 83, 65.
Marie Horoszewicz, Wolyn (Prov. de Cracovie); 68, 47.
Louise Fallot, H6pital d'Armentibres ; 69, 34.
Charlotte de Guillebon, Hospice de Bray-sur-Somme; 74, 48.
Augustine Le Meltier, HOpital d'Ussel; 82, 60.
Odette Renoult, Mais. St-Vincent Musinens (de Barlin); 30, 5.
Fanie Rispal, Maison St-Genes de Clermont-Ferrand; 89, 69.
Marie Verdier, HOpital de Rambouillet; 71, 40.
Jeanne Mercier, H6pital du Sacre-Cceur de Beyrouth; 45, 21.
Lucie Fons, Ecole Fran aise de Calamari (Grace) ; 83, 51.
Francoise Delattre, HOpital de St-Amand-les-Eaux ; 69, 47.
Jeanne Scohy, Maison St-Maurice-d'Amiens ; 68, 40.
Anne Marty, H6pital d'Ussel ; 75, 50.
Jeanne Muguet, Maison de Charite, ChAteau-l'Eveque, 75, 53.
Marthe Margeridon, H6pital St-Andre Bordeaux; 59, 33.
Anne Neumerkt, H6pital de Moszczany (Prov. Cracovie); 62, 41
Marie Cadaux, Asile St-Vincent, La Tempe ; 70, 51.
Marie Michel, Maison de Charit6, Saint-Tronc, 83, 64.
Louise Pr6vel, Maison Principale & Paris ; 82, 56.
Marianne Lipka, Maison d'Education, Varsovie ; 72, 49.
Josephine Debska, .HOpital St-Stanislas, Varsovie ; 49, 26.
Thdrbse Luczycka, H6pital de l'Enfant-Jesus, Lublin (Prov.
de Varsovie) ; 65, 40.
Jeanne Robin, H6pital St-Roch, Nice, 74, 51.
Emma Haijmo, Hospice de Montceau-les-Mines ; 68, 44.
Marguerite Julien, Maison de Charit6, Montolieu ; 80, 45.
Suzanne Pocreau, HOpital de,Saint-Cloud ; 7,0 43.

- 596 -

TABLE DES

MATIERES

DU TOME 1o6-1o7 (1941-1942)
ACTES DU SAINT-SIEGE
12 Janvier 1633 - La bulle Salvatoris nostri (traduction tran. 3 ..................................
caise) .................
1t Janvier 1633 - L'original de la bulle Salvatorts nostri.. 31Pritet apostolique
28 14evier 1941. - M. Andr6 Windels, nommn
de BULoro. f(C. Annales, tome 105. p. W551.
23 mars 191. -" Decret d'introduction de la cause de Marc
latinet trad tion
Antoine Durando (+10 d4c. 1880). Texte
;. 42Iran-aise ..........................................
de
la lacult6 pour les
gutnquennium
ad
30 juin 191. Prorogation
Visiteurs de sous-d6leguer les curis pour instituer dans lea
..paroisses l'Assocation des Enfants de Marie...........8 uillet 1941. - Congregation de non-culte dans la cause de IA
...
.....
Mere Seton ...................................
19 juillet 194. - Mgr Louls-Gonzague Marelim, Iveque de Caste

......................

(Breil) .........................

16 ociobre 1941. - Java : Erection des Vicaials aposwoliques de
Bandoeig, Poerwokherlo, Soeraiala ..........................
16 octobre 1941. - Erection du Vicariat apostolique de Soera57
bata ..........................................................
16 octobre 1941. - Extension du Vicariat : district de Soerabaua,
Keridt, Rembng. .Maaen...................................
16 octobre 1941. - Mgr Michel Verhaeks, Vicaire apostolique de
Soerabaia. Eveque itulaire d'Eleutheroolis en Palestine. 571
0Ojuin 1942 - Lettre da cardinal Maglione an R. P. Edouard
300Robert (texte et traduction) .............................
ResCrits :.Anticipation et cel6bration de la tfte de la M6daille
.........
miraculeuse. ...................................
Indulgence pl~ni6re in articulo mortis aux crucifix des Flles
..............................................
de la Chart
9 ftrier 1943. - Pouvoirs de la Sacr6e P6nttencerie (ad trienntum). Lear de61gation (Cf. Annales 1940. p. 209) ..............
6 mars 1943. - Devoir pascal lors d'une mission (ad quftinqen-

num) ........................

0
32

t8
286
286

29
57
71
572
572
301
320
320

S

..............................

SAINT VINCENT DE PAUL
1598. -Le sous-dlaconat et ;e diaconat de S. Vincent en 1'eglise
43
cathedrale de Tarbes (19 octobre et 19 dc. 108) ..............
1it ai 1610. - Vincent de Paul prend & ball 1'abbalte de SaintLeonard de Cttaumes (contrat notari6)..................... s20-*4 2M
2s mal 1611. - Mgr Paul Hurault de 1'Hopital et meesire Vincent de Paul . dtff4rend Abbaye Saint-Ltonard 43 acies nota-

ries) .................. :................................ .....

262-

................

29-

2s

1610-1616. L'Abbaye de Saint-l~onard de Chaumes et Saint Vincent de Paul (14 mal 161029 octobre 1616) par F. Combalu-

er

.........................................

7 tIvrier 1624. - Procuration notariale de M. Vincent pour le
270
2Drieur6 de Grosse Saue ....................................
1624.-M.Vincent,prieur de Grosse Saue, par F. Combaluzier 265- 2b9
1628-1633. - Les d6marches de St Vincent pour I'approbation de
2541
la la Mission ; la bulle Sal atoris nostr .................
1631. - RequOetede S. Vincent a la Conarigattoa des Rcligtle
pour l1approbation de la Congregation de la Mission Itexte
30
Wlatin : Annates 126i, p. 140-144. Texte italien .............
5me
163-1639. - Lettre de S. Vincent de Paul a Louise de Marillac.
273
15 octobre 1644. - Lettre de S. Vincent & Antoine Portaft. 2721630-1632 - Le Bon Laboureur de Richard Dognon dedl6 a M.
Vincent ..................................................
74280
1646. - Charles Aubert d1ed06
M. Vincent son Brief discours...
enfants enmers leurs pares et
Du respect et honneur de
m tres ...
....................
..........................
7..
Deux lires d&dids h M. Vincent : Aubert et Dognon....... 273-

-

597 -

Lettres et documents vincentlens publits dans les Annales deputs I'edition Pierre Cote. (Supplzment A Ilndex 6tabli dans

Annaes de 1937) ............................................
5Lectures de Saint Vincent : L'Introduction d la vie dfote. Etude de spiritualita vincentlenne par M. Andrd Dodtn. 2327-29 septembre 1729. - Le blenheureux Vincent de Paul. Fetes
de Barcelone. Trois cantiques latins de Jost Picanol...... 56019 Ju~ et 1742. - ATflche-programme de la lete de Saint Vincent,
A Haris (Saint-Lazare) ......................................
5671770. - Litanies seripturairesde Saint Vincent de Paul.... 5693 d6cembre 1828 - Ordcunance royale : Pouy devient Saint
Vincent de Paul (Landes). Origines de l'ceuvre du Berceau. '4813 mai 1942. - D6cret du marechal P6tain : A Paris, Atpitai340
hospice Saint-Vincent-de-Paul .............................
Saint Vincent de Paul precurseur du Secours National, par
7Georges
ourdin. ...........................................
L'ceuvre charitable de Saint Vincent et noire temps, par
31M. SBiot ....................................................
LOUISE DE MARILLAC
12 aolt 1591. - En 1941, trois-cent cinquantl6me anniversaire
74de la naissance de Louise de Marillac. .................
Contrat de marlage de Antoine La Gras et
4 1evrier 1613. 75Louise de Marillac : titres et blens de famille ...........
BIENHEUREUX CLET
17 mars 1773. - Son ordination sacerdotal At Lyon ............
MARC-ANTOINE DURANDO
23 mars 1941. - D6cret d'introduction de la cause de bdatflication et canonisation de Marc-Antolne Durando (txtte lattn at
4traduction Iranoatue) ....................................
HISTOIRE DE LA CONGREGATION DE LA. MISSION
par M. Edouard Robert
Livre IV. De 1874 i 1918. Ch. XLIX. La province de Provence
8........................................
(suite- La confr6rie de la Charite dos 1630, d'apr6s Richard DogRon
275-276 ; 279- Denis Le Blanc, Official de Paris. Fulmination de la bllUe
Saiuatori nostri (1633-1634). ITexte et traduction : Annles
................
1919, p. 571-5151 ............................
- Eloges de la Congr6gation de la Mission (en 1640) par Mgr
Jean-Pterre Cams ..............................................
- Jean Bonnet (i127). - Avis pour M. de la Grure, sup6rieur
80.
....................--...
...............----de Saiat-CyT
19 janvier 1733. - Lettre du marquis de Torcy A M. Jean Boa41*******
.......................
net .......................
8- Les Eveques tazartstes de 1704 d noas ours................
[Addendum : Amat Thaddee, 6v. de Moneteyeu 1811, 1832, 185.

..........
I941)

-

348
•
88
567

O
311
0
3

79
78
41

48

123
28

51
284

18781.

Let Bo•s-ENrants.
La -MaisoR-mnre, fvocations du pass
343Saint-Lazare, Bue de Sture$ .........................
Circulaire de N. T. H. PBre M. Edouard Robert (0 dec.
-

510

...

..--

..........................-.

345

23

Circulaire de N. T. H. Pare M. Edouard Robert. (B d'c.
. ........... ....... 7142) ...........................................

EUROPE
FRANCE
- La Maison-Mwre en 1941 (Circulaire du P. Robert)........ t1Ies provinces de France en 1941 (Clrculaire du P. Robert). 13-

13
91

MAISON-MERE : PARIS.

S25

ter Janvier 1941. -

Le dr

de temps .......................-

..-

- 598 1i lanrier. - La bulle Sal•atoris noktrt (t1 Janvler 1633). Circonstances de son obtention, (traductton franase) ............
2-11 I6vrier - La retraite des Associs de la Sainte-Agonia....
I7 f6vrier. - Le blenheureux Clet i Lyon : son ordination acer
dotale (27 mars 1773) ............................................
Adoration perpetuelle ..........................
24-25 Itvrier. 15 mars. - La Sainte Loutse de Maritac ........................
23 mars. - Le d6cret d'introduction de la cause de Marc-Antoine
42
aet traduction frangaise) ............
lati
Durando (tfte
95 mars. - Sacre de Mgr Georges Debray, 6v4que de Meaux..
.....................
6-13 avril. - Seimine sainte... de guerre
N6 avril. - Le souvenir de la naissance de saint Vincent de
* 48Paul En 1581 .................................
25 avril - A Provins, mort de M. Cr6pinten Tison ..........
27 avril. - F6te de la Translation des reliques de saint Vincent.
S1mal. - Les 70 ans de N. T. H. P. M. Edonard Robert......
i2 mai. - L'Ascension... et le souvenir des prisonniers.... 63L'(Euvre des Hostes... pour tes prisonniers de guerre.... 662 juin. - Elections b la Malson-Mere des Filles de la Charit6.
3 juillet. - Le Rayon sportlf 1.minin : sa journoe annuelle..
15 luillet. - La Saint-Vincent. La mbre Inchelin : inauguration
d'une plaque a Saint-Joseph (Paris) .. ..................
28 juillet. - A Valparatso, mort de M. Ettenne Standaert. 733 aott. - Ordination de trbres Delmotte et Gadzinski...........
de 19W0 ........................
6 aoIt. - Parutlon des Amw7at
12 aoit. - 35( anniversaire de la naissance de Louise de Ma7 et
rillac .....................................-..-.
Le contrat de mariage Legras-Marillac du 4 l1vrier 1613. 75a6aoat 1941. - Service annuel des Smours d4tuntes (1940-191).
30 aoat. - N. T. H. P. M. Edouard Robert : oyage en zone
libre .30 aolt-10 octobre) .................................---13 octobre. - La Sainti-douard ..................................
Fontenay-le-Fleurt : malson de campagne de
20 octobre. 7-80; '8Saint-Cyr .............................................
21 octobre. - Service luafbre pour la marquise de Solages. r...............................
sidente des Dames de la Charitt
21-22 octobre - RBunions des curds et vicaires de Parts, char85ges des cuvres de Jeunesse et d'apostolat..............
1w novembre. - La Toussaint ....................................
H.
P.
4 novembre. - La Saint-Charles et le souvenir du T.

...............
Souvar .....................................
M. Jean-Baptiste Lasserre, 6conome de ia
22 novembre. -

86maison-mere ..............................................
27 novembre. - La Ifte de la Midattle miraculese et sa neuvaine ......................................................
S d6cembre. - La 18te de la Propagationde 3l Fot : sermon de

M. Trimorin ...................................
24-25 d6cembre. - Notl de guerree : mss de minut antia•lpe.

388tw Janvier 192. - Vceux, vie... et travail ................6 janvier. - Mort de M. Paul Vigu .............................
11 Janvier. - Solennit6 misslonnaire & Notre-Dame de Parta 336g0 janvier. - Centleme anniversaire de la Conversion da Pire
...........................
de Ratisbonne .......................
2t Janvier. - Mort de M. Jean Parrang ........................
de sant23 Janvier. - La conldrence annuelle de la Converstoi
. ...
.....
*................
.....
PaoU ............................
25 janvier. - Ordination sacerdotale de M. Marc Lampe........
27 janvier. - La Saint-ean Chrysostome et I'(erre 'Orlent...
g fevrler. - Chandeteur... et t6ndbres ...........................
Troisleme centenaare de 1'arrive des Scours
1 i6vriler. ...
......
......................................................
er
2A f6vrter. - Dax : visite du P. Robert ..........................
25 f1vrter. - Mort du tr6re Pierre Sabatler .....................
15 mars. - A Pdrtgueuz, mort de M. Theodore Bogaert ........
21 mars. - Saint Benolt 547) et Saint Vincent. Le sancttoal
338
sotesmten et Saint Vincent de Paul ........................
31 mars 1942. - Mort de ftrre Charles Veron ..................
Collette.
Alexandre
de
M.
4 arril. - Crise et extreme-onction

61
41
1
a
48
48
48
M
60
1
63
6
67
70
1
T•
74
7
4
79
i8
19
7

85
86

6
8
87---

8*--***
87
33
3
3
W2
33t.
38
338
8
S3

388
3
33
M

-

599--

19 arril. Le tricentenaire de la Compagnie de Saint.
Supice.
iw man. - Les 80 as de 'ArTchIlconlr
'deta Sainte-Agonie.
13 ma. - A Paris, 'lPltal-zhospice Saiet-FiMcent-de-Paul. 4
13 -at.

-

Thelse de

M.

Victor On~oska

..........................
--...........
....
19 mat - Mort da cardinal Baudrillart .....
5 Juin. - Voyage et visites du P. Robert ..........-...........
19 ulllet. - La Saint-Vincent : Cardinal Sunard,
. BaUgand.
26
iet.
Octave de la Saint-Vincent : Conf6rence de M.
Bizart.............
.......
....................
i
28
tuillet
L'AUia.
des mason d'iducation chritTenne.....
6 aoOi-12 septembre - N. T. H. P. M. Robert das l e M itd ....
27 aoot. - Mort de M. Alexandre Colliette .....................
3 septembre. - 150s anniversaire des massacres de 1792 ..........
7 septembre. - Cinquantaine de vocation de M. Th6odore
effer ..........................
.........................
18-27 septembre. Retraites annuelles de la malson et du
Colidge Stanistas ........
6.................................

27 septembre. -

La maison-mere : dvocations du passe : Bons-

nWants, Saint-Lazare, rue de Stures ....................
3432 octobre. -- M. Pierre Payen, visiteur de la province de France.
13 octobre. - Au 140, rue du Bac. installation de MM. Castelin
et Crapez. direction des Smurs ............................
19-20 octobre. eRunion de dirigeants d'couvres dioc6saines..
22 octobre. - Mort de M. Simon Vidal .......................
7 novembre. - La direction des Conftrences de Saint-Vincent-ePaut ...........
.......................
.........
...

9 novembre. -

Mort de M. Auguste-Marie Wattie

..............

25 novembre. - Mgr Jean Calvet, pro-recteur de I'lntitut Cathotique de Paris : souvenirs vincentiens ....................
:.
9 d6cembre. - Centenaire de la vocation de M. IAon Forestier:
Etat de la maison-mOre en 18
..........................
34713 decembre 1942. - A Reims, ordination de quatorze prOtres prisonniers : M. Louis Meunier .........................
34918 d6cembre. - Service funebre pour le R. P. Ledochowski....
19 decembre. - Troisixme anniversaire de la mort du T. H. P.
Souvay .............................................................
25 46cembre. - Quatritme Nott de guerre.........................
27 decembre. - Incendle de la CrecAe en notre chapelle..........
29 deembre. - A Rome, conference de Mgr Arata : Tro•s stUcUI
de vie romaine de la maison de la Mission ...............
099 d4cembre.- A Parts, r6anion du Conseli provincial de Franc.
MAISONS
Aix-en-Provence : Gilbert Genebrard, archevTtue : son sacre a
Paris (10 mat 1593) .............................................
Aix-en-Proence : Paul Hurault de r'Hapital, Archevqtue (15991624), vie et activites .....................................
252Atn-en-Provence : Guy Hurault de 1'Hopital, coadjuteor, puls
archeveque (1617-1625) .....................................
257Amiens : Sainte-Anne (La maison en 1941) ................... ...
Angers : Le troisieme centenaire de l'arrivfe des Flles de la
Charit6 ........................................................
337Angers : Les scurs de I'Rdpital Saint-Jean en 1794 : notes biograpbiques .................................................
379Angers : La deportation des soeurs & Lortent (juin 1794-avril
1795), soeur Marie Cornillier (174-179%) par M. Paul Tonnetter.
374Berceau de Saint-Vincent-de-Paul : L'Ordonnance royale dL
3 decembre 1828. Debuts de 'SEuvre du Berceau ..........
48Berceau de Saint-VFicent-de-Paul : Le dossier Ducros (+1853) et
I'(Nuvre du Berceau ..........................................
Berceau de Saint Vincent de Paul : M. St6phane Serpette :
silhouette morale .........................................
00Berceau de Saint Vincent de Paul : M. Etienne Degland : portrait d'me ................................................
443Berceau de Saint Vincent de Paul : Le frAre Joachim Nunts
(1887-1898) par M. Sdbastten Mends ...................
39-

Berceau de Saint Vincent de Paul s M. Boachbet Jean-Marie ....

341
43. 1
31
34
34
342
34
3•
34

34

4
345
.3
3
346

34
366
349
50
350
50
350
350
35
35

57
go
338
380
us
50
56
401
444
J95

444

-

60o -

Berceau de Saint Vincent de Paul: M. Joseph Pranei t (1835.
1941) par M. Jean-Baptate Lassrre ......................
Berceau de Saint Vincent de Paul : Quelques nouvelles de 19•
(Circulaire du T. H. P. Robert) ................................
: Les foactions curiales de M. Jean Parrang
Blandy-te-Tmat
14(1940-1941) ....................................................
Bordeaux : Les pouvoirs con6rts par 1'archevOque Henri d'Escoubleau de Sourdis k MM. Jean de la Salle et Joseph Brunet
41............................................
(21 octobre 13)
Bordeaux : La mission de MM. Jean de la Salle et Joseph Branet, vue et suvie par Jean de Gaulreteau t(134)....... 40Bordeaux : M. Eugene Campan, superleur et le frere 3darrre.
110.
Bordeaux : Saemr IrmaClaire Piteux et soam TIctolre, par
32......
.............................
Colord
M. Maurice
Buglose : L'octave de la Notre-Dame du 8 scptembre et M.

Joseph Prane

...............................-.-.....--............

Chdteau-L'Eveque : Le s6Jour de M. Jean Parrang (1932-1934) 145CuVmr : L'economat de M. Jean Parrang (1934-1938), 16-147; 303Doa : Le sacre de Mgr Jean-Jacques du Sault (11 ulllet 1WO) ea
1'abbaye de Saint-Victor, a Paris ...............................
Da : Lettre du sous-prAtet F. de Pignol (25 octobre 1828).. 51Daz : M. Ernest Sarloutte : pice de vers sur Saint-FranCots40.................................
Xavier ...................
DPs : M. Etienne Canitrot : ca*tilne & Nbtre-Dame de Bualoae.
410449Dax : f~re Jean-Pierre Farget. coaduteur (18358196) ......
Da : La maison en 194, nouvelles (clrculaire da P. Robert), 30Daz: Le sacre de Mgr Louis-Marie Cazaux, ve3que de Lucon
(8 d4cembre 1941) ...........................................
Daz : 47 ans de devouement & Notre-Dame dv Pouv : Paul Las-

salle,

ardiner ............................

.......................

170Daz : Mgr Paul Lahargou, suprieur du college ..........
evreu : LA Grand Sdminaire r4tgiu & Parts (1941-194), 307 308;
: maison de campagne de
Foutletuy-(e-lteurt : Les Missionnafret
9-80; 88Saint-Cur (1712) ......................................
t le quart de ton.. 58Praneut
:
M.
Joseph
La RocLe-sur-Yo,
La Teppe : La maison en 1941 (circulaire da P. Robert) ........
Langres : D4cret de Mgr Srbastien Zamet, aveque. nnlssant le

prieur6 de Grosse-Sauve a

'Oratoire (2 luin 1023) ......

266-

Langres : Acte de loadation d'une maison de la Mtstb, par
70Mgr Simiane de Gordes (Ie aoIlt 1672) ....................
Langres : Approbation par le Parlement de Paris de la maison
de la Mission (arch. nat. S 6706) (29 aodt 1672) ................

Lile : Le seminaire acad4mique en 1941 et 1942 (circulatres du

0-21; 315P. Robert) ............................................
Lile : M. Auguste-Marie Wattiez (1860-1943. Esquisse blogra470
................
et ...........
phlque, par M. Henrt De
Limoux : Notre-Dame de Marcete le fr6re Charles BarrOre
(187

51175)...................................................

199-

Lorie t : Arriv6e et sejour des Sours de 1'Hdpiti Siatnteano
380; 390d'Angers (179-15) ....................................
Ecole apostolique en 1942 (Circulaire du P. Robert)....
Loos
Loos : La malson des Missions en 1941 (Circulaire du P. Robert).
LyUn : Ordinatiun sacerdotale Adu bienheureux Clet (Strinatie
Saint-Caarles, 27 mars 1773) ....................................
Lyon : La maison de Missions an 1941 et 1942 (Girculaire du P.
.... 19-20;
....................................
Robert) ..
Marsettle : Snur Agnas Bordes (181.-1941) an Prado, par I.
12.............................................
Darriot .........
Meaux: Le Grand Saminaire de 18t7 & 1902 : 6quipe de Directeurs
475Mont-de-aran : Le Conseil gendral des Landes. Session de 1827
et 1898 : loges de Vincent de Paul, l'ilustre landals...... 54Mont-de-Marmn : Letire du Prtfet des Landes, baron de Cannam
(10 novembre 1 ) ...............................................
312Montauban : Grand Seminaire et apostolat marial .......
31
Monfleliu : Mort de M. Bapbad4 Poupart ...................

45
300
149
a
1t
311
35
146
304
253

SB

U41
nii
4
338,
10

10

174
848
85
586
t

W
1
316
49
900

33
315
31
41
312
16I
476

5
313
314

Montpelierp : Grand Semlnaire : M. Mallh6. Visiter de Prosence
16-17
MontpeZter : Le Petit Smilnalre avant 1903 ................
Nice : Le Grand Suminaire de 1874 A 1818 ....................
.Nice : Le Petit Seminaire de 1874 & 1878 (M. Couxrege).... 94Orthez : Soeur Alexandrine Maynard (1857-192•), pa FTrncid Joiiet ..........................................................
63Paris : Abbaye de Saint-VIot
: sacre de Mgr Paul Hurault de
I'HiOptal (16 mal 1599) ...........................
....
25.
Paris Mort et obfsques de Mgr Guy Hurault de 1'HOpital (3 dec.
1e25)

..........................................................

257-

81
in
166
25

Parts : 4 ddcembre 1718 : Contrat de fondation de trols Flles
de la Charit6 pour Sablt ..................................
550.
Parts : 18 Juin 1733, contrat de fondation dune quatribme scer
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5575
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Pdrilue : La malson en 1941 et 1942 (Circulaires du P. Robert).
15 ; 312313
Pdrtgueux : 17 mars 1942 : loge funtbre de XC. Bogaert, par
Mgr Louis, 6v8que de Pirigueux .........................
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respondance afferente .......................................
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...............
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.....................*
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.................................
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..
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315-316; 36 ; 470Wattlez Auguste-Marle (1860-1942) ............
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3a ;

21
96
57
238
180
228
338
339

Seurs :
Baudot Sulpice (1733-1815)
.......................................
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.................
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